

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ها وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يخلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدأ عبده ورسوله ، ملو ات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحابته الكر ام ، ومن تبعهم -بإحسان إلى يوم الدين
وبــعــــل :-

فإن من أعظم القربات إلى الله و أجلَ الطاعات إليه الفقه في الدين ، و الاشتغال به تعلماً وتعليماً . قال تعالى : او وما كان المؤمنون لينفرو ا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طانفة ليتفقهو ا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعو ا إليهم لعلهم يحذرون (1) (1).
و التفقه في الدين درجة لا يرقى إليها إلا من ملك سلَم صعودها ، وهو العقل مع الفهم ، و الحفظ مـ الخشية ، وآثر العلم وطلبه على الر احة و اللذة و الجاه و المنصب . و الإنذار للقوم لا يقوم به إلا من كان فقيها عالمأ ، ومن أر اد الله به
 في الدين"(r).
وكان الفقه عند علماء السلف الأو ائل فقها شاملا للدين كله ، غير مختص بجانب منه ، وكانو ا يعتنون بالأصول قبل الفزوع ، ولهذا لما صنف الامجام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتابه في العقيدة سماه " الفقه الأكبر ". ثم اصطلح العلماء على أن الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية
(1YY سورة التوبة آية
 خيرآ يفقه في الدين I\& I عن المسألة VI9/r حديث 1.rv

العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، سو اء كانت معلومة من الدين بالضرورة ، أو كانت مستفادة عن طريق النظر و الاستنباط. وفي الفقه جملة من القو اعد التي تعتبر كل قاعدة منها ضابطا وجامعأ لمسائل فقهية كثيرة ، وقد استخرجها الفقهاء بعد تتبعهم لمسائل الفقه وفروعه.

وهذه القو اعد لها مكانة عظيمة في الفقه الإسلامي ، فهي تساعد على ألى
تكوين الملكة الفقهية لطالب العلم ، وتعينه على مـرفة أحكام الجزئيات . وا استشعاراً لتلك المعاني السالفة الذكر ، أحبيت أن تكون رسالتي التي أقدمها لنيل درجة "الماجستير" في تحقيق أحد كتب هذه القو اعد ، ( فوقع اختياري بعد استخارة الله سبحانه وتعالى على تحقيق كتاب المجموع المذهب في قو اعد المذهب ) ، للعلاني رحمه الله تعالى ، وقد شاركني في هذا الاختيار زملاء لي كر ام ، فكان نصيبي تحقيق الجزء
 "الأثشباه و النظائر" لابن نجيم ، علماً بأن الكتاب قد حُقَق جزءٌ من أوله في رسالة دكتور اة في الجامعة الإسلامية ، وقد قام المحقق الطالب محمد بن عبد الظفاربنعبد الرحمن بدر اسة مفصلة عن المؤلف و الكتاب ، ولذلك قدمت

في هذا الجانب در اسه موجزة. ومن أهم ما دفعني إلى اختياره ما يلي : ا- أنه جامع للقو اعد الفقهية و الأصولية ، التي بني عليها المذهب الشافعي مع كثرة التفريع عليها.
r- يعتبر هذا الكتاب حصيلة علمية لما كتبه جهابذة علماء الشافعية الذين سبقو ا العلائي في هذا الفن
r- اعتاء المؤلف بالاستدلال لبعض القو اعد .
६- اهتمام المؤلف بالجانب الحديثي مما رفع منزلة الكتاب. ه- تشجيع بعض مشايخي الذين لهم خبرة بهذا الفن في تحقيق هذا الكتاب لما في إخر اجه من الفو ائد العظيمة لطلاب العلم.

خطة البحث :
وتشتمل على مقدمة ، وتمهيد ، وقسمين :
类 المقدمة : وتشتمل على الافتتاحية ، وسبب اختيـار الموضوع ،
وخطة البحث ، وكلمة شكر.

* التمهيد في القواعد الفقهية ، وفيـه أربـعة مبـاحث :
- المبحث الأول : تعريف القو اعد الفقهية لغة و اصطلاحاً. - المبحث الثاني : أوجه التشابه والاختلاف بين القو اعد ثلفقهية و القو اعد الأصولية ، و الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، وفيه مطلبان :
- المطلب الأول : أوجه التشابه والاختلاف بين القواعد
الفقهية و القو اعد الأصولية.
- المطلب الداني : الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي - المبحث الثالث : لمحة موجزة عن أهمية القو اعد الفقهية. - المبحث الرابع : أهم المؤلفات في القو اعد الفقهية في
المذ اهب الأربعة.

米 القسم الأول : القسم الدراسي • ويشتمل على فصلين :

- الفصل الأول : في المصنف و الكتاب وفيه مبحثان :
- المبحث الأول : تعريف موجز للمؤلف وفيه أربعة مطالب :
- المطلب الأول : اسمه ، ونسبه.
- المطلب الثاني : نشأته وطلبه العلم
- المطلب الثالث : بعض شيوخه وبعض تلاميذه.
.
- المبحث الثاني : التعريف بالكتاب ، وفيه خمسة مطالب : - المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. - المطلب الثاني : مصادر الكتاب . - المطلب الثالث :محتويات الكتاب.

> - المطلب الم الر ابع : منهع المؤلف في النست الكتاب.

- الفصل الثاني : مقارنة بين الجزء المحقق من الكتاب وبين كتاب الأشباه و النظائر لابن نجيم ، وفيه ثلاثة مباحث :
- المبحث الأول : تعريف موجز بابن نميم ، وفيه أربعة مطالب :
- المططلب الأول : اسمـه ونسبه .
- المطلب الثاني : نشأته وطلبه العلم . - المطلب الثالث : بعض شيوخه وبعض تلاميذه. - المطلب الر ابع : بعض مؤلفاته ، ووفاته .
- المبحث الثاني : في التعريف بكتاب الأثباه و النظائر لابن نجيم ، وفيه خمسـة مطالب :
- المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. - المطلب الثاني : مصادر الكتاب . - المطلب الثالث : محتويات الكتاب . - المطلب الر ابع : منهج المؤلف في الكتاب. - المطلب الخامس : نسـخ الكتاب وطبِعاته .
- المبحث الثالث : في المقارنة بين الكتابين ، وذلك من خلال

المنهج ، و الموضوع و المحتوى ، و الأسلوب و الترتيب ، وفيه سبعة مطالب :

- المطلب الأول : في المقارنة بين الكتابين من حيث المنهج .
- المطلب الثاني : في المقارتة ,بين الكتابين من حيث

الموضوع و المحتوى.

- المطلب الثالث : في المقارنة بين الكتابين من حيث الأسلوب و الترتيب .
- المطلب الر ابع : في أوجه الاتفاق بين الكتابين . - المطلب الخامس : في أوجه الاختلاف بين الكتابين.
－المطلب السادس ：مميز ات كل من الكتابين． －المطلب السابع ：تأثر ابن نجيم بالعلاني．
ش⿻丷木 القسم الثاني ：التحقيق • وكان عملي فيه ما يلي ：
أ）اخترت نسخة＂ع＂للسخ ، لأنها أوضح النسخ تصويرآ و أقلها خطئاً．

ب）نسخت المخطوط على الطريقة الإملائية الحديثة．
ع）قابلت بين النسخ ، وهي أربع ، و اخترت طريقة اختيار النص الصحيع من اللسخ ، فأثبت ما أر اه صحيحا في المتن ، و أشرت إلى الى اختلاف النسخ في الحاشية．
د）علقت على النص وكان منهجي فيه ما بيلي ：
ا－عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مـع بيان أرقام الآيات في السور． r－خرجت الأحاديث النبوية وبيتت درجتها صحة وضعفاً، فإن كان الان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ، اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما ．وإن كان في غيرهما خرّجته من مظانه على حسب طاقتي．
r－وثقت القو اعد الفقهية و الأصولية بعزوها إلى مصدر أو أكثر． ६－وثقت المسائل و الفروع الفقهية بالرجوع إلى كتب الفروع المعتمدة في المذهب الشافعي ، فإن لم أجدها فيه عزوتها إلى كتب القو اعد و الفتاوى و الأصول حسب ما تيسر لي．
ه－وثقت المسائل المجمع عليها من الكتب المعتمدة في نقل الإجماع ، أما نقولات العلائي للمسائل المختلف فيها ، فوثقتها من كتبهم المعتمدة مع الإثشارة إلى القول الذي يرجحه المحققن أحياناً．
اج－وثقت نقولات العلائي للمسائل الأصولية من كتب الأصول ．
v－وثقت نقولات العلائي عن الكتب الأخرى بالرجوع إليها ، ولا أعزو
بالو اسطة إلا عند تعذر الحصول عليها． ＾－شرحت الكلمات الغريبة ، وعرفت الكلمات الاصطلاحية عند ورودها أوَّل مرة في النص ．

9- ترجمت للأعلام الو اردة أسماؤهم في النص ما عدا المشهورين ، كالخلفاء الر اشدين و الأئمة الاريعة.
-ا- تتبعت نقولات العلائي عن مذهب الشافعية ، فأثبت ما أجده مو افقأ
 الحاشية ، و أحيل إلى المر اجع •
ا11- يقول العلاني أحياناً في المسألة قولان ، أو وجهان ، أو ثلاثة أوجه ، ثم لا يذكر ذلك ، أو يذكر بعضه ، فأقوم غالباً بذكر ذلك و أحيل إلى ألى المر اجع
اY آ وضعت الفهارس العلمية للكتاب وترتيبها كما يلي : أ ) فهرس الآيات القرآنية.
ب) فهرس الأحاديث النبوية و الآثار.
ع) فهرس الأعلام الو اردة أسماؤهم في النص المحقق. د) فهرس الكتب الو اردة في النص المحقق.
هـ) فهرس الكممات الغريبة و المصطلحات العلمية. و) فهرس المر اجع و المصادر.

ز) فهرس الموضوعات.

شكر وتقدير
انطلاقاً من قوله تعالى غنيْ كريمه(1). وتوله تعالى : وهو إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذ ابي لشديده(Y). فإني أحمد الله تعالى على نعمه التي لا تصصى ولا تعد ، و أشَكره على ما مَـنَ به عليً ، حيث جعلني من طلاب العلم الشُرعي في
 ووفقني إلى كتابة هذا البحث المتو اضع بكل بـهولة ويسر ، و أسأله المزيد من فضله على تعلم العلم النافع و العمل الصـالع. ثم إنه من الاعتر اف بالجميل أتوجه بخالص الشكر إلى القائمين على هذه الجـامعة ولا سيما كلية الشريعة متمثلة في عميدها ووكيها ومدرسيـها على ما قدموه لي ؛ ولأبناء العالم الإسلامي - ولا يز الون يقدمون - من عناية ورعاية لتلقي العلم ، فأسـأل الله أن يجزيهم عني وعن الإسبلام خيراً ، و أن يوفقهم إلى مـا فيـه صـلاح هذه الجامعة. كما أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى جميع الأساتذة الذين تلقيت العلم عنهم ، و أخص منهم بالذكر فضيلة شيخي و أستاذي الأستاذ الدكتور مـمد بن حمود الو اثئي ، على تفضله بقبول الإثشر اف على ولى هذه
 البحث على ما هو عليه ، فجز اه الله عني خيراً ، وأد الم ام نفعه لأبناء الأمـة
الإسلامية ، وبارك في عمره و أجزل له الأجر و المثوبة .

و أخيراً أشكر كل من قدَّم لي المساعدة في إنجاز هذ ا العمل أيا كان
نوعها ، فجزى الله الجميع عني خيرأ.
 و أن يخفر لي ما زل به القلم، وما أصبت فيه فمن الله تعالى ، وما أخطأت فيه فمن نفسي و الشيطان ، وصلىى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبـ وبسلم. وآخر دعو انا أن الحمد الله رب العالمين و الهـ
(Y سورة النمل آية • . . . V سورة إبراهيم آية (Y

## التتهوهيه

## في القواعد الفقهيـة

> وفيـه أربعة مباحث :

## المبحث الأول : تعريف القواعد الفقهيـة لـغـة واصطلاحاً .

القو اعد في اللغة :

القو اعد جمـع قاعدة ، و القاعدة لغة(1) : هي الأساس حسياً كان ذلك ، كقو اعد الييت ، أو معنوياً ، كقو اعد الدين ، قال تعالى : لهِ وإذ يرفع
 الحسي وهو ما يرفع عليه البنيان ، ثم استعملت القاعدة في الأمور المعنوية كقولهم : فلان بنى أمره على قاعدة وقو اعد ، وقولـهم : قاعدة أمرك و اهية ، ومن هذا الاستعمال جاء استعمال الفقهاء لكلمة قاعدة ، للقاعدة

الفقهية.

$$
\begin{aligned}
& \text { و القاعدة اصصطلاحاً(r) : } \\
& \text { هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها } \\
& \text { أمـا تعريف كلمة " الفقهية" ، }
\end{aligned}
$$

فالفقهية : نسبة إلى الفقه ، و الفقه لغة(£) : الفهم ، وقيل : دقة الفهم ، و الفطنة و العلم بالشيء.
و الفقه اصطلاحاً(0) : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبّممن أدلتها التفصيلية.

ما سبق هو تعريف لجزئي المركب الإضافي الذي تتكون منهما حقيقة
(1) تالع العروس سورة البقرة آية Y (Y)
 تيسير التحرير / اع




القو اعد الفقهية ، و أما تعريف القو اعد الفقهية ، اصطلاحا كاسم لفن خاص ، فقد اختلف فيه الفقهاء ، نظرأ لاختلافهم في تعريف القاعدة هل هي تضية كلية أو هي قضية أغلبية ؟
فمن نظر إلى أنها تضية كليه قال : هي كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية ، و أعم من العقود وجميع الضو ابط الفئية الفية الخاصة(1).

ومن نظر إلى أنها قضية أغلبية عرفها بأنها : حكم أغلبي أو أكثري ينطبق على معظم جزئياته لتتعرف أحكامها منهر (Y). وكلا التعريفين غير مُسًَلم في نظري : لأن الأول يرد عليه أن القاعدة الفقِيهة ليست قضية كلية مطلقاً ، لوجود المستثنيات في كل قاعدة . و الثاني : يرد عليه أنه غير مانع ، حيث لم يميز القاعدة الفقهية بشيء ، فيشمل غيرها كالنحوية مثلا.
ولعل أسلم التعريفات أن يقال : القاعدة الفقهية هي حكم فقهي في تضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها (r). لأن القو اعد الفقهية كما قال الندوي : قو اعد تحتوي على زمرة من الأحكام الشرعية من أبو اب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترك ، ومن هنا فإن القيد المذكور في
التعريف وهو (فقهي" يخرج القو اعد غير الفقهية . وقيد الأغلبية يفيد بأنها متسمة بهذه المفة لوجود المستثنيات(؟).

1 القواءد للمقري TIT/ר، وانظر الأشباه والنظائر لابن السبكي /1/، التلويع على التوضيح
.r./l

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) غمز عيون البصائر للحموي } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ؛ (الرجع السابق ص }
\end{aligned}
$$

المبحث الثاني : أوجه التثـابه والاختلاف بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ، والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وفيه مطلبان :
المطلب الأول : أوجه التشابه والاختلاف بين القواعد الفقهية
والقواعد الأصولية :

فأما القاعدة الفقهية فند سبق تعريفها
وأما القو اعد الأصولية فهي التي يتوصل بها إلى الـئ استنباط الأحكام الشرعية الفرعية(1)، كتولهم : الأمر إذا التجرد عن القر ائن ألنا أفاد الوجوب.
 جزئية ، بالإضافة إلى أن كلا منهما خادم للفورع الفقهية الفية. وتختلف القوا عد النقهية عن القو اعد الأصولية فيما يلي : 1 أن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنتاج

الصحيع من غيره ، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطّ النطق و الكتابة. و أما القاعدة الفقبهة فهي تضية كلية أو أكثرية ، جزئياتها بِض مساثلل الفقه ، وموضوعها دا انمأ هو فعل المكانـ. إذاً ، فالقاعدة الأصولية موضوعها الأدلة الإجمالية ، و القاعدة الفقهية موضوعها أنفال المكلفين.
r يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التقفيلية ، و ألما ألما القو اعد الفقهية فهي مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجي إلى إلى الـى حديث نبوي يجمعها ، أو إلى ضابط فقهي ينظهها ، أو إلى تياس وا واحد يربطها... فإذا قال الفقيه : من أتلف شيئأ فعليه ضمانه. أغيان أغناه ذلك عن إير اد كثير من الجزئيات التي يتحقق فيها اسم الإتلاف والضمان.

r) القو اعد الفقهية يعرف منها حكم الفقه الفرعي مباشرة ، و أما القو اعد الأصولية فإنه لا يعرف منها حكم الفرع الفقهي إلا بو اسطة

الدليل التفصيلي.
£) القو اعد الفقهية متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهية ، أما القو اعد الأصولية فهي موجودة قبل الفروع. 0) القو اعد الأصولية خاصة بالمجتهد ، و أما القو اعد الفقهية فيحتاجها الفقيه و المفتي(1).
المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي : سبق تعريف القاعدة الفقهية ،
وأما الضابط لغة : فهو اسم فاعل من ضبط ، وهو حفظ الشيء وإحكامه وإتقانه( (Y).
و اصطلاحاً : هو بمعنى القاعدة و القانون ، "تخية كلية يتعرف منها
أحكام جزئياتها (r). و أما الفرق بينهما :

1) أن القاعدة تجمع فروعاً من أبو اب شتى ، مثل "الأمور بمقاصدها" ، فإنها تجمع فروعاً من أبو اب مختلفة كالعباد ات و البيوعولالنكاع. و أما الضابط فيجمعها من باب و احد ، مثل "كل ماء لم يتغير أحد أوصعافه طهور ، وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقد اره جاز السلم فيه وما لم يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقد اره لا يجوز السلم فيه)( (\&). Y (Y إن القو اعد أكثر شذوناأ من الضو ابط ، لأن الضو ابط تضبط
2) انظر الفرقق السابقة في القواعد الققهية للدكود الوائلي صنجا، والقواعد الفقهية للندوي

 r r انظر الاعشباه والنظائر لابن السبكي اع، شرع الكوكب المنير r.N، القواعد الفقهية اللدكقو الوائلي ص9. £) الأثباه والنظائر لابن السبكي 1/1 ، الأشباه والنظانر لابن نجيم ص177.

> موضوعاً و احداً ، فلا يتسامح فيها بشذوذ كثيرة(1).

1) القواعد الفقهية للندوي صهr.

## المبحث الثالث : لمحة موجزة عن أهميـة القواعد الفقهية .

لعلم القو اعد الفقهية فو ائد جمة لا يستغني عنها الفقيه المجتهر ، و القاضي و الإمام و المفتي ، ذلك لأن هذا العلم عظيم النفع تتضح أهميته في أثره البالغ في تنظيم فروع الفقه ، وحصر مسالكها ، وتوحيد متشابهها ، ولذلك نجد الفقهاء يشيدون بأهمية هذا الفن ، قال الإما الامام القر افي : قو اعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد ، مشتملة على أسر ار الشرع وحكمه ، ولكل قاعدة من الفروع ما لا يحصىى... وهذه القو اعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ، ويشرف ، ويظهر رونق الفقه ويعرف ، وتتضح مناهل الفتاوى وتكثف ، فيها تنافس العلماء ، وتفاضل الفضلاء ، وبرز القارع على الجذع ، وحاز تصب السبق من فيها برع ، ومن جعل يخرع الفروع بالمناسبات الجزئية دون القو اعد
 ، وضاقت نفسه لذلك وقنطت ، و احتاع إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى ، و انتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ، ومن ضبط الفقه بقو اعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ، لاندر اجها في الكيات ونات ، و اتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب"(1).
 قو اعد مهمة... تضبط للفقيه أصول المذهب ، وتطلعه من مآخذ الفقه على المى ما كان عنه قد تغيب ، وتنظم له منثور المسائل في سلك و احد ، وتقيد له الو ارد ، وتقرب إليه كل متباعدث() (r). ومن خلال ما تقدم ، يتضح ما يلي :

1) أن علم القو اعد الفقهية ، ذو أهمية بالغة لطالب العلم حيث يكوّن لديه الملكة الفقهية ، ويساعده على مـرفة الأحكام الشرعية في كثير من
Y (

المسائل الفقهية.
(r (r fir يكسب المشتغل به معرفة أكثر عدد ممكن من الفروع و الجزئيات الفقهية المتناثرة ، لأن الإحاطة بجميع الفروع والجزئيات الفقهية غير ممكنة ، لانتشارها وصعوبة حفظها وسرعة نسيانها. r) هذه القو اعد تساعد الفقيه على معرفة مقاصد الشريعة و أسر ار التشريع ، لأن معرفة القو اعد العامة التي تندرج تحتها مسائل كثيرة تعطي تصوراً و اضحاً لمقاصد الشرع.
؟) تسهل مهمة الدر اسة المقارنة بين المذاهب الفقهية ، فتكون المقارنة بين القو اعد الكليَ ،لا بين الفروع الجزئية(1).

1 انظر أهمية القواءد الفقهية في القواءد الفقهية للدكتو الوائلي ص9r، القواءد الفقهية


المبحث الرابع : أهم المؤلفات في القواعد الفقهية في المذاهب
الأربعـة :
من المعلوم أن حركة تدوين العلوم الإسلامية قد بد أت في أو الخر
القرن الاول الهجري ومطلع القرن الثاني ، إلا أنها لم تسع دانـون الوتها إلا في نهاية النمف الأول من القرن الثاني الهجري ، حيث برن الاني في في الفترة ثروة علمية عظيمة ، ونهضة قوية في سائر العلوم الإسلامية ، لكن العا القو اعد الفقهية لم يشرع الفقهاء في الكتابة فيها إلا في القرن الر الر ابع الهجري ، بعد أن وصل الفقه غاية مجده ودونت مسائله وفروعه ، فاشتتدت الحاجة إلى وجود ضو ابط جامعة(1). وقد دونت في القو اعد الفقهية كتب قيمة أذكر أهمها ، مرتباً ذلك
بترتيب المذ اهب الفقهية :
أولا : مدونات المذهب الحنفي:
 ويعد كتابه من أول مصادر القو اعد الفقيهة ، وقد شرحها نجم الدين النسفي المتوفى سنة
rr تأسيس النظر . لأبي زيد الدبوسي ، عبد الله بن عمر بن عيسى

قاعدة ، ومعظمهـا قو اعد مذهبية.
r) الأشباه و النظائر لابن نجيم المتوفى سنة . 4 وهـ. وسيأتي الكلام

を خاتمة مجامع الحقائق للخادمي • محمد بن محمد بن مصـطفى المتوفى سنة والهـه حيث وضا ونع المؤلف متناً في أصول الفقه أسماه "مجامع الحقائق". وختمه بخاتمة جمع فيها مجموعة من القو اعد الفـة الفقهية ، رتبها على حروف المعجم ، بلغت تقريباً أربعاً وخمسين ومائة قاعدة.

1) انظر القواعد الفقهية للدكتد الواثلي صדץ.
2) مجلة الأحكام العدلية ، وهي مجلة ألفتها لجنة من علماء الدولة
 معظمها من ما جمعه ابن نجيم ومن سلك مسلكه كالخادمي ، وقد شرحت عدة شروحات.
3) الفـرائد البهية في القو اعد الفههية ، للحسيني . محمود حمزة
المتوفى سنة ه־rاهـ.. رتبه على الأبو اب الفقهية. ثانيا : مدونات المذهب المالكي : الميا
4) أصول الفتيا للخشيني ، محمد بن حارث بن أسد المتوفى سنة . الrههـ. وهو مخطوط
r المتوفى سنة \&^ههـ. وهذا الكتاب عرف لدى طلاب العلم باسم "الفروق" ، ويعتبر من أجلّ كتب القو اعد و أغزرها مادة ، ضمنه مؤلفه ثمان و أربعين وخمسمائة قاعدة ، ويتبو أ الكتاب مكاناً علياً لدى علماء المالكية ، ولقد اعتنو ا به تهذيباً وترتيباً وتعقيباً.
 جمع فيه مؤلفه مائتين و ألف قاعدة .
؛ المذهب في ضبط قو اعد المذهب ، لأبي عبد الله محمد بن عظوم المالكي من علماء القرن التاسع وهو مخطوط.
ه) المنهع المنتخب في قو اعد المذهب ، للزقاق • أبي الحسن علي بن قاسم المتوفى سنة الهاهـــــ وهو منظومة في القو اعد الفقهية حظيت باهتمام علماء المالكية ، يظهر ذلك من تعدد شروحها وتكميلها .
5) إيضاع المسالك إلى قو اعد الإمام مالك ، للونثـريــيسي ، أحمد بن يحيى المتوفى سنة \&اوهـ. وقد تضمن ثماني عشرة ومائة قاعدة ، معظمها
تخدم المذهب المالكي
ثالثاً : مدونات المذهب الشافعي :
6) قو اعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء عز الدين

عبد العزيز بن عبد السلام ، المتوفى سنة •باهـ. ويعتبر الكتاب در اسة مستفيضة لقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" حيث أعاد بناء كل مسائل الفقه إلى هذه القاعدة ، بل ردها إلى جزء هذه القاعدة ، وهوَ جلب المصالح ، لأن درء المفاسد من جملة جلب المصالح ، وهو من أنفس الكتب في تبيان أسر ار التشريع ، الان
Y) الأثباه و النظائر لابن الوكيل . صدر الدين محمد بن عمر المتوفى سنة اهVهـ. وهو كتاب يحتوي على قو اعد فقهية و أصوليه وضو ابط نقيهة ، وقد نقحه وزاد عليه ابن أخيه زين الدين ابن المرحل ، وتبعه علماء الشافعية في تهذيبه وتنقيحه.
r) المجموع المذهب في قو اعد المذهب للعلائي ، خليل بن كيكلدي المتوفى سنة الحاهـ. وهو موضوع الرسالة .
๕ (الأثباه و النظائر لابن السبكي ، تأج الدين عبد الوهاب بن علي المتوفى سنة الهVـ. وقد ضمنه مؤلفه مقدمة وتمهيداً وثمانية أبو اب وخاتمة
0) المنثور في القو اعد للزركثثي ، بدر الدين محمد بن بهادور المتوفى سنة عVå. وقد رتب كتابه هذا على حروف المعجم ، وفيه ثروة

فقهية عظيمة.
7) الأشباه و النظائر في قو اعد فروع الشافعية للسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن المتوفى سنة الوهـ. وهو من أكثر كتب القو اعد انتشناراً وتد اولا ، رتبه مؤلفه على سبعة كتب ، و أتى فيه بخلاصة مركزة وزبدة مستخلصة من كتب السابقين في هذا المجال
ر ا بعاً : مدونات المذهب الحنبلي :
() القو اعد النور انية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة هVYAهـ. وقد تضمن الكتاب مساثل خلافية في العباد ات و المعاملات ، وهو وإن تضمن بعض القو اعد الفقهية ، إلا أن الطابع العام له أنه بحث فقهي

Y القو اعد الققهية لابن قاضي الجبل المتوفى سنة هVYـ. وهو . مخطوط
r) القو اعد في الفقه الإسلامي ، لابن رجب ، أبي الفرج عبد الرحمن
 بإحدى وعشرين فائدة وهو كتاب جليل القدر امتدحه كبار الفقهاء .

を) القو اعد والفو ائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ،
لابن اللحام المتوفى سنة r.مهـ. و الكتاب وإن كانت السمة البارزة فيه العناية بالقو اعد الأصولية وتخريع الفروع عليها إلا أنه اشتمل على عدد من القو اعد الفقهية ، ويعبر المؤلف أحياناً عن المسألة بالقاعدة. ه) خاتمة مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ، ليوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 9.9هـ. وقد اشتملت خاتمة هذا الكتاب على ست وسبعين قاعدة .
7) قو اعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

للقاري أحمد بن عبد الل الحنفي المتوفى سنة 9هrاهـهـ انـا نـا فيه المؤلف منحى المجلة العدلية ، وهو بمثابة تلخيص لكتاب القو اعد لابن رجب(1).

 صar.

## التسم الأول

الـــســم الــدراسـي
ويشتمل على فصلين :-

الفصل الاولول
في الهصنف والعتاب
وفـيه مبحثان :-

## المبحث الأول : تعريف موجز بـالمصنف <br> وفيه أربعة مطالب :-

المطلب الأول : اسمه ونسبهـ :
أما اسمه : غهو صلاع الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي ، الدمشقي ثم المقدسي الشافعي ، ولد سنة أربع وتسعين وستمائة من الهجرة في دمشق.
المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم : نشأ الحافظ العلاني رحمه الله في مدينة دمشق - مسقط د أسه - وبها تلقى العلم عن علمائها وفقهائها ، بعناية جده لأمه ، حيث كان الجد عالماً ، فحفظ القرآن صغيراً ، وكان أول سماعه للحديث عام ثالث وسبعمائة من الهجرة ، فسمع فيها صحيع مسلم على شيخه الذي ختم عليه القرآن وهو شرف الدين الفزاري ، وفي السنة التالية سمع صحيع البخاري على شيخه ابن مشرف ، ثم توجه في نفس السنة إلى در اسة النح النحو و الفقه و الفر ائض ، كل هذا وعمره لم يجاوز عشر سنين ، وبعد هذه بد أ العلائي استقلاله العلمي في سنة إحدى عشرة وسبعمائة ، وطلب الحديث بنفسه وقر أ فأكثر ، وتأهب لطلب العلم والرحلة في سبيله ، فخرج في سنة سبع عشرة وسبعمائه بصحبة شيخه ابن الزملكاني إلى القدس ، ولازم شيخه
 و أقام بها مدة ، وعاد إلى مكة مر ات للحج ، ثم رحل إلى القدس و استوطنها، وهكذا فضىى عمره في الرحلة لطلب العلم حتى أتقن علوماً كثيرة ، وفاق

## المطلب الثالث : بـعض شُيوخه وبعض تلاميذه :

لم تكن همة العلائي قاصرة في البحث عن العلم و أهله ، بل كان يفتش عن هصادره ويرتوي من منابعه ، بدأ حياته بتحصيله ، وختمها بجمعه وتصنيفه ، وقد بلغ عدد شيوخه سبعمائة شيخ ، وسأكتفي بذكر عشرة مذهم ، مرتباً ذلك على حسب الوفيات.
(الشييخ شرف الدين الفزاري ، أحمد بن إبر اهيم بن سباع الفز اري المتوفى سنة ه•هـهـ.
r المتوفى سنة v•Vـ.
r) الشيخ زكي الدين زكوي بن يوسف بن سليمان البجلي المتوفى سنة . $\Delta V Y$
§) رضي الدين الطبري ، إبر اهيم بن محمد بن إبر اهيم الطبري المتوفى سنة

ه) الشيخ ابن الزملكاني ، هحمد بن علي بن عبد الو احد كمال الدين الأنصاري ، المتوفى سنة الا
 (V الشيخ برهان الدين الفز اري ، إبر اهيم بن عبد الرحمن بن إبر اهيم بن سباع الفز اري المتوفى سنة
^) الحافظ جمال الدين المزي ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي المتوفى سنة
9) الحافظ شمس الدين الذهبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة
-1 الشيخ تقي الدين السبكي ، أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري المتوفى سنة
تلاميذه :-

يصعب على الدارس لسيرة العلاني حصر تلاميذه لكثرة دور العلم التي قام بالترريس فيها ، ويبرز ذلك إذا وقفنا على رحلاته العلمية ونشاطه
فيها تعلما وتعليماً. وسأكتفي بذكر أبرزهم ، مرتباً ذلك على حسب الوفيات : 1) تاع الدين السبكي ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المتوفى سنة
.
r (

 7) ابن الملقن ، الحافظ أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المتوفى سنة \&•هــ.
(V المتوفى سنة 9 •ههـ.
^) الفيروزآبادي ، أبو الطاهر محمد بن يعقوب إبر اهيم - صاحب القاموس - المتوفى سنة

## المطلب الرابع : بعض مؤلفاته ووفاته :

كان العلائي رحمه الله من الجهابذة البارزين المكثرين من التأليف و التصنيف في مختلف العلوم ، وقد أثرى المكتبة الإسلامية بكثير من

النفائس ، وسأكتفي بالإثشارة إلى بعضها :

1) برهان التيسير في عنو ان التفسير. r إ إحكام العنو ان لأحكام القرآن.
r
๕) التنبيهات المجملة على المو اضع المشكلة . وهو مطبوع.

ه) جامع التحصيل في أحكام المر اسيل. وهو مطبوع -
7) تيسير حصول السعادة في تقرير شمول الإر ادة. (V تصقيق المر اد في أن النهي يقتضي الفساد. وهو مطبوع.
^) فتاوى صلاع الدين العلاني ، وهو مطبوع. 9) المجموع المذهب في قو اعد المذهب . وهو موضوع الرسالة . وفاته :-

لاخلاف بين المؤرخين على أن العلاتي رحمه الله توفي في المحرم سنة إحدى وستين وسبعمائة من الهجرة بييت المقدس ، و اختلفوا في الو الوم وفاته هل هو الثالث أو الخامس من المحرم؟ و الاكثر على أنه الثالث(1).

 /VTV/V 9V/ ، ، ومقدمة التتبيهات المجملة للدكتق مرزوق الزهراني صV.

# المبحث الثاني : التعريغ بـالكتاب : <br> وفيه خمسة مطالب :- 

المطلب الأول : تمقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف :
لم يذكر العلاني رحمه الل اسم كتابه في المقدمة ، ولذا فقد اختلف المصنفون في تسميته ؛
فمنهم من ذكره باسم : "الأثشباه و النظائر"(1)، ومنهم من ذكره باسم : "القو اعد" (Y)، ومنهم من ذكره باسم : "المجموع المُدْهَب في قو اعد المذهب"(r).

## و الذي أميل إليه هو اختيار الاسم الثالث لما يلي :

 1- أن هذا الا الاسم هو المذكور على أكثر النسخ المخطوطة للكتاب. r- أن كثيراً ممن ترجم للعلائي ذكر هذا الاسم علماً على الكتاب. أما التسميات الأخرى فهي كالأوصاف لموضوع الكتاب ، كما قال الأنسنوي .!.... صنف في النظائر الفقهية كتاباً نفيساً". وكذا قال ابن قاضي شهبة( ) .r- يغلب أسلوب السجع في أسماء كتب الحافظ العلائي كما مر ذلك في ذكر مؤلفاته(0)، وهذا ألـول على ترجيح تسمية الكتاب بالمجموع المذهب في قو اعد المذهب(1). أما نسبة الكتاب إلى المؤلف فلا خلاف بين العلماء في ذلك ، لأن كل
 .1...ハ
 r الأعلام \& (
 (1) انظر القسم المحقق من كتاب المجموع المذهب

من ترجم له مما وقفت عليه نسب هذا الكتاب إليه(1)، كما أن المؤلفين الذين جاءو وعزو ا ذلك إلى الحافظ العلاني(r). وكذلك نسبه إليه كل من اختصر هذ ا الكتاب(r).
 لابن قاضي شهبة

 r

المطلب الثاني : مصادر الكتاب :
استقى العلاني رحمه الله كتابه من مصادر متتوعة ؛ فقد صرع في مقدمته بذكر بعضها ، و أشار إلى الأخرى بقوله : "وما الها تضمنته كتب المذهب وأصوله من الفو ائد المفرقة ، وما يسره الله تعالى الـى ومَزُ باستخر اجه من اللطائف المحقةةه.
وقد رتبت هذه المصادر على حسب الحروف الهجائية وقسمتها إلى
أولا : الممادر التي ذكرها :ــ

ا- الأشباه و النظائر لصدر الدين ابن الوكا الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
المتوفى سنة rVIIهـ. مطبوع.

ويعتبر أهلا لكتاب العلائي ، لأنه أخذ كتاب ابن الوكيل ونقده
و أضاف إليه وهذبه ورتبه.
r- تتمة زين الدين ابن الوكيل محمد بن عبد اللّ بن عمر المتوفى سنة
AvrAهـ. على الأشباه و النظائر لصدر الدين ابن الوكيل.
ب- التلخيص لابن القاص أحمد بن محمد بن يعقوب المتوفى سنة
._-هrro
وهو كتاب مختصر يقع في ^•ا لوحة.

ذكر مؤلفه في كل باب منه مسائل منصوصة ومخرجة ، ثم أمور ذهب إليها
الحنفية على خلاف قاعدتهم(1).

؟- الرونق المنسوب إلى الشيخ أبي حامد الإسفر اييني أحمد بن محمد بن أحمد المتوفى سنة 7 •ءهـ. وقيل هو من تأليف أبي حاتم القزويني محمود بن الحسن الطبري

1 ( يقوم بتحقيةه الدكتو عبالكريم بن صنيتان الاستاذ المشارك بالجامعة الابسلامية بالمدينة النونوة.
ولم يتيسر لي الوقوف على مكان وجوده.

ه－الفروق للقر افي ：شهاب الدين أحمد بن أبي العلاء الصنهاجي المتوفى سنة عイیهـ．مطبوع．

צ－فو ائل تلقاها مشافهة عن شيخه العلامة برهان الدين إبر اهيم بن عبد الرحمن بن إبر اهيم الفز اري المتوفى سنة وVYA．
وتاضي القضناة ابن الزملكاني مـمد بن علي بن عبد الو احد المتوفى
سنة
V－قو اعد الأحكام في مصالح الأنام للسلمي ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السـلام المتوفى سنة • •דهـ
وهو مطبوع ، نقل عنه العلائي كثيراً．
＾－اللباب للمحاملي أحمد بن محمد بن أحمد المتوفى سنة اءهـ． وهو كتاب مختصر مشهور كثير الفائدة（Y）، مخطوط يقع في V7 لوحة（r）．

$$
\begin{aligned}
& \text { ثانياً : المصشادر الأخرى :- } \\
& \text { وهي على نوعين : } \\
& \text { أ - مصارد أصصولية : و أهمهـا ما يلي :ـ أحيا }
\end{aligned}
$$

1－إحكام الأحكام للآمدي ، علي بن محمد بن سالم المتوفى سنة اسوهـ．
r－البرهان لإمام الحرمين ، عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة VA\＆هـ • مطبوع．
r－الرسـالة للإمام الشافعي مـمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة
．AY• \＆
「
وذكر لي أنه دفعه إلى المكتبة للطباعة

وهو من الكتب الجديدة ، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه(1)، وهو
مطبوع
६- المحصول للر ازي ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين المتوفى سنة 7 •7هـ. مطبوع
ه- مختصر المنتهى لابن الحاجب ، عثمان بن عمر بن أبي بكر المتوفى سنة Tצاهــ. وهو مطبوع.

ヶ- المستصفى للغز الي ، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغز الي
المتوفى سنة ه•ههـ. وهو مطبوع.
ب - مصادر فقهية : و أهمها ما يلي :-
1- الأم للإمام الشافعي
وهو من كتب الشافعي الجديدة التي ألفها بمصر • وهو مطبوع•
r- بحر المذهب للروياني : عبد الو احد بن إسماعيل أبو المحاسن المتوفى سنة r.مهـ. وهو كتاب حافل شامل للغر ا'

قاضي شهبة : "هو بحر كاسمه")، وكذ ا قال صاحب كثتف الظنون(Y). وهو مخطوط يقع في أجزاء كثيرة ، وتوجد منه أجزاء بمعهل

المخطوطات العربية بالقاهرة(٪).
r- البسيط في المذهب للغز الي .

وهو تلخيص لكتاب النهاية لشيخه إمام الحرمين(؟) ).

وهو كتاب مخطوط في ثمان مجلدات ، شرع فيه المهذب للشير ازي ،

1) مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي صOV، مقدمة الرسالة لاحمد شاكر صث٪، ومقدمة الإم ص
 الظنون //דזצ.
. §) وقد حقق منه الاخْ الطالب إسماعيل بن حسن علوان كتاب الطهارة في وسالة ماجستير في تسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وجمع فيه بين المهذب و الزو ائل ، ومسائل الدور ومذ اهب المخالفين(1). توجل منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم Yo.
0- التتمة للمتولمي ، عبد الرحمن بن مأمون المتوفى سنة VA\&هـ. وهو كتاب مخطوط في تسع مجلد ات ، لخص فيه مؤلفه كتاب الإبانة لشيخه الفور اني مع زيادة أحكام عليه ، ويلغ فيه إلى الحدود - حد السرقة - و أتمه من بعده جماعة ، لكنهم لم يأتو ا فيه بالمطلوب ، ولا سلكو ا طريقه ، فإنه جمع في كتابه الغر ائب من المسائل و الوجوه الغريبة ، التي لا تكاد توجد في كتاب غيره(Y)، وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم •ه.
 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المتوفى سنة •هغهـ( ٪).
وهو شـرع لمختصر المزني ، وهو من أهم المر اجع لكتاب العلائي. ^- روضة الطاليين وعمدة المفتين للإمام النووي أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ونهـهـ . وهو مطبوع. وقد اعتمد العلاني في النقل منه بعد فتح العزيز ، لا سيما في زياد ات النووي في الروضة ، و المسائل التي خالف فيها الر افعي. Q- فتح العزيز شرح الوجيز ، وهو الشرح الكبير للإمام عبد الكريم بن محمد الر افعي المتوفى سنة سץهـه. مطبوع مـع المجموع للنووي إلى الباب
 الظنون (Y M


r الجامعة الإسلامية ، وحقق منه أيضاً كتاب الزكاة.
. وحقق منه الدكور/ عيد سفر مسفر الحجيلي كتاب الأضحية والعقيقة والأطعمة العاة
ويحقق منه طالبان ني شعبة الفقه في الجامعة الإسلامية كتأب البيوع.
を) صدرت أول طبعة له عام ع<br>\&اهــ

وقد اعتمد عليه العلائي في نقل الفروع الفقهية ، بعد كتاب الأشباه و النظائر لابن الوكيل.
-ا- المجموع شرع المهذب للنووي. وصل فيه مؤلفه إلى باب الريا ، وهو مطبوع ع الـو
وقد أكثر العلائي النقل منه في الفروع الفقهية ، و الفو ائد الحديثية. ا11- مختصر المزني ، أبو إبر اهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المتوفى سنة عזדهـ. .
اختصره من كلام الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى. وهو مطبوع• Yا- المطلب العالي في شرع وسيط الإمام الغز الي لابن الرفعة ، أحمد بن محمد بن علي المتوفى سنة . , وهو مخطوط(1).
rا- نهاية المطلب في در اية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة أما الكتاب فقل جمع فيه المؤلف خلاصة ما في كتب الأم والإملاء ومختصر المزني ومختصر البويطي وسار فيه على منهج المجتهدين في تقرير الآدلة ، و اعتنى به علماء الشافعية ، و أكثرو ا من الاشتغال به ، وله مختصر ات كثيرة ، منها : صفوة المذهب من نهاية المطلب ، لابن عصرون المتوفى سنة ه^هـــ (r) (r ال


" الطبارة. منه طالبان في شعبة الفته في الجامعة الإسلامية بالمديتة المنورة جزءاً من كاب r (r الظنون 199 / 19 /

مكتبة متحف طب قبي سر اي بتركيا(1).
وتوجد منه بعض الأجزاء في الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى. £ا- الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي للفز الي ، مطبوع ، جزأين في هجلد و احد.
0ا- الوسيط في الفروع للغز الي
حقق منه الدكتور علي محيي الدين القره داغي كتابَيْ الطهارة و الصلاة. وهما مطبوعان(r).



المطلب الثالث : محتويـات الكتاب :
ابتدأ العلائي رحمه الله كتابه بعد المقدمة بالضابط الجاب الجامع لأبو اب الفقه كلها ، وهو انحصار الأحكام الشُرعية في جلب المصالح ودرء المفاسل وبيان أن الشريعة كهها مبنية على ذلك. ثم ذكر أقسام أبواب الف الفقه بالنسبة إلى نوعي الحكم الشرعي من الشا خطاب التكليف وخطاب الوضع وحصرها في أربعة أقسام ، وبين الأبواب التي ترجع إلى كل قسم منها ، ثم أتى بفصل تحدث فيه عن نشأة القو اعد بذكر ما حكي عن بعض أئمة الحنفية في رد جميع مذهب أبي حنفية رحمه الله إلى سبع عشرة تاعدة ، وما ذكر عن القاضي حسين في رد مذهب الشافعية إلى أربع قو اعد ، ثم ضم إليها بعض الفضاءلاء قاعدة خامسة ، وهي قاعدة "الأمور بمقاصدها".
ثم تكلم على هذه القو اعد الخمس كل على حدة ، مبتدءً بالقاعدة الأولى "الأمور بمقاصدها". وسيأتي بيان ما تناوله في هذه القاعدة في المقارنة إن
شاء الله تعالى.

القاعدة الثانية : " اليقين لا يزول بالشك ، و أن الأصل بقاء ما كان على
ما كان".
ذكر أولا أدلتها ، ثم بين ما يحتمله قول العلماء : "هذا على خلاف
 إذا أريد بالأصل الاستصحاب ، و أن الاستصصاب ينقسم إلى أربعة أقسام ، وبين أن القسم الرابع هو موضع الخلاف ، وهو استصحاب حكم الاججماع في محل الخلاف ، وذكر خلاف العلماء في حجية الاستمنحاب ،
 بيان ما استثني منها ، وختمها بخلاف العلماء في المر اد الـ بالشك في قولهم : " اليقين لا يزول بالشك". مبيناً حكم ما تعارض فيه الأصل والظاهر ، و المسائل المختلف فيها بالنسبة الى تعارض الأصل و الظاهر. القاعدة الثالثة : " المشقة تجلب التيسير".

بد أها كعادته بذكر أدلتها ، وبين أن هذه القاعدة يتخرج عليها جميع رخص الشرع ، وتخفيفاته ، ومجامعها ترجع إلى سبعة أنو اع ، ثم ذكر هذه الأنو اع وما يتفرع عليها من مسائل وصور ، وختمها بتتميم ذكر فيه عده ألما صور لمقام الحاجة مقام المشقة .

ذكر أولأ أدلتها ثم بين أن تلك القاعلـا الفقه ، ومسائل لا تعد كثرة ، و أن حاهلها يرجع إلى تحصيل المصالح أو تقديرها بدفع المفاسد ، و احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمها ، ومثل ألم لذلك بفروع كثيرة ، ثم ختمها بمستثنيات لمـان خاصة بها بها . القاعدة الخامسة : "اعتبار العادة و الرجوع إليها". بعد أن ذكر أدلتها أوضح أن هذه الأدلة بمجموعها تفيد القطع باعتبار

العادة وترتيب الأحكام الشرعية عليها .
ثم ذكر فروعها الفقهية ، وحشد لها جملة من المسائل التي ترجع إليها

$$
\begin{aligned}
& \text { مع بيان ما استثنى منها ، وختمها بالكلام على ثلاثة أمور : } \\
& \text { الأول : ما يعتبر التكر ار فيه لإفادة العادة. }
\end{aligned}
$$

الثاني : العرف العام ببلد مخصوص هل يلتحق بالعرف العام
الثتالث : العرف المقارن الذي كان سابقاً لوقت ذلك اللفظ. ومثًّل لكل نوع بأمثلة عدة.

ثم شرع بعد ذلك في ذكر القو اعد(1) الجزئية وهي على نوعين :
الثاني : قو اعد فق اعهية وتزيد على سبية وتزيد على خمسين قاعدة. قاعدة .

يتخلل كلا النوعين فصول ومسائل وفو ائد فقهية مع كثرة التفريع على القو اعد.

[^0]المطلب الرابع : منهج المؤلف في الكتاب :
 هو عادة كثير من المؤلفين ، فقال : "فاستخرث الله تعالى ، وسألته الهد الهي الهي

 الوصول إليه من المسائل المخرجَّه على قو اعد أصول الاع الفقه ، أو الو


 النظائر ، و استثنيت من القو اعد ، إلى غير ذلك من الع النكا الر انئة ، غير مدع استيعاب هذه الأنو اع ولا مقاربته ، بل أثبت فيه ما الما

 و الإشارة إلى رؤوس المسائل دون الاحتجاج وتقرير الدلاثل ، إلا في مو اضع يسيرة جِاً ، لأن ذلك مقرر في مو اضعه. وبد أث بالضابط الجامع لأبو اب الفقه كلهاه، .. ثم بتقسيم ثان لأبو اب الفقه كلها ، بالنسبة إلى نوعي الحكم الشرعي ، من خطاب التكليف وخطاب

> الوضع.

ثم ذكرث القو اعد الخمس التي يرجع جميع مسائل الفقه إليها ، مع بيان ذلك و الإثارة إلى تطعة من مساثلها. ثم سردث بعد ذلك القو اعد مبتدئأ بالأهم فالأهم منها ، ثم ختمث

بالمسائل المفردة عن أصولها ، وما أشبه ذلك."(1).
 سبق ذكر ذلك في المطلب الثالثُ عند ذكر محتويات الكتاب.

المطلب الخامس : وصف النسخ التي تم النسخ والمقابلة منها : ا- نسخة المكتبة الازهرية ، ضاعت منها ورقة العنو ان ، وكتبت عليها إد ارة المكتبة : "بعد البحث تبين أنه كتاب القو اعد من المجموع المذهب في قو اعد المذهب ، للإمام الحافظ شيخ الإبسلام صلاع الدين العلاني". وهي نسخة كامله تقع في التصوير جيدة الخط قليلة الأخطاء ، ولم يذكر ناسخها ، وفرغ من نسخها

ورقمها في المكتبة الاززهرية
وفي الجامعة الإسلامية برقم lorr ميكروفيلم. وقد رمزت لها في
المقابلة بالحرف ( أ ).
r- نسخة مكتبة الأوقاف العامة بيغد اد.
عنو انها : كتاب القو اعد للشيخ الإمام العلامة صلاع الدين خليل بن
كيكلدي العلاني.

وتقع في جز أين :


ناسخها عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله الترمذي ، وفرغ من نسخها في r. r. التصوير

وفي مكتبة الجامعة الإسلامية larv ميكروفلم ، وقد رمزت لها في
المقابلة بالحرف ( ب ).
r- نسخة أخرى من الكتبة الأزهرية :
عنو انها القو اعد من المجموع المذهب في قو اعد المذهب ، وهي نخة كاملة ، جيدة الخط ، واضحة التصوير ، تقع في ral لوحة ،

ومسطرتها Yo سطراً ، وناسخها : محمد بن علي الشهير بابن العديسة ، فرغ من نسخها في ^ من جمادى الأولى عام ولوهـهـ. ورقمها العام في المكتبة

وفي الجامعة الابسلامية برقم 010 ميكرووفلم.
وقد اعتمدت عليها في النست ورمزت لها في المقابلة بالحرف ( ع ).
६- نسخة دار الكتب المصرية :
عنو انها: المجموع المذهب في قو اعد المذهب ، وهي نسخة كاملة جيدة الخط ، و اضحة التصوير ، تقع في جزأين.
الأول منهما : في YII لوحة ، ومسطرتها و Y Y
و الثاني : في بَ ب لوحة ، ومسطرتها Y Y سطراً ولم يذكر ناسخها ، وفرغ
.من نسخها عام \&\&VAهـ
ورقمها في دار الكتب المصرية الاولاولا 171.
 وقد رمزت لها في المقابلة بالحرف (لد ).

وهناك نسخ أخرى للكتاب(1).
多

$$
8
$$

68
$\because$

## ，



 foxter

为


[^1]











ك／ ذ ون و
愔费
 الـ ل




 lio غر غ ！ ． －Led
 ，
出）

 شين


الإم



隹 O
故， 8
和

 $\therefore$ 㧽 وا

 2 2



 و
 9
 كا Cuتَ
 ’＂
$\frac{2+11}{\overline{3}}$

$\%$

 ＂ A ｜保的点


 Fov 保 the
 a



 و

 Nex


$\qquad$
$\qquad$
+K
Fhythe





## الفصل الثـاني

مقارنة بين الجزء المحقق من الكتاب وبين كتاب ((الأشُبـاه والنظائر)" لابن نجيم :

وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف موجز بـابن نحيم •
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : اسسمه ونسبـه :
هو زين الدين بن إبر اهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي • ولد بـالقاهرة سنة

المطلب الثاني : نشـأته وطلبه العلم :
نشأ بالقاهرة ، و أخذ العلم عن علمائها ، فكان عالمأ عاملا ، وفقيهاً محققاً ، و أصولياً مدققاً ، و أجازه كثير من علماء عصره بالإفتاء و التدريس ، فأفتى ودرَّس في حياة أشياخه ، وكان الفقه الحنفي أعظم اهتماماته العلمية دزساً ، وإفتاء وتأليفاً.
المطلب الثالث : بعض شُيوخـه وبـعض تلاميذه : فمن شيوخه ما يلي :

1) الشيخ العلامة قاسم بن قطلويغا. (Y) الشيخ أمين الدين بن عبد العال الحنفي. r) الشيخ شرف الدين البلقيني. ٪) الشيخ أبي الفيض السلمي.
2) شيخ الإبسلام بن يونس الشهير بابن الشلبي. 9) الشيخ نور الدين الديلمي المالكي. ومن تكلاميذه :
أخذ عنه العلم و الفقه جماعة كثيرون ، منهم :


المبحث الثاني : في التعريف بكتاب الأشبـاه والنظائر لابن نجيم :
وفيه خمسة مطالب :-
المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف : ذكر ابن نجيم رحمه الله في مقدمته اسم كتابه ، فقال : "فنشرع إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته فيما تصدناه من هذا التأليف بعد تسميته (بالأشباه و النظائر) تسمية له باسم بعض فنونها(1). وهو الفن السادس . . وذلك لأن فن الأثشباه و النظائر بعض ذلك الكتاب ، فأطلق على كله. و أيضاً أن كل من ترجم لابن نجيم - مما وقفت عليه - نسب هذا الكتاب إليه ، وذكره بهذا الاسم(Y)، وكذلك نسبه إليه كل من شرح كتاب الأشباه و النظائر ، أو علق عليه(r).

$$
\begin{aligned}
& \text { TE/ }
\end{aligned}
$$

المطلب الثاني : مصادر الكتاب :
 أسماء بعضها كاملا ، وعزا بعضها إلى مؤلفيها ، بينما اقتصر في بعضها الآخر على ذكر طرف من اسم الكتاب ، وقد رتبت هذه المر اجع حسب حروف المعجم وهي كالتالي :-1- الاختيار في تعليل المختار ، لعبد الله بن محمود بن مودود الحنفي المتوفى سذة דیזهـ. وهو مطبوع.
r- الإسعاف في أحكام الأوقاف . للشيخ برهان الدين إبر اهيم بن موسى الطر ابلسي الحنفي ، المتوفى سنة الوّ الوهـ. (1). r- الأقطع شرع مختصر القدوري . للأقطع ، أحمد بن محمد أبو بكر المتوفى سنة VEA\& مخطوط ، موجود في المكتبة الظاهرية برقم (أهو (IVY). فقه حنفي(Y).

$$
\begin{aligned}
& \text { \&- أوقاف الخصاف. } \\
& \text { ه- إيضاع الإصلاح. } \\
& \text { ا- بعض خز انة الآكمل. }
\end{aligned}
$$

خز انة الأكمل في الفروع ، لأبي يعقوب يوسف بن علي الجرجاني الحنفي() v-
الفتاوى السر اجية ، وتسمى أيضأ فتاوى قاريء الهـاية . للكتاني ، عمر
 مخطوط ، ويوجد في المكتبة الظاهرية برقم 1.1ه(£).
(1) كتُف الظنون (A.A.

r تآ التراجم ص


> وعنه توجد نسخة في مخطوطات الـبامعة الإسـلامية برقم
^- البناية في شرع الـهد ايـة للعيني ، محمود بن أحمد المتوفى سنة هـهـهـ.
مطبوع.

9- تبيين الحقائق شرع كنز الدقائق للزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي

-ا- التجنيس و المزيد في الفتاوى لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب الـهد اية المتوفى سنة ب9ههـ. مخطوط ، يوجد في المكتبة الظاهرية برقم (I)VVIV). 11- تلخيص الـجامع للصدر الشهـيد.

و اسم الكتاب تلقيح العقول في الفروق(Y).
rا- التهذيب للقلانسي.

تهذيب الو اتحات في فروع الحنفية للشيت أحمد القلانسي(r) .
\&ا- جامع الفصولين لابن تاضي سماوه محمود بن إسر ائيل المتوفى سنة

مطبوع ، طبع ببولاق عام ."rاهـ. وبهامشه الللآلي الدرية لخير الدين الرملي( ().

10 الجوهرة النيرة أو المنيرة ، لأبي بكر بن محمد المعروف بالحد ادي ، اليمني العبادي المتوفى سنة ...1هـ.
وهو مختصر السر أج الوهـاج ، وكلاهمـا للمؤلف .




〔) انظر شرح القواعد للزرقا ص •ع9.

آ الحاوي القدسي ؛ لجمال الدين محمد بن أحمد القنوي المتوفى سنة
.- 7 .-
مخطوط.
اV حيرة الفقهاء.
^ا- الخر أ ، لأبي يوسف يعقوب بن إبر اهيم صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة اهـهـ. مطبوع
14- خزانة الفتاوى لأحمد بن مصمد بن أبي بكر الحنفي المتوفى سنة . AOYY

مخطوط يوجد في مكتبة الأوقاف العامـة بيغد اد ، برقم 719•1، فقه حنفي ‘ وعنه توجد نسخة في مخطوطات الـجامعة|الإسلامية برقم 191§. خ. خ. مخطوط ، يوجد في المكتبة الظاهرية برقم •1.1). (Y).
وتوجد منه نسخة في مخطوطات الجامعة الإسسلامية برقم Irv، مصدرها مكتبة الأوقاف بيغد اد ، رقمه فيها ا 1 فقه حنفي.
الY- الخلاصة.
rry الذخيرة البرهانية ، لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مـازه البخاري ، المتوفى سنة جآهـهـ .
 ورقمه فيها Y-1 ، فقه حنفي• rץ- السر اج الوهاج الموضت لكل طالب محتاج ، لأبي بكر بن محمد بن

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص • } 9 \text { عـ. } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

علي الحد ادي اليمني العبادي المتوفى نسة ..^هـ. . وهو شرع على مختصر أبي الحسين أحمد بن مصمد القدوري ، المتوفى ستة

مخطوط ، يوجد في المكتبة الظاهرية برقم عrه فقه حنفي (l)AV. K६- شرع ابن الملك ، عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن ملك المتوفى سنة 1•ههـ. وهو شرح المجمع للسـاعاتي. مخطوط ، ويوجد في المكتبة الظاهرية برقم سر•V•.V).
0Y- شرح التحفة.

التحفة للسمرقندي نصر بن محمد بن أحمد الحنفي المتوفى سنة وشارح التحفة هو تلميذه علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة

قال صاحب تأج التر اجم : وسماه "بد انيع الصنائع في ترتيب الشر اني"(r). وهو مطبوع•
r- شرع تلخيص الجامـع الكبير للعلامة الفارسي.علي بن بلبان الحنفي المتوفى سنة •هVrـهـ

شـر الجامع الصغير لحسن بن منصور الأوزجندي المعروف بقاضيخان المتوفى سنة Yهههـ. (£ (£- شرع الدرر و الغرر ، للقاضي محمد بن فر اموز المششهور بمنلاخسرو. مطبوع و اسمـه درر الحكام في شرح غرر الأحكام(0).
(1) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (1./ (1.


 0) شرع القواعد الفقهية للزرقا ص.عـع.
 واسم الكتاب رمز الحقائق في شرع كنز الدقائق. .r. شرع الكنز لمسكين ، معين الدين محمد الفر اهي الهروي المعروف بملا مسكين ، المتوفى سنة غهوهـ.
مخطوط ، يوجد في المكتبة الظاهرية برقم الوه(1). اس- شر ع المجمع للعيني ، بدر الدين محمود بن أحمد المتوفى سنة (r)-ه100

$$
\begin{aligned}
& \text { rr- شرع مختصر الطحاوي. } \\
& \text { • شr شرع المصنف }
\end{aligned}
$$

شرع المجمع للساعاتي أحمد بن علي بن ثعلب البغدادي المتوفى سنة .- 9 \&

ألف مجمع البحرين وملتقى النهرين في فروع الحنفية جمع فيه مساثل القدوري و المنظومة ، ثم شرحه بنفسه في مجلدين كبيرين(r). وهو مخطوط ، يوجد في المكتبة الظاهرية برقم •4r7 ، الجr9. عץ- شرع منظومة النسفي. هr- شرع منية المملي لابن أمير الحاج. منية المصلي وغنية المبتدي لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري المتوفى سنة ه.هـهـ
قال صاحب كثف الظنون : وقد شرحه ابن أمير الحاج شرحا بسيطأ(؟) هr- شرع الو افي للكافي.
(1) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية Y/ Tr
ك (Y
を ( )
vr- شرع الوقاية.
 مطبوع وهمي المسماة بالجو اهر المضيـة في طبقات الـنفية. qa العدة.

- •- العمدة. عمدة الفتاوى للصدر الشهيد المتوفى سنة VVAt(1). ا؟- العتاية شرع الـهد اية للبابرتي ، أكمل الدين محمد بن محمود المتوفى . سنـة
مطبوع بـهامش فتح القدير.

ب६- غاية البيان ونادرة الأقر ان ، لقو ام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني الحنفي المتوفى سنة ^مهــ(Y).
r太- الغاية في شرح الـهد اية للسروجي ، أحمد بن إبر اهيم المتوفى سنة . $\rightarrow$ VI.

شرح الهه اية ولم يكمله ، وصل إلى كتاب الأيمان ، ثم أكمله سعد الدين
محمد الديري من كتاب الأيمان إلى باب المرتد في ستة مجلد ات. مخطوط ، موجود في الظاهرية برقم (r)VA9I).
๕ §- فتح القدير ، لابن الهمام ، كمال الدين مـمد بن عبد الو احد المتوفى سنةוآ هـ. مطبوع

هع- الفتاوى البز ازية لمحمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البز از
الكردي المتوفى سنة Arvهـ.
مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.
؟؟- الفتاوى التاتارخانية ، لعالم بن علاء الدين المتوفى سنة جوهـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ك }
\end{aligned}
$$

مطبوع مـع الفتاوى الهندية.
VV V الفتاوى الخانية لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي المعروف بقاضيخان المتوفى نسة وrهـهـ.

مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.
^ع- الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز المعروف بالحسام الشهيد المتوفى سنة ونوهـــ (1).

६9- الفتاوى الظهيرية.
-ه- القنية.
قنية المنية على مذهب أبي حنيفة ، لنجم الدين مختار بن محمود الز اهدي

اه- الكافي للحاكم الشهيد.
الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى

ror الكفاية في شرع الهـ ايه. لجلال الدين بن شمس الدين الخو ارزمي
 الكفاية شرح الهـد اية لمحمود بن عبيد الله بن محمود تأج الشريعة مؤلف الوقاية ، وهو من علماء القرن الثامن أيضًا. وهو مخطوط ، يوجد في

ror- المجتبى لنجم الدين مختار بن محمود الز اهدي المتوفى سنة وهو شرع على مختصر القدوري.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) تاع التراجم ص riv. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { § ( }
\end{aligned}
$$

مخطوط يوجد في المكتبة الظاهرية برقم IV\＆V．وفي المكتبة الاززهرية برقم ．1ヶ人

وعنها توجد نسخة في الجامعة الإسـلامية برقم ．Y६．
๕ه－المحيط الرضوي ، لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي الحنفي المتوفى نسنة＾זءهـ（1）．

0－معر أ؟ الدر اية إلى شـرح الـهد اية ، لقو ام الدين مصمد بن محمد البخاري الكاكي المتوفى سنة YV\＆هـ（Y）．
．
منية المصلي وغنية المبتدي لسديد الدين الكاشغري مـمد بن مـمد


النهاية．شرع الهد ايه ، للمرغيناني علي بن أبي بكر المتوفى سنة
 ＾ه－الو اقعات الحسـام للصدر الشهيد المتوفى سنة وشههـ．
جمع فيه بين النو ازل لأبي الليث و الو اتعات للناطفي ومن فتاوى أبي بكر محمد بن الفضّل ومن فتاوى أهل سمرقند（ه）．

هـه اليتيمية．لعلاء الدين محمد الترجماني الحنفي المتوفى سنة هڭخهـ． و اسـمها ：يتيمة الدهر في فتاوى العصر ، مخطوط يوجد في المكتبة الظاهرية برقم ．

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كثف الظنون /r/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ك } \\
& \text { (1) كثف الظنون /11/ }
\end{aligned}
$$

المطلب الثالث : محتويـات الكتاب :
إن كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم من أشهر المؤلفات في القو اعد
الفقهية
قال الحموي : فهو مـ صغر حجمه ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق ، وكنز أودع فيه نقود الدقائق ... غما قاضٍ إلا ويرجع إليه في

قضائه ، ولا مفت إلا ويعول عليه في إفتائه(1).
وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وسبعة فنون :
 العلوم قدرأ و أعظمها أجرأ ، و أعمها فائدة ، وأبرز أسبقية الحنـا الاشتغال به ، وشهادة العلماء على ذلك ، وخاصه من أه كا
 المذهب من كتاب يحاكي كتاب الإمام تأع الدين ابن السبكي في القو اعد الفقهية)
ثم ذكر خطة بحثه حيث سرد الفنون السبعة التي اشتمل عليها الكتاب، ومصادره التي أخذ منها مادة الكتاب ، هو متون الحنفية وشروحهم الفقهية.
ولم يغفل الإشادة بأهمية الفقه ، و أنه أمضى جلى المل عمره في سبيل تحصيله ، فروعاً و أصولا ، وحفز الطلاب على السير في لربه و الد أب في

و أما الفنون السبعة التي قام بنيان الكتاب عليها فهي : قسمها إلى نوعين. الأول : القو اعد الكا الكلية ، وبلغت خمسا وعشرين قاعدة . وقد النوع الأول : قو اعد كلية كبرى ، يندرج تحتها عدد من القو اعد .

(Y الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 10 .

ومن المعلوم أن قاعدة لا ثو اب إلا بنية ، تتضمن قاعدة الأمور بمقاصدها ، إلا عند الحنفيةفّ فُّرقو ا بينهما ،ووجعلو ا الأولى في الأعمال الأخروية ، والثانية في الأمور الدنيوية. وهذا مـا سار عليه ابن نـيم رحمه الله ، لكنه جعل الكلام على الأولى ضمن الكلام على الثانية ، وسيأتي بيان مـا تناوله فيها في المقارنة إن شاء اللّ. الثالثة : اليقين لا يزول بالشك.

ذكر أولا دليلها ، ثم ذكر ثمان قو اعد تندرج تحتها ، وذكر فروعاً لتلك
القو اعد ، وختمـها بذكر ثلاث فو ائد مههـة.
الر ابِعة : المشقة تجلب التيسير.
ابتد أها بذكر دليلها ، ثم بيَّن أنها تاعدة عظيمة يتخرج عليها جميع رخص الشرع ، وتخفيفاته ، وذكر أسباب التخفيف ني العباد ات ، وهي سبعة ، ثم ختم الكلام عليها بذكر أربع فو ائد. الخامسـة : الضرد يز ال .

ذكر أولا أصلـها ، وبيًّن أنه ينبني عليها كثير من أبو اب الفقه ، كالرد
بالعيب وجميع أنو اع الخيار ات ، ثم أوضح أن هذه القاعدة متحدة ومتد ا خلة هـع قاعدة المشقة تجلب التيسير ، ويندرع تحت هذه القاعدة ثلاث قو اعد.

## السـادسة : العادة محكَّة :

بيَّن فيها أن اعتبار العرف و العادة يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة ، ثم ذكر تعريف العادة و أنو اعها ، وما يتفرع على هذه القاعدة. ثم ذكر أربعة مباحث تتعلق بهذه القاعدة ؛

المبحث الأول : بماذا تثبت العادة ؟.
المبحث الثاني : ما تعتبر به العادة ، وهو الغلبة و الإطر اد.
المبحث الثالث : العادة المطردة هل تنزل منزله الشرط ؟.
المبحث الر ابع : العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن
السابق دون المتأخر.
وختم الكلام عليها بتنبيه بيُن فيه أن المذهب عند الحنفية هو اعتبار
بناء الأحكام على العرف العام ، دون متعلق العرف ولو كان خاصاً. النوع الثاني من القو اعد :
قو اعد كليه ، لكنها أقل اتساعا وشمولا من النوع الأول ، ويتخرع
عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية ، وعددها تسع عشرة قاعدة :
(1)- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

r
を \&
0)- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
7) ال- الحدود تدر أ بالشبهات. (v الـ الحر لا يدخل تحت اليد.
^)- إذ ا اجتمع أمر ان من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
4)- إعمال الككام أولى من إهماله. (1.) الخ الج الج بالخمان.
(1)- السؤ ال معاد في الجو اب.
r|r (ا)- لا ينسب إلى ساكت قول.
r| (ا)- الفرض أولى من النفل إلا في ثلاث مسائل.

$$
(0 \cdot)
$$


10)- من استعجل الشيء قبل أو انه عوقب بحرمانه.
(17)- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
(IV) لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.

19)- إذا اجتمع المباشر و المتسبب أضيف الحكم إلى المباشر إلا في

مسائل.
وقد ذكر في كلا النوعين من القو اعد قو اعد تندرج تحتها.
هذا وقد بلغت جميع القو اعد التي أوردها ابن نجيم في كتابه ، سبعاً و أربعين قاعدة ، كلها في الفن الأول - من أساسية ، أو كلية ، أو متفرعة

- عد ا ثلاث قو اعد ، فقد ذكرها في الفن الثالث ، وهي :- قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة و العبارة.
وقاعدة : إذ ا أتى بالو اجب وز اد عليه هل يقع الكل و اجباً ، أم لا ؟. وقاعدة : المفرد المضاف إلى معرفة للعموم ، صرحو ا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب.
الفن الثاني : الضو ا بط :
 الفاسد ، ألف مختصرأ في الضنو ابط و الاستثناءات ، سماه بـ "الفو ائد الزينية في فقه الحنفية"، ولم يكن بوَّب فو ائدها مع أنها بلغت الخمسمائة ، ولذا ر أى إدر اجها في الأثباه و النظائر مـع زيادة وتوضيع ، وبوبها على طريق كتب الفقه ، المشهورة عندهم ، كالهـ ايه و الكنز • وفي أول هذا الفن ذكر الفرق بين القاعدة و الضابط.

فالقاعدة تجمع فروعاً من أبو اب شتى ، و الضابط يجمع فروعاً من باب

وقد ذكر في هذا الفن ضو ابط مهمة ، في شتى أبو اب الفقه ، ولذا وسم هذا الفن بأنه أنفع قسم في الكتاب للقاضي و المغتي و المدرس. الفن الثالث : فن الجمع و الفرق :
تكلم فيه عن أحكام يكثر دورها ويقبع بالفقيه جهلها ، كأحكام الجاهل و الناسي و المكره ، و الصبيان و العبيد و الجن.
ثم بين وجه الاجتماع و الافتر اق في بعض المسائل ، كالفرق بين الوضوء و الغسل ، وبين الحيض و النفاس ، وبين الأذان و الإجامة ، وبين الإمام و المأموم ، وبين الزكاة وصدقة الفطر ، وبين التمتع و القر ان و بين الإجارة و البيع ، وبين الزوجة و الأمة ... وغير ذلك.

وفي آخره ذكر خاتمة تشتمل على بعض القو اعد و الفو ائد المتنوعة. الفن الر ابع: الآلغاز
وقد بدأ هذا الفن بالكلام على الأصل اللغوي لكلمة "الغز" ، وذكر أنه طالع كتباً كثيرة اشتملت على الآلغاز ، ومنها "الذخائر الإشر افيه في الالكغاز" ، لابن الشحنة ، فانتخب منها أحسنها باختصار ، ورتبها على حسب ترتيب الكتب المشهورة عند الحنفية ، علماً بأن ترتيب هذهالكتب الابتداء بالعباد ات ، ثم النكاع ، وما يتعلق به ، ثم الأيمان و الحدود و السير وما يتبع ذلك ، ثم البيوع و المعاملات المشابهة ويتخللها الأقضية و الشهاد ات ، ثم يختمون بالأضحية و الجنايات و الفر ائض. الفن الخامس : الحيل
تحدث فيه عن تعريف الحيل ، وما يعبر به عن ذلك ، ثم ذكر أمثلة من الحيل الشرعية من بعض أبو اب الفقه ، على الترتيب السابق. الفن السادس: فن الفرق ، أي الأشباه و النظائر . وهذا الفن هو الذي ألق اسمه على الكتاب. وقد ذكر فيه من كل باب مسائل تشتبه في وجوه ، وبينها فروق من وجوه أخر ، وبيًّ وجه الفرق بينها.

وقد تحدث في هذا عن الكتب التالية :
الطهارة و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحع ، و النكاع و الطلاق و العتاق.

الفن السابع: فن المر اسلات ، والمطارحات التي جرت بين الإمام و أصحابه ، وغيرهم بد أها بحكاية اختبار الإمام أبي حنيفة لتلميذه الإمام أبي يوسف ، لما تصدى للتدريس دون استئذ ان شيخه.
هذ ال خلاصة مـا احتو اه كتاب الأشثباه و النظائر لابن نجيم رحمه الله .

## المطلب الرابع : منهج المؤلف في الكتاب :

إن عادة كل مؤلف أن يذكر المنهج الذي سار عليه في وضع مصنفه ، بيد أن ابن نجيم رحمه الله سكت عن هذا الجانب ، ولم يفصح بشيء إلا سرده للمصادر التي استقى منها مو اد كتابه . لذا كان عليَ أن أطلع على جميع فنون ومسائل الكتاب لالقف على منهجه ، ولقد توصلت إلى أنه سار على المنهج الآتي :
أولا : قسم الكتاب إلى فنون ، وكل فن مستقل عن الذي قبله ، و الذي
 بانتهائه بكلمة "انتهى و الله أعلم بالصو اب". ونحو ذلك ، حتى لو شاء أحد
أن يفصل فنون الكتاب ويجعل كل و احد في سفر مستقل لما عسر عليه ذلك. ثانياً : يذكر القاعدة الكبرى ويجطلها أصلا يتفرع عنه القو اعد المندرجة تحتها ، ويمثل للكل - أي للكبرى و المندرجة - بالمسائل الفقهية التي تستخرع منها ، ويحاول غالباً أن يسلك ترتيب الأبو اب الفقهية ، فلا يمثل من باب الحج قبل ذكر ما ورد في باب الصالاة ونحو ذلك . ثالثًا : يهتم بالأدلة ، فيمدر القاعدة بدليلها من الكتاب و السنة أو الاجماع ، ولا يكتفي بمجرد إير اد الحديث بل يخرجه ويذكر غالباً ما قيل فيه من تمحيح أو تضعيف.(1).
ر ابعاً : ينسب الأقو ال إلى قائليها ، و أحياناً يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه ، سواء كان من كتب الأحناف أو من كتب أصحاب المذاهب
الأخرى. (Y).

خامسأ : يشير إلى المذاهب الأخرى في بعض القو اعد و المسائل وإن كان في الغالب يكتفي بما جاء في المذهب من أقو ال كعتمدة ، فكثيراً مـا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر ص }
\end{aligned}
$$

يسكت عن القول المقابل للر اجع عنده ، إذ عنايته بالقول الذي يصلح أن تكون المسألة مفرعة على القاعدة.(1).
سادسأ : قد تشتمل القاعدة على مسألة معينة تحتاج إلى تفصيل ، فلا ينفل ابن نجيم عن ذلك ، كمسألة النية في قاعدة الأمور بمقاصدها. سـابعا : يشير إلى المسائل المستثناة من القاعدة ، ويذيًّاها بخاتمة جامعة لجملة من الفو ائل المهمة في الباب(r).
وينبه على بعض اللطائف الخفية كعلاقة القاعدة الفقهية بعلم اللغة ، ونحو ذلك(r).

ثامناً : اهتم المؤلف بنقل أقو ال أصحابه في القو اعد و المسائل ، فإن صُرِّحِ بنص القاعدة في المؤلفات السابقة أشار إلى ذلك ، وإن لم يُصَرًّ به أعلنه أيضأ و أشار إلى كتب المذاهب الأخرى(\&).
تاسعاً : كان نقله أحيانأ بالحرف ، و أخرى بالمعنى ؛ وينبه على ذلك
كله(0).
عاشرأ : يجمل أحياناً أبو اب الفن في التمهيد الصغير الذي يجعله بين يدي كل فن ، ثم يفصلها كما فعل في الفن الثالث(7). هذا ما يسر الله لي الوقوف عليه. واللّ أعلم.

 (r) انظر ص




المطلب الخامس : نسـغ الكتاب وطبعـاته : طبع كتاب الأشباه و النظائر لابن نجيم عدة طبعات ومنها مـا يلي : ا- طبع في " "كاكته") سنة
 الر انعي.
r- طـبع في ( القاهرة" أيخاً في سنة غ- طبع في "القاهرة" أيضاً سنة محمد الوكيل.

ه- ثم صلرت طبعة مصورة عن الطبعة الر ا بـعة في "بيروت"(1).
 و النظائر لابن عابدين ، بتحقيق محمد مطيع الحافظ.

كما أن علماء الحنفية اهتمو ا بخدمة كتاب ابن نجيم حتى بلغت شثروحه وحو اشيه وتعليقاته إحدى وثلاثين كتاباً(Y). والقواعد الفقهية للندوي ص عّعـ.

المبحث الثالث : في المقارنة بين الكتابين وذلك من خلال المنهج
والموضوع والمحتوى والأسلوب والترتيب :-
وفيه سبعة مطالب :-

المطلب الأول : في المقارنة بين الكتابين ، من حيث المنهج : يتضح من السرد السابق لمنهج المؤلفين في الكتابين ما يلي :
 العلم والعلماء ، مستلالا بالآيات القرآنية و الأحاديث النبوية وآثار السلف و أشعارهم.

ثم بين منزلة الفقه ومكانته ومز ا ياه ، وذكر فضل القو اعد خاصة ، ونوه بأهميتها للفقيه المتقن ، و النبيه المحسن.
و أما ابن نجيم ، رحمه الله ، فقد بد أ كتابه بمقدمة قصيرة ، ذكر فيها
فضل الفقه ومكانته ، و أبرز فيها أسبقية الحنفية في الاشتغال به وشها وادة العلماء على ذلك.

ومن هنا يلاحظ أن ابن نجيم اقتصر في مقدمته على فضل الفقه فقط ، بينما توسع العلائي فذكر فضل العلم و العلماء ، مستلا لهما ، وكذلك ذكر فضل القو اعد ، بينما أهمل ذلك ابن نجيم.
ثانياً : ذكر العلائي سبب تأليف كتابه ، ومنهجه الذي سار عليه ،
ومصادره التي استقاه منها ، وقد فعل ذلك ابن نجيم ، إلا أنه لم يذكر منهجه.
ثالثأ : ذكر العلائي تقسيمات الفقه و أطال في ذلك ، ولم يذكر ابن نجيم في ذلك شيئاً .
ر ابعاً : كل منهما قدم القو اعد الكلية الكبرى على غيرها من القو اعد ، و اعتنى بالاستدلال لها ، وتوسع في التفريع عليها .
وقد اخترت قاعدة "الأمور بمقاصدها" أنموذجاً لذلك ؛

فقد تناولها العلائي في المباحث التالية : 1- دليلها : وهو حديث "إنما الأعمال بالنيات)(1).
r- بيان الغرض الذي شرعت النية من أجله ، وهو تمييز العباد ات عن العاد ات ، وتمييز رتب العباد ات بعضها عن بعض ، ثم بين بعد ذلك ، أن النية لا تكفي مجردة دون تعيين الون
r- المقصود الأعظم من النية ، وهو الإخلاص ، ويكون بإفر اد العبادة
لله تعالى.

६- أن من نوى شيئاً لم يحصل له غيره ، ومن لم ينو شيئأ لم يحمل له ، ، وهذه قاعدة مطردة في جميع مسائل النية ، لا سيما فيما نوى به النفل ، لا يتأدى به الفرض ، إلا في مسائل يسيرة ، خرجت عن هذه القاعدة. ه- استمر ار النية ، لا يشترط استحضارها د ائماً فيما هي شرط فيه ، لتعذر ذلك ، فاكتفى الشارع باستصحابها مع عدم المنافي لها ، وتكون النية في حال استصحابها حكمية ، و المنافي لها يكن بنية قطعها ، و الخروج من تلك العبادة ، وبقلب العبادة من مفة إلى أخرى. أما ابن نجيم ، فقد تناولها في عشرة مباحث : الأول : بيان حقيقتها ، فذكر تعريفها في اللغة و الاصططلاح• الثاني : بيان ما شرعت النية لأجله. الثالث : تعيين المنوي وعدم تعينه.
الر ابع : صفة المنوي من حيث الفرضية و النفلية ، و الأد اء و القضاء الخامس : بيان الإخلاص فيها

السادس : بيان الجمع بين العبادتين.
السابع : وقتها ، وهو أول العبادة.
(الحديث متفق عليه ، صحيع البخاري مع الفتع ، كتاب بدء الوحي ، 9/4 ، حديث 1.


$$
\begin{aligned}
& \text { الثامن : بيان عدم اشتر اط استمر ارها. } \\
& \text { التانـع : محلـها ، وهو القلب. } \\
& \text { العاشر : شروطها(1). }
\end{aligned}
$$

وهذه المباحث التي ذكرها ابن نميم هي التي ذكرها العلائي عدا المبحث الأول ، وهو حقيقتها ، و المبحث التاسـع ، وهو مـلـها ، فلم
يذكرهما العلائي.

ويلاحظ أنه لا فرق بين المنهجين فيما اتفقا عليه من المباحث ، إلا في التفريع ، فكلٌ فرع المسائل و الصور و الأمثلة على مذهبه مع وجود التفاوت في ذلك قلة وكثرة.
نموذج آخر :

تال العلائي رحمه الله : قاعدة المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة أو الو اجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة ؟. في المسألة خلاف ، و الصحيع الأول.

ولم يعرف الر افعي غيره ، لكن الثاني حكاه الروياني في البحر ، و الإمام في النهاية ، و الغز الي في البسيط ، فحيث استوت المصلحة و المفسدة ، لا يجوز التصرف على الوجه الصحيح. وهو الأول . ويجوز على الآخر التصرف وعدمه.

وتظهر فائدة الخلاف في مسائل :
منها : تزويج من ليس لـها قر ابـة من غير كفء ، هل للإمام ذلك بزضاها ؟. فيه وجهان : الصحيع المنع.
ومنها : إذ ا استوت المصلحة و المفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم ، مثلا ، ففي المسألة ثلاثة أوجه ؛
 رالنظانر لابن نجيم ص وV - 00.

الوجوب ، و الجو از ، و التحريم.
و الاول : غريب ، انفرد به الروياني.
ومنها : هل يجوز قتل قاتل من لا و ارث ارث له ؟. فيه خلاف ، وفي تخريجه على هذه القاعدة نظر(1). والله أعلم. وقال ابن نجيم رحمه الله : القاعدة الخامسة : ألهُ تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
وقد صرحو ا به في مو اضع :

وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له ، وإنما له القصاص الها و الصلح
 و أصلها : ما أخرجه سعيد بن منصور عن البر اء أ قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه : إني أنزلت نفسي من مال أله الله تعالى بمنزلة ألة ولي اليتم إن احتجت أخذت منه ، فإذ ا أيسرت رددته ، فإن استغنيت استعففت(٪).


 مساحة الأرضين ، وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال ، شطرها ونا وبطنها لعمار ، وربعها لعبد الله بن مسعود ، وربعها الآخر لعثمان بن حنيف ، وقال :



$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر ص • • من هذا الكتاب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.ra/\& } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

واله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة في كل يوم ، إلا استسرع خر ابها(1).


 شيء بعد إيصال الحقوق إلى إربابها قسمه بين المسلمين ، وإن عصر في ذلك كان الهُ عليه حسيباً.



 من غير زيادة ، فإن قصر في ذلك كان الها اله عليه حسياً.

 الشَ عليه الصلاة و السلام : إنك قسمت هذا المال المال فسويت به بين الناس ، ومن الناس أناس لهم فضل وسو ابق وقدم ، فلو فضلت أهل السوابق و القدم و الفضل لفضلهم.
فقال : أما ما ذكرتم من السو ابق و القدم و الفضل ، غما أعرفني بذلك ،



 شهل بدرأ ، أولم يشهر بدراً أربعة آلاف درهم ، وفرض لمن كان إسلالامه
(الخرابَ لانبي يوسف ص AV . .

كإسعلام أهل بدر دون ذلك ، أنزلهم على قدر منازلهم من السو ابق(1).
 عنه ، يسوي بين الناس في العطاء ، من بيت المال ، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة و الفقه و الفضل ، و الأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زمانتا أحسن ، فتعتبر الأمو الثلاثة.
 أو فقيرأ ، لكن إن كان المتروك له فقيراً ، فلا ضمان على السلطان ، وإن كان غنياً ، ضمن السلطان(٪).

ويظهر من هذا المثال توسع ابن نجيم في التفريع ، ومحاولته الاستقصاء و التتبع لفروع القاعدة ، مع الاستدلال لذلك.
أما العلائي ، فقد التزم منهجه الذي قاله في المقدمة ، وهو الإيجاز
و الاختصار ، فذكر أصول الفروع التي يرجع إليها ، ولم يتوسع في ذلك.
 بالقو اعد الأصولية ، ثم بالقو اعد الفقهية ، مر اعياً في ذلك تقديم الأهم فالأهم.
بينما رتب ابن نجيم رحمه الل كتابه مبتدأًاً بالقو اعد الأساسية ، وجعلها ستاً ، وذكر قو اعد مندرجة تحتها ، ثم أتبع ذلك بقو اعد كليه يتخرع عليها صور عديدة. ثم ذكر بعدها الفنون الأخرى•
ويتضّح من هذا أنه لم يسلك في ترتيبه منهج العلاني السالف الذكر ، من حيث التبويب على طريقة أصول الفقه ، بل ابن نجيم لم يذكر قو اعد أصولية إلا قليلا ، وعلى غير ترتيب ، وإنما في ثنايا القو اعد الفقهية.
(1) الخراع لأبي يوسف ص 99


المطلب الثاني : في المقارنة بين الكتابين من حيث الموضوع
والمحتوى :
جمع العلاثي رحمه اللّ في كتابه قو اعد كثيرة جدأ ، ابتد أها با بالخمس الكلية الكبرى ، ثم ثنى بالقو اعد الأصولية ، وثتّث بالقو اعد الكية التي يتخرع عليها ما لا ينحر من الصور الجزئية ، بجانب كثير من الفصول و المسائل و الفو ائد .

أما قو اعد "الأشباه و النظائر" لابن نجيم رحمه اله ، فتقلَ كثيرأ عن القو اعد التي أوردها العلائي في كتابه ، إذ لا تتجاوز سبعاً و أربعين قاعدة ، كما سبق بيانه. وهذا ظاهر في أن كتاب "المجموع المذهب" أكبر محتوى من كتاب ابن نجيم ، لـذ يكاد يـدله أكثر من مرتين.
و أما موضوع كتاب "الأثشباه و النظاثي" لابن نجيم ، فهو في القو اعد الفقهية في الغالب كما هو معلوم ، ولكنه أضاف إليها غيرها من الفنون ، وقد سبق ذكرها في محتوى الكتاب ، وبهذا يختلف في موضوعه نوعاً ما ، عن كتاب " المجموع المذهب" الذي لم يذكر صاحبه شيئًا من هذه الفنون ، سوى المي ما ذكره عن فن الأشباه و النظائر الذي يظهر ضمن كلامه عن القو اعد ، وما يشير إليه أحياناً من الفروق بين المسائل.

المطلب الثالث : في المقارنة بين الكتابين من حيث الأسلوب
والترتيب :
صاغ العلاني رحمه الله كتابه بأسلوب و اضح سهل برزت فيه مقدرته الفائقة، يظهر ذلك من تخريجه الفروع على الأصول ، وربطه القو اعد الفقهية بالأصولية.
كما أنه سلك في ذكر المسائل و الفصول و الفو ائد مسلكاً بديعاً ، حيث الأ يذكر القاعدة الأصولية مبينا آر اء العلماء فيها ، ثم يتبع ذلك بييان أثرها في الفروع وما يتخرج عليها من المسائل ، ثم يأتي بالقاعدة الفقهية ذات العلاقة بالقاعدة الأصولية ، ويفرع عليها المسائل الجزئية ، ويذكر الفائدة بعد القاعدة التي تتبعها.
وسلك أيضأ في صياغة القو اعد طريقين ؛
فتارة يصوغها بصيغة الخبر ، وتارة بصيغة الاستفهام م
أما ابن نجيم رحمه الله ، فقد صنف كتابه أيضاً بأسلوب سهل ميسر ،
وصاغ مسائله بعبارة قوية غزيرة.
يبتديء بذكر القاعدة ودليلها غالباً ، ثم يتبعها بالقو اعد التي تندرج

 أمره يكتفي بالأقو ال المعتمدة في مذهب الحنفية ، ويذيّل القو اعد أحيان أحيان بالمستثنيات ، ثم بخاتمة جامعة لجملة من الفو ائد . أما صياغته للقو اعد فجلها بالأسلوب الخبري وقد اخترت قاعدة : "الحدود تدر أ بالشبهات" ، لتكون أنموذجاً يتضح من خلالها أسلويهما :
قال العلاني : قاعدة في الشبهات الد ارئة للحدود ، وهي ثلاثة ؛ إحد اها : في الفاعل ، كما إذا وجد امر أة على فر اشه فظنها زوجته

و الثانية : شبهة في الموطوءة ، بأن يكمن للو اطيء فيها ملك أو شبهة ملك ، كالأمة المشتركة و أمة ابنه ومكاته ، ونظير درء الحد بوطء الحد الشُريكين ، درء القطع بسرقة أحد الشريكين.
الثالثة : شبهة في الطريق بأن يكون حلالا ، عند قوم حر امأ عند آخرين ، كنكاع المتعة ، و النكاع بلا ولي ، ولا شهود ، بشرط أن يكون ذلك الخلاف معتبرأ ، وإلا فقول عطاء بإباحة إعارة الجو اري للوطء لا يكون شبهة ، لعدم اعتباره ، فمتى وجدت شبهة من هذه الثلاث ، أسقطت الحد عن الو اطيء ، وكلها في حق من علم تصريم الزنا ، أما من جهل ذلك لعذر معتبر ، فلم يجب عليه حد ، ختى يقال : سقط بالشبهة. و الأحكام المتعلقة بالوطء المختلف حكمها في حال الشبهة وعدمها خمسة.

النسب ، و العدة ، و اعتبارهما بالرجل ، فإن ثبتت شبهة في حقه ثبتا ، وإلا فلا.
و الثالث : المهر ، وهو معتبر بالمر أة.
و الر ابع : الحد ، وهو معتبر بمن وجدت الشبهة ني حقه من الرجل
و المر أة.

و الخامس : حرمة المصاهرة فإن شملت الشبهة الرجل و المر أة ثبتت الحرمة على المذهب ، وفيه وجه أو قول ضميف : أنه لا تثبت. وإن اختصت بأحدهما فثلاثة أوجه ؛ أصحها : يعتبر بالرجل ،

و الثاني : يعتبر بهما .
و الثالث : بمن وجدت فيه الشبهة ، ثم فيه وجهان : أحدهما : يختص بمن فيه الشبهة ، فلو كانت في الو اطىءء حرمت عليه

أمها و ابتتها ، ولا يحرم عليها أبوه و ابنه. وكذلك العكس. و الثاني : أن التصريم يعمهما(1). و الله أعلم. وقال ابن نجيم : القاعدة السادسة : \#الحدود تدر أ بالشبهات".... و الشّبهة : ما يشبه الثابت وليس بثابت. و أصحابنا رحمهم الل قسموها إلى شبهة في الفعل ، وتسمى شبهة الاشتباه. وإلى شبهة في المحل. فالأول : تتمقق في حق من اشتبه عليه الحل و الحرمة ، فظن غير الدليل دليلا ، فلا بد من الظن ، وإلا فلا شبهة أملا ، كظنه حل وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه ، أو جدته وإن علا ، ووطء المطلقة ثلاثأ في العدة ، أو بائناً على مال ... ففي هذه المو اضه لا حد إذا ألال : ظنتت أنها تحل لي ، ولو قال : علمت أنها حر ام علي ، وجب الحد. ولو ادعى أحدهما الظن و الآخر لم يدع ، لا حد عليهما ، حتى يقر ا جميعأ بعلمهها بالحرمة. والشبهة في المحل في ستة مو اضع : جارية ابثه ، و المطلقة طلاقاً بائنا بالكنايات ، والجارية المبية إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، و المجوولة مهرأ إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة ، و المشتركة بين الو اطىء وغيره ، و المرهونة إذا وطئها المرتهن في رو اية كتاب الرهن ، وعلمت أنها ليست مختارة. ففي هذه المو اضن لا يجب الحد ، وإن قال : علمت إنها عليً حر ام ، لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم. ويدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ، ومكاتبه - ووطء البائع الجارية المباعة بعد القبض في البيع الفاسل ، و التي فيها الخيار للمشتري.....

وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة وهي شبهة العقد ، فلا حد إذا وطىء محرمة بعد العقد عليها ، وإن كان عالماً بالحرمة ، فلا حد على من وطىيء امر أة تزوجها بلا شهود ، أو بغير إذن مولاها أو مولاه ، وقالا(1) : يحد في المي
وطء و الفتوى على قولمهما كما عليها إذ الخالال : علمت أنها حر ام.
ومن الشبهة وطء امر أة اختلف في صحة نكاحها .
ومنها : شرب الخمر للتد اوي ، وإن كان المعتمد تحريمه.

ومنها : أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود ، و اختلف في التو التوكيل
بإثباتها (r). ... . إلى آخر ما ذكره.

يتضح من المثال السابق أن أسلوب الكتابين لا يختلف في عرض
 ، مـ الاختلاف في صياغة الألفاظ و التفاوت في ذكر الأمثلة من حيث القلة و الكثرة.
كما أن كلك منهما ذكر القيود و الضو ابط وفرَع الفروع ، على مذهبه.

> ( ) ( أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، صاحبا أبي حنيغة رحمهم اللّه.

## المطلب الرابع : في أوجه الاتفاق بين الكتابين :

 "الأثباه و النظائر" لصدر الدين ابن الوكيل، فالعلاني أخذ منه مباشرة(1)، و ابن نجيم بالو اسطة ، حيث صرح في مقدمته بأنه اعتمد على كتاب "الأشباه و النظائر" لابن السبكي ، و أن هذا الكتاب هو هو الذي الني دفعه إلى تأليف كتابه (Y)، ومعلوم أن ابن السبكي أخذ كتاب صدر الدين ابن الوكيل فحرره و أتمه(r).
ومما يتفق عليه الكتابان ما يلي :
ا- بيَّن كل منهما منزلة الفقه ومكانته في المقدمة.
r- أن كالِ منهما قدم القو اعد الأساسية الكبرى على غيرها من القو اعد
r- أن كالً منهما ذكر الأدلة للقو اعد الأساسية. ६- اعتنى كل منهما بفروع مذهبه ، وتحقيقها ، وبيان الأقو ال و الرو ايات و الصحيح منهما ، ونحو ذلك.
وفيما يلي سأورد من كل كتاب قاعدة لبيان ذلك :
قال العلائي : قاعدة : كل من دخل عليه وقت الملاة ولاة وهو من أهل الفرض وجب عليه فعلها على حسب حاله حتى بالايماء ، ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها إلا في صور. منها : النائم
ومنها : الناسي
ومنها : المكره على ترك فعلها بالكلية حتى بالإيماء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (19y/ انظر القسم المحقق من المجموع المذهب (Y) } \\
& \text { Y الأشباه والنظانر لابن نجيم ص } 10 \text {. } \\
& \text { r r الالشباه والنظانر لابن الوكيل }
\end{aligned}
$$

ومنها : من يؤخرها بنية الجمع إما للسفر ، أو بالمزدلفة على القول بأن الـعلة فيه النسك ، وهو ما صحصه النووي في مناسكه الكبرى ، وصحع في غالب كتبه ، أن العلة فيه السفر ، وكذلك التأخير بغية الجمع في المطر على وجه ضعيف ، الر اجع خلافه ، وني المرض على وجه قوي المأخذ اختاره النووي.

ومنها : العادم للماء و التر اب جميعاً . على ثول تديم حكاه جماعة ؛ منهم من حكاه if الصعلاة لاتجب ، بل تستحب وله التأخير ، لأن القضاء لا بد منه.

ومنهم من حكاه : إنها تحرم في هذه الحالة. ولملـهما نصان ، و الر اجح خلان ذلك ، وهو أنه تجب الصلاة في الحال
ثم تجب الإعاده.

ومنها : فاقد الماء على بئر لا تتتهي إليه النوبة إلا بعد خروج الوقت فقد نص الشافعي على أنه يصبر حتى يتوضأ ، حكاه عن النص جمهور

الخر اسـانيين.
ومنها : العاري بين عر اذة ليس معهم إلا ثوب و ا حد يتّاوبونه ، ولا تنتهي إليه النوبة إلا بعد خروج الوقت ، نص الشافعي أيخاً في الأم أنه يؤخر ؛ حكاه عنه ابن الرفعة.

ومنها : القاعد في السفينة و المصبوس في بيت ضيق وليس بهما موضتع يمكن فيه القيام في الصلاة إلا و احداً ، ولا تنتهي النوية إليه إلا بعد

الوقت، فإنه يصبر ولا يصلي قاعداً على قول مخرج • و المنصوص أنه يصلي في الوقت تاعداً ولا يصبر. وكذلك له نص آخر في العاري : أنه يصلي على حسب حاله ، وخرّج جماعة من الأصحاب في الثلاث تولين. قال النووي : أظهرهما : أنه يصلي في الوقت ، بالتيمم ، وعارياً وقاعداً

ولا إعادة عليه على الصحيع . . .
ومنها : إذ ا لا للمسافر الماء ولا عائق عنه ، ولكن ضاق الوقت ، وعلم أنه لو اشتغل بـه لخرج الوقت ألصقها الإمام ولغز الي بالمسائل
. المتقدمة في جو از التأخير أو الصعلاة بالتيمـ ومنها : المقيم إذ ال عدم الماء ، في الحضر ، صكى صـاحب اليان وجماعة من الخر السانيين فيه وجها ، fٔنه يصبر ولا يصلي بالتيمـم ، وهو ضعيف جداً ، و الصحيح المشـهور : أنه يتيمـم ثم يعيد ، وفيه قول آخر : إنه

لا تجب إعادة. و الله أعلم(1).
وقال البن نـيـم : قاعدة الأصل بقاء مـا كان على ما كان • وتتفرع منها
مسائل :
منها : من تيقن الطهارة وشثك في اللحدث فهو متطهر • ومن تيقن اللحدث وشك في الطهارة فهو مـدث كما في السر احية وغيرها ، ولكن ذكر عن مـحم رحمه الله أنه إذ ا لذخل بيت الخلاء وجلس للاستر احة وشك ، هل خرع منه شـئ أو لا ؟. كان محدثاً . وإن جلس للوضوء وممعه ماء ثم شكك ، هل توضأ أم لا ؟. كان متوضئاً عملا بـالغالب فيـهما . وفي خز انة الأكمل : استيقن بـالتيمـم وشك في الحدث فهو على تيممـه ،

وكذ ا لو استتيقن بـالحدث وشك في التيمـ أ خذ بـاليقين كمـا في الوضوء.
ولو تيقن الطهارة و الحدث وشك في السـابت فهو متطهر
وفي البز ازيـة ، يـلم أنه لم يغسـل عضهو لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله
اليسرى ، لأنه آخر العمل ... .
شك في وجود النجس ، فالأصل بقاء الطهارة .. . .
وفي خز انة الأكمل : ر أى في ثوبه قنراً ، وقد صلى فيه ولا يدري متى
أ صابهه ، يعيدهـا من آخر حدث أحلثه ، وفي المَنيَ آخر رقدة ، يعني ا حتياطاً

> وعملا بالظاهر.

أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر ، صح صومـه ، لأن الأصل بقاء
 رحمه الله أنه مسيء بالاكل مع الشك ؛ إذا كان بيصره علة ، أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة ، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر.
وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل ، فإن أكل فلم يستبن له شيء ، لا قضاء عليه في ظاهر الرو اية. ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة.
ولوشك في الغروب لم يأكل ، لأن الأصل بقاء النهار ، فإن أكل ، ولم يستبن له شيء ، قضى ، وفي الكفارة رو ا يتان ... . الا
وإن ادعت المر أذ عدم وصول النققة و الكسوة المار المقرتينين في مدة
 الدين و أنكر الدائن.
ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء ، فالقول لمنكره ، لان الأصل عدمه ....

ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ، لأنه الأصل .

البز ازية(1). ... إلى آخر ما ذكره.

६- ر اعى كل من المصنفين جانب الايجاز وحسن الصياغة وذلك في غالب قو اعدهما .

و أكتفي بإير اد القو اعد التالية لبيان هذا الأمر :قال العلائي رحمه الله : قاعدة : الحاجة تقدر بقدرها. ( الانثباه والنظائر لابن نبيم صهV - ON.

قاعدة : النسخ هل هو رفع أو بيان؟.
قاعدة : التقليد كاف لمن عجز عن الدليل.
قاعدة : القادر على اليقين هل يأخذ بالظن ؟.
. تاعدة : فيما يعتبر بالأبوين أو بأحدهما قاعدة : تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية ؟. قاعدة : في الجو ابر و الزو اجر قاعدة : في المقدر ات الشرعية.

قاعدة : الجمعة هل هي صلاة على حيالها أم ظهر مقصورة ؟. قاعدة : كل ما جاز بيعه جاز رهنه.

وقال ابن نجيم رحمه اللّ :
قاعدة : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قاعدة : الخر أج بالضمان. قاعدة : التابع تابع.
قاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله. قاعدة : الفرض أولى من النفل.

قاعدة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
قاعدة : من استعجل بالشيء قبل أو انه ، عوقب بحرمانه.
قاعدة : لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
قاعدة : هل يكره الإيثار بالقرب ؟
قاعدة : لا ينسب إلى ساكت قول.

المطلب الخامس : في أوجه الاختلاف بين الكتابين :
1- أسنهب العلائي في مقدمته في الحديث عن العلم وفضله مع ذكر الأدلة على ذلك . ولم يفعل ابن نجيم ذلك.
Y- بين العلائي منهجه الذي سار عليه في المقدمة . بينما ابن نيميم لم يذكر ذلك.
r- جعل العلائي القو اعد الأساسية الكبرى خمساً. بينما زاد ابن نجيم عليها قاعدة سادسة ، وهي "لا ثو اب إلا بالنية)". ६- قسَّم ابن نجيم كتابه إلى سبعة فنون ، كما تقدم . ولم يعتّ العلائي بتلك الفنون ، بل صب اهتمامه في العناية بالقو اعد الأصولية و الفقهية ، وما يتفر ع عليها من مسائل ، وما يتبعها من فصول وفو ائد.

المطلب السادس : مميزات كل من الكتابين :
ا- المتاز كتاب العلائي عن كتاب الأثباه والنظائر لابن نجيم بكثرة الاستدلال للقو اعد و المساثل ، لا سيما الأدلة من السنة النبوية ، لأنه حافظ

مـدث.
وهذ ا نموذج يبين ذلك.
ذكر العلائي في مـرض استكلاله لقاعدة "المشقة تجلب التيسير" ، عدة
أحاديث منها ما جاء في صحيع البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مكّئَ أنه هال : "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددو ا وتاربو ا ..." الحديث(1).

وششرو ا ولا تتفرو ا". أخرجه مسلم(Y).
تال فهذه الأحاديث أصل هذه القاعدة ، مـع ما ينضم إليه من قوله تعالى :
布

 من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهـه(V).

(Y (Y متفق عليه ، صحيع البخاري مع الفتح ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي

ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 「/ Ir09، حديث IVY\&.
(
§ (\% سورة النساء آية TA.
(O) سورة الأعراف ، آية 1OV
(Y) سورة البقرة ، آية rAT.
(V

وثبت في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى أجاب الصحابة حين دعو ا بهذا الدعاء ، قال : ("نمم" أو "قد فعلت)(1) (r).
r- يهتم العلائي رحمه الله بالمقارنة بين المذاهب ، دون ابن نـيم وهذا كثير في كتابه يطول سرده ، ولهذا أكتفي بذكر ما يدل على ذلك من
قاعدة و ا حدة.

قال العلائي بعد أن عرض مذهب الشافعية بشيء من التفصيل في قاعدة "المصيب من المجتهوين المختلفين و احد ، أو كل منهم مصيب ؟؟". : وينبني على هذا الأصل فو ألد .... و الر ابعة : ومما يترتب على مسألة التصويب و التخطئة مر اعاة الخلاف مهما أمكن ، وهو جار على القولين جميعاً ؛
أما على القول بالتصويب ، فظاهر .

و أما على القول بالتخطئة ، فإن المجته إذا كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه ونظر في متمسك مخالفه فر أى له موقعاً وللقبول محالا ، فإنه ينبغي له أن ير اعيه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه ، ولا يترك به مقتضى أمارته، إذ العمل بمقتضاه هو الو اجب عليه ، ولهذا قال أصحابنا : إن الأولى أن لا يقصر المسافر إلا في مسافة ثلاثة أيام ، وإنه إذا بلغ سفره ذلك كان القصر أفضل من الإتمام ، مر اعاة لخلاف أبي حنيفة في المسألتين ، فإنه لا يجوّز القصر إلا في هذ المسافة ، وإذ ا بلغ السفر ذلك ، كان القصر و اجباً ولكن هذا إنما يكون بشرطين.

أحدهما : أن يكون مأخذ المخالف له قوة كما أشرنا إليه آنفاً ، فإن كان ضعيفاً و اهياً ، لم يتبع مر اعاته ، كما في الرو اية التي تعزى إلى أبي
(1) صحيع مسلم كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكف إلا ما يطاق 110 ، حديث

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1r7, 1ro }
\end{aligned}
$$

حنيفة ، أن رفع اليدين عند الركوع و الرفع منه يبطل الصلاة ، فإنها شاذة ، انفرد بها مكحول النسفي ، من المتأخرين ، وبعضهم أنكرها . ويتقدير مصتها ، لا تترك الأحاديث المتو اترة وفعل الجم الغفير من الصحابة لذلك. وثانيهما : أن يكون الجمع بين المذهبين ممكنا فإن لم يكن كذلك ، فلا يترك الر اجح في معتقده غمر اعاة المرجوع • لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه ، وهو لا يجوز بالاتفاق.
ومثاله : الرواية التي تعزى إلى أبي حنيفة أنه يشترط المصر الجامع في انعقاد الجمعة ، لا يمكن مر اعاته عند من يقول إن أهل القرى إذا بلغوا العدد الذي تنعقد به الجمعة ، لزمتهم ولا تجزئهم الظهر ، فلا يمكن الجمع بين القولين ، ومثلها أيضأ قول أبي حنيفة أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه ، وقول الإصطخري من أصحابنا : إن هذا آخر وقت العصر مطلقاً ، وتصير بعده قضاء ، وإن كان وجها ضعيفاً ، غير أنه لايمكن

الخروج عن خلافهما جميعاً. وكذلك أيضاً يضعف الخروع من الخلاف إذا أدى إلى المنع من العبادة ، لقول المخالف بالكر اهـة و المنع ، كالمشهور من قول مالك رحمـه الله ، إن العمرة تكره في السنة أكثر من مرة.
وقول أبي حنيفة رحمه الله : إنها تكره للمقيم بمكة في أشهر الحع ، وليس التمتع مشروعاً له ، وريما قالو ا : إنها تحرم ، وإنها إساءة ، فلا ينبغي للشافعي مر اعاذ ذلك ، لما يفوته من كثرة الاعتمار ، وهو من القربات الفاضلة ، و أيضاً فلضعف مأخذ القولين. فأما ما لم يكن كذلك ، فينبفي الخروج من الخلاف ، لاسيما إذا كان فيه زيادة تعبد. ولا يعود على مذهب المعتبر بالنقض ، وله صور.
منها : المضمضة و الاستنشاق في غسل الجنابة ، فإن ذلك وا جب عند الحنفية ، وكذلك الاستنشاق في الوضوء عند الحنابلة ، فإذا حافظ

المخالف لهما على ذلك ، كانت طهارته صيحية بالاتفاق ، ولا يبطل به مذهبه ، لأنهما مستحبان عنده.

ومنها : الغسل من ولوغ الكلب سبعا بالماء وثامنة به مـع التر اب ، مر اعاة لمذهب أحمد بن حنبل رحمه الله ، وقد دل عليه حديث عبد الله بن مغفل في محيح مسلم ، وليس فيه مخالفة للاقتصار على السنبع في المذهب. ومنها : الغسل من سائر النجاسات ثلاثأ ، مر اعاة لمذهب أبي حنيفة

لذكك.
ومنها : التسبيح في الركوع و السجود ، فإنهما و اجبان عند أحمد.
r- التزم ابن نجيم رحمه الله ترتيب الأبو اب الفقهية عند الحنفية في
فنون كتابه التالية :

- فن الفو ائد.
- فن الآلغاز.
- فن الحيل.
- فن الفروق.

و التزم ذلك غالباً في بقية الفنون. وترتيب الأبو اب عندهم كالتالي :

- كتاب الطهارة.
- كتاب الصلاة . - كتاب الزكاة. - كتاب الصوم. - كتاب الحع. - كتاب النكاع - كتاب الطـلاق. - كتاب العتاق.

> - كتاب الأيمان.
> - كتاب الحدود. - كتاب السير - كتاب اللقيط و اللقطة و الآبق و المفقود. - كتاب الشركة. - كتاب الوقف. - كتاب البيوع - كتاب الكفالة. - كتاب القضاء و الشهاد ات و الدعاوى. - كتاب الوكالة. - كتاب الإقر ار. - كتاب الصلح. - كتاب المضاربة. - كتاب الـهة.
> - كتاب المد اينات.
> - كتاب الإجار ات.
> - كتاب الأمانات من الوديعة و العارية وغيرها. - كتاب الحـّع و المـأذون.
> - كتاب الشفعة.
> - كتاب القسمة.
> - كتاب الإكر اه.
> ـ كتاب الغصب.
> - كتاب الحيد و الذبائع و الأضحية. - كتاب الحظر و الإباحة.

> -

を- اهتم ابن نجيم بالتصريف بيعض المصطلحات التي ترد في كلامه ،
وبذكر الفو ائد و اللطائف النحوية ، ولم ألمس شيئاً من ذلك فيما اطلعت عليه من كتاب العلائي ؛ مـع أنه كان عالماً باللغة. وفيما يلي أمثلة من كتاب ابن نيمي توضت ذلك. ا- قال ابن نیِم في بيان حقيقة النية : النية لغة : القصد ، كما في القاموس ، نوى الشيء ينويه نية ، وتشدد وتخفف : قصده.
وفي الشرع : كما في التلويع : ثصد الطاعة و التقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل(Y).

وقال أيخاً في آخر تاعدة الأمور بمقاصدها : خاتمـة : تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم الـربية أيضاً. فأول ما اعتبرو ا ذلك في الكلام. فقال سيبويه و الجمـهور باشتر اط القصد فيه ، فلا يسمى كلاماً ما ينطق بهه النائم و الساهي وما تحكيه الحيو انات المـعمـة. وخالف بعضهم فلم يشترطه، وسمى كل ذلك كلاماً، و ا ختاره أبو حيان(r). ثم ذكر مـا فرع على ذلك.
(1) الانشباه والنظانُ لابن نجيم صזعを ، وانظر ترتيب الموضوعات الفقهية للدكود عبدالوهاب ، ص




المطلب السابع : تأئر ابن نجيم بـالعلائي :
يظهر للقارىء في كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ، تأثره بكتاب المجوع المذهب للعلائي ، لأن ممدر الكتابين و احد ، كما سبق بيانه. و أيخاً فقد صرع ابن نجيم في كتابه بالنقل عن العلاني(1)، وبهذا يعتبر كتاب العلائي مرجعأ من مر اجع كتاب ابن نجيم ، وهذا بالإضافة إلى ما ينقله كثيراً عن أنمة الشافعية ، كالشيخ أبي محمد الجويني ، وإمام
 و النووي و ابن السبكي و السيوطي(r)، لذا فقد جاء ترتيب كتابه على ترتيب كتب الشافعية التي ألفت قبله في القو اعد الفقهية ، لاسيما كتاب الأشباه و النظائر للسيوطي ، فإنهما تشابها أسلوبأ وعبارة ، و اختلافهما في الفروع فقط.

وقد وردت قو اعد و أحكام وفو ائد متفقة في كل من كتاب العلائي وكتاب ابن نجيم.
وسأذكر مثالا لكل نوع منها يظهر من خلاله تأثر ابن نجيم بالعلائي.
( )

د) إذا أتى بالو اجب وز اد عليه هل يقع الكل و اجباً أم لا ؟(ه).
(
r
§) انظر ص .
צ) القسم المحقق من المجموع المذهب ovr/ ، والاششباه والنظانر لابن نجيم ص
r- الأحكام التي اختص بها حرم مكه(1) : منها : أنه لا يدخله أحد إلا بحع أو عمرة. ومنها : اختصاصه بالطو اف و السعي وبقية أعمال النسك سوى الوقوف بعرفة.

ومنها : تحريم صيده على المحلين و المحرمين من أهله ومن طر أ عليه.
ومنها : تحريم : تحريم تطر إ شجره أحجاره وتر ابه الجز إلى غيره.

ومنها : لا يؤذن فيه لمشرك أصلا ، ويمنع كل من خالف دين الإسلام من دخوله مقيماً كان أو ماراً ، ولا يدفن فيه أحد منهم البتة.
ومنها : اختصاصه بنحر الهد ايا ، وما يجب في الحج و الإحر ام به.
ومنها : تغليظ الدية على من قتل فيه خطكّ.

ومنها : اختصاص مسجده بالمضاعفة الكثيرة.
r- فائدة :
يترتب على النسب اثنا عشر حكماً) ؛ ؛
أحدها : توريث المـالل.
الثاني : توريث الولاء.
الثالث : تصريم الوصية له.
الر ابع : تحمل الدية.
الخامس : ولاية التزويع.
السادس : ولاية غسل الميت.
السابع : ولاية الصلاة عليه.
الثامن : ولاية الحضانة.

التاسع : ولاية المال.
العاشر : طلب الحد.
الحادي عشر : سقوط الحد.
الثاني عشر : تظليظ الدية.


## قاعصة(1).

## 

أحدها : أن يغلب على ظنه( ه) شيء فيعمل به ثم لا يتبين له خلافه
 كان مستند(9)الثاني الظن أيضاً ، فإما أن يكمن في الأحكام(1) أأو في
 .19を
r (Y) الاجتهاد لغة : بذل الوسع في تمصيل أمر مستلزم للكلفة والمسقة ، تقول : اجتهد في حمل الحجر ، ولا تقول : اجتهل في حمل خردلة .
وهو مصدر من جهد في الأمر جهدأ من باب نفع ، لذا طلب حتى بلغ غا غايته في الطلب .
وشرعاً : عرفه العلماء بعدة تعريفات منها : هو استفراغ الوسع في درك الآحكام الشرعية . لسان العرب ז/

を) المجتهد : هو البالغ الحاتل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاع الآحكام من مآخذها .

0) الظن لنة : خلاف اليقين ، وهو الشك ، وتد يستعمل بمعنى اليقين ، كما في قوله تعالى :
 وشرعاً : هو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر .
وقال الزركشي : هو الاعتقاد الراجع من اعتقادي الطرفين يوكذا رجحان الاعتقاد ، لا اعتقاد . VE/ الراجح ، أو الرجحان . البحر المحيط
لسان العرب ت الع للباجي ص7ع، بيان المختصر / (01 تقريب الوصول لابن جزي صع9 . (7 ساقطة من أ ، ب . د ا - (V
 4) ه السغد : ما استند إليه من حائط أو غيره ، وأسندت الحديث إلى قاتله , رفعته إليه بذكر ناقله • والسند : المعتمد • وسند القول : الدليل أو القاعدة أو الأصل الذي بني عليه القول


- ( ) الحكم لغة القضاء ، وأصله المنع ، يقال : حكمت عليه بكذا ، إذا منعته من خلافه ، فلم يقدر على الخروج من ذلك . وحكمت بين الناس : أي فصلت بينهم؛ ومنه اشتقاق الحكمة ، لانها تمنع صاحبها من أخلاق الاراذل
وكذا حكمة اللجام : وهي حديدة تحيط بحنكي الدابة تمنعها عن مـالفة راكبها ، والحكم الشرعي


## . غيرها

فإن كان في حكم (حكم به)(1)، لم ينقضه ، إذ لاينقض الاجتهاد بمثله(r)،

وإن كان في العباد ات(ه)و المعاملات (r)فيأخذ بالثاني الذي ترجح عنده

عند الأصوليين : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإِتضاء ، أو التخيير ، أو -الوضع وعند الفقهاء : هو مدلول خطاب الشُع .

 ( Y (Y) الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد : هذه تاعدة كليه مستقلة
قال السيوطي : الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، نتله ابن الصباغ . وعلته : والا أنه ليس الاجتهاد الثاني بأتوى من الأول ، فإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم ر ، وفي ذلك مشقة
 وتال الزركشي : ومن ثم اتفق العماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها ؛ وإن قلنا : المصيب واحد ، لأنه غير متعين ، وإذا حكم القاضي باجتهاده ثم تغير باجتهاد
 بخلاف ما لو بان له الخطأ باليقين ، غإنه ينقض . المنثو في القواعد


واصطلاحأ : هو ترتيب أمود غير متناهية .
لسان العرب ITM/I . $\mathrm{rr} / \mathrm{C}$

 (0 العبادة لغة : الخضوع والتذلل . وشرعاً: هي انسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الآموال والأعمال الباطنة والظاهرة .

(1) المعاملات : التصرف مع الغير في بيع ونحوه .

واصططلاها: هي الآحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا . كالبيع والاجارة. وتيل: هي تبادل


على الأول فيما يستقبل ، إلا أن يؤدي ذلك إلى نقض الأول، كما إذا اجتهد


وصلى (£) ثم غلب على ظنه ثانيا أن الذي بقي هو الطاهر،
| النجاسـة لغة : هي الشيء المستقذر.

وشرعاً : هستقنر يمنع من صحة المعلاة حيث لا مرخصس .
 .vr/ زالماد المحتاع، VV/
 يطهر بالضم فيهما طهارة ، والاسم الطهر ، والطهود بفتح الطاء اسـم لما يتطهر به ، وبالضم اسم للفعل على المشهوف • وقيل : بالفتح فيهما .
وشرعاً : هي رفع حدث أو إزاله نجس أو ما في معناهما وعلى صنوتهما . لسان العرب ع/ع. ه. المصباع المنير صععا، تحرير ألفاظ التنبيه صاس، النظم المستعذب في شـرع غريب المهذب

والوضوء بغتع الواو اسم للماء الذي يتوضأ به ، ويضم الواو اسم للفعل ، وهو استعمال - الماء في أعضاء مخصوصة على المشـهود

وقيل : بفتع الواو فيهما
وشرعاً : أفعال مخصوصة مفتحة بالنية . انظر لسان العرب الق القاموس المحيط
 المـحتاع صاء.
§ ) الصلاة لغة : الدعاء ، وسيميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه .
وشرعاً : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة .
 $.15 \cdot M$
(إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري.أبو إبراهيم. حدث عن الشافعي ونعيم بن حماد ودى عنه ابن خزيمة والطحاوي وابن أبي حاتم وغيرهم. كان إمامأ جليلا زاهداً ورعأ مجتهداً ، من مصنفاته : الجامع الصغير ، والجامع الكبير ، والمختصر • والمنتود ، توفي رحمه الله - ستة
 الشافعية لابن قاضي شهبة OA/ ، شذرات الذهب الا
 وكبار رواة مذهبه الجديد ، كان حافظأ للحديث ، روى عنه مسلم وابن ماجة وغيرهما ، وصنف المبسوط والمختصر ، توفي رحمه الله سنة اله

世 يرفعه، وكل ما أظهر فقد نص ، ونص الدابة ينصها نصاً : دفعها ني السير ، والمنصة :
 وشرعاً : هو ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته قال القرافي : للنص ثلاثة اصطلاحات ؛ قيل ما دل على معنى قطعاً ولا يحتمل غيره قِطعاً ، كأسماء الاعداد . وقيل : ما دل على معنى قطحاً وإن احتمل غيره ، كصيغ الجموع في العموم ، فإنها تدل على أقل الجمع قطعأ وتحتمل الاستغراق
وقيل : ما دل على معنى كيف ما كان ، وهو غالب استعمال الفقهاء . فإذا تلنا : اللفظ إما نص أو ظاهر ، فمرادنا القسم الاول . وأما القسم الثالث : فهو غالب الالفاظ ، وهو غالب استعمال الفقهاء ، يقولون : نص مالك على كذا ، أو لنا في المسأله النص والمعنى ، ويقولون : نصوص الشريعة متضالـو وأما القسم الثاني : نهو كقوله تعالى: و فاقتلوا المشركين ه سورة التوبة آية ه ، فإنه

يقتضي تتل اثنين جزماً ، فهو نص في ذلك مـ الحتماله لقتل جميع المشركين .




وقال ابن سريج( \&): يتوضأ بالثاني كما إذ ا تغير اجتهاده في القبلة ، فإنه يصلي ثانياً إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها(ه).
وقال جمهور الأصحاب : بمقتضىى النص(Y)، وضنعفو ا قول ابن سريع ؛ وفرقو ا بينه وبين مسألة القبله ، بأن هناك لم تنحصر الجهة بين الاجتهادين ، وفي الأو اني يلزم استعمـاله (للنجس)(V) قطعاً(A).

وشرعاً : ايصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أو عضواً منهما بشرائط

## مخصوصة.



 الشيء : سألته أن يفعله ثانياً ، وأعدت الشيء : رددته : رئه وشرعاً : فعل ما فعل في وتته المقدر ثانياً مطلقاً .


 الدحتا؟ TM/
 وأخذ عنه الفته خلق من الاثمة ، وكان شيخ الشافعية في عصره ببغداد ، وصاحب الااصصل


الشرانع، وغير ذلك. توفي رحمه الله سنه 7. 7 الهـ. انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي r/r r/ ط/ طبقات السافعية للأسنوي r./r، البداية والنهاية

0) الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج (170/. ه) هال النوقي : قال جمهو الأصحاب : الذي نقله المزني وحرملة هو المذهب .. واتققوا على أنه
 ولم يعرجوا على قول أبي العباس لشدة ضيفه ، وشذ العزالي عن الاصصحاب أجمعين فرجح قول أبي العباس وليس بشيء ، فلا يغتر به . المجموع 1/119. (V



أما إذا تيقن الخطأ(1)، فإن كان في حكم أو فتيا (r) خالف فيهما
 فيتعين نقض ذلك وإبطاله ، وكذلك إن كان خطؤه في النجاسات ، يتبين بطلان
() الخطأ لغة : ضد الصواب ، يقال : أخطأ يخطىء خطأ، إذا لم يتعمد ، وأخطأ الطريق، عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرض : لم يصبه. والخِطء: : بكسر الذاء واسكان الطاء : هو الإثم • يقال : خطىء خطأ، نهو خاطىء، إذا تعمد وستك سبيل الخطأ عمدأ.
وقد يطلق الخاطىء على المخطىء في لغة قلية .
وشرعاً : هو كل ما يصدر عن المكف من قول أو فعل خال عن إرادته وغير مقترن بقصد منه


 الأمر ، أبانه له ، وأفتيته في مسألته ، أجبته عنها .
وشرعاً : إخبار بمكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سالّل عنه في أمر نازل .

 . الإجماع لغة : العزم والإتفاق
وشرعاً : هو اتفاق مجتهدي أمة محمد مكِّ عصر من الأعصار .


 £ القياس لغة : التقدير والتسوية
وشرعاً : عرفه العلماء بعدة تعريفات منها : هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت . انظر معجم مقاييس اللغة 10.ع ع، لسان العرب


 0) الجلاء : البين الواضح ، يقال : أمر جلي : أي ظاهر واضح ع الـا والقياس الجلي هو : ما ثُبتت عليته بدليل قاطع لا يتحـمل التأويل، ويسمى أيضاً الالحاق بنفي الفاق ، وقياس الأولى ، ومفهوم الموافقة .

 r.v/\&

ما ملى بذلك الماء أو الثوب ، وإعادة الصلاة، وفي اعادة(1) الجنب خلاف تقدم ذكره في فصل(r) الخطأ و النسيان(r).
وإن كان في القبلة فيلزمه الإعادة أيضأ في أصع القولين( \&) إذا تيقن
( الخطأ في الجهه)(ه).

وإن كان الخطأ في التقويم(1) بأن اطلع على صنعة نفيسة تقتضي زيادة كثيرة [ في القيمة أو على صفة نقص تقتضي نقماً كثيرأ في القيمة] فيطل التقويم الأول(1) ،لأن الخطأ و العمد(9) سيان في تفويت الأمو ال . الحالة الثالثة : أن لا يظهر للمجته شيء ويختلف الحكم فيه بحسب

اختلاف محاله ويتبين ذلك بصور :
1• 1 (

〒
وشرعاً زوال المعلومة عن الفكر مع العجز عن تذكرهافي الحال.
 § (القولان جاريان سواء تيقن مع الخطاً جهة الصواب أم
وقيل : القولان إذا تيقن الخطأ وتيقن الصواب ، أما إذا لم يتيقن الصواب هلا إعادة قولا -واحدأ والمذهب الانهل


ه (التقويم : التقدير ، يقال : قوم السلعة واستقامها : أي قدرها . وقام المتاع بكذا : أي تعدلت قيمته به.
والقيمة : الثمن الذي يقاوم به المتاع ، أي يقوم مقامه، والجمع : القيم.
 . ما بين المعكوفتين ساتط من د (V
^) ( الاششباه والنظائر صعـال1
4) العمد : نقيض الخطأ في التتل وغيره ، وهو القصد مع العقل ، يقال : عمدت فلاناً وأنا أعمده عمداً : إذا تصدت إليه ، وسمي عمدأ لاستواء إرادتك إياه.
 ص

منها : إذا كان ذلك في أدلة(1) الأحكام فيجب التوقف على الأصح، إذ ليس أحد الدليلين أولى من الآخر ، و التخيير بعيد لعدم (الظن)(r) عند التعارض(r).

وقيل : إن الدليلين يتساقطان ويرجع إلى البر اعة الأصلية( \&)(o). ومنها : أن يـكـن ذلـك فـي أوانـي الــنـيـاه ، فـإن كــان الـان لـو


[^2]وشرعاً : هو ما يمكن التوصل بصحيع النظر فيه إلى مطلوب خبري

 (Y
r المتعارض يقف بعضه في عرض بعض ، أي ناحيته وجهته ، فيمنعه من النفون إلى حيث وجه ونهـ وتأتي مادة عرض في اللغة بمعنى المنع والظهجر والمقابلة والمساواة وغيرها وشزعاً : هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة .
 rar/r. البحر المحيط للزركثي 1.9/7، شرع الكوكب المنير 7.0/\&، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص197 197.

؛) البراءة الأصلية : البراءة لغة : سقوط الطلب ، والأصلية : نسبة إلى الأصلن.
وشرعاً : هو استصحاب حكم العقل في عدم الأمكام قبل ودود الشرع.



 القلة لغة : الجرة العظيمة ، سميت بذلك : لان الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها . العا
قالل الماودي :إن الشافعي لم ير قلال هجر ولا أهل عصره لنفاذها فاحتاع إلى بيانها بانها بما هو معروف ومشاهد لهم نقدر بقرب الحجاز ، لانها متماثلة مشهوة ، وروى عن الها ابن جريع أنه قال: رأيت قلال هجر والقلة تسع تربتين أو قربتين وشيئأ ، فقال الشافعي : الإجتياط أن تكون القلتان خمس ترب ... ولم يتعرض الشافعي لتقدير القرب بالأرطال ، لأنه استغنى بمعرفة أهل عصره في بلده بالقُرب المشهورة بينهم.. ثم إن الأصحاب اضطروا إلى تقديرها بالأرطال واتفق رأيهم على تقدير كل قربة بمائة رطل

( أنه) (1) يريقهما ثم يتيمم ولا إعادة عليه ، فلو تيمم قبل ذلك أعاد ، لأن معه
ماء طاهر بيقين(Y) وفي الحاوي عن جمهور الأصحاب أنه لا تجب الإعادة ، لكن تستحب ، لأنه ليس معه ماء يقدر على السـتعماله(r).

الإر اقـة. ورجـحـه الشــــت عـز الـديـن بـن عبـل الســلام (0)، لأنـه


(Y الآخر وتيمم ، فإن تيمم وصلى قبل الإداقة أو الصب أعاد الصلاة ، لانه تيمم ومعه ماء طاهر

> بيقين •

وقال النوعي : فليرتهما أو يخلطهما ثـم يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه بلا خلاف .
 - 「EA/ الحا
§ ( )
ه ) السِين عز الدين : هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي المصري • أبو محمد ، شيخ الإسلام ، وأحد الائمة الاععلام ، سلطان العلماء، تفقه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر ، والقاضي جمال الدين ابن الحرستان ، وقرأ الآصلل على الآمدي وروى عنه الدمياطي وابن دقيق العيد وغيرهما ، جمع بين فنون العلم ؛ له : قواعد الأحكام ، واختصار
النهاية، وشـجرة المعارف ، والفتاوى الموصلية . وغير ذلك . توفي رحمه الله سنة . 77 هـ
 والنهاية
٪ ) المنع لفة : أن تحول بين الرجل ويين الشيء الذي يريده ؛ وهو خلاف الإعطاء ع يقال : منعته من الامر منعاً فهو ممنوع : أي محروم • وشرعاً : يطلق الممنوع على الحرام معقم مقاييس اللغة rVA/0، لسان العرب

(V العجز : هو عدم القدرة على ما يريد ، وهونقيض الحزم، يقال : عجز عن الامر فهو عاجز :
إذا ضعف عنه.
 ( ) ساتط من أ ، ب ، د .

شرعاً (1) ، كالمعجوز عنه حساً(r)، [فكان [(r) كما لو حال بينه وبين الماء سبع( ) أو و اد لا يصل إليه(0).
قال النووي(1) : وهذا وإن كان لـه وجه ، فالمختار الأول . لأنه قد ينسب إلى تقصير في الاجتهاد وله طريق إلى إعد امه ، بخلاف السبع(V).
() الشرع : مصدر شرع ، أي سن وبين وأظهر ، وأيضأ أنشأ الشريعة، يقال : شرع الدين يشرءه شرعاً : إذا سن القواعد وبين التظم ، وأظهر الأحكام ، والشرع والشرعة والشريعة واع نهع الطريق المستقيم ، والدين وهو ما شرعه الله لعباده. وألان وانطلاحاً : هو ما شرعه الله لعباده من العقاند والعبادات والآخلاق والمعاملات ، ونظم الحياة ، في شعبها المختلفة لتدقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة .
 تاريخ الفقه الإسلامي للسايس ص000. التشريع والفقه في الإسلام لمناع القطان ص10.
 والااجحاس : العلم بالحواس ، وهي مشاعر الإنسان ، وحواس الإنسان : هي مشاعره الخمس؛ الطعم، والشم ، والذوق ، والبصر ، والسمع
والحس المشترك : هو القوة التي ترتسم فيها صود الجزئيات المحسوسة ، نالحواس الخمسة الظاهرة ، كالجواسيس لها ، فتطلع عليها النفس من ثمة غتدركها ، وممحله مقدم التجويف الاول من الدماغ ، كأنها عين تنشعب منها خمسة أنها
「
£ (السبع بضم الباء وفتحها وسكونها : هو المفترس من الحيوان ويعدو على الناس والدواب غيغترسها ، مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والثيلب وما أثبهـها
 0) قواعد الأحكام
(1) يحيى بن شرف بن مري . أبو زكريا محيي الدين الإمام العلامة ، الفقيه الزاهد ، المتفنن في

 وأقوال الصحابة والتابعين ، له : المجموع ، الروضة ، المنهاع ، شرح صحيح مسلم ، تهذيب
 انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي r90/^، طبقات الشافعية للأسنوي YVT/T، تذكرة
 . الAT/ (V
 وقال في البويطي(r): وقد قيل يملي في أحدهما وكانَ المان المأخذ فيه إن الإعادة إذا كانت لابد منها فكثف العورة أقبع من الملاة مـ ملابسة

وفيه وجه إنه يصلي في كل و احد منهما مرة ، وهو ضعيف لما فيه من
الملاة بنجاسة متيقنة(r).
ومنها : أن يكون ذلك في دخول الوقت فيتعين عليه الصبر إلى أن يتيقن دخوله( £).
ومنها : أن يكون في جهة القبلة ، فيملي إلى أي جهة كان ثم يعيد(ه) أه ومنها : أن يكون ذلك في التقويم ، فيتوقف ، وقد يجب المتيقن من ذلك الك ويكون محل التوقف القدر الزائد المشكوك(1) فيه.
(ال الن النهعي : إذا اجتهـ فتحير ولم يظهر له بالاجتهاد شيء لزمه أن يصلي عرياناً ، لحرمة الوقت ، ويلزمه الإعادة لأنه صلى عرياناً ومعه ثوب طاهر ، وغذره نادر غير متصل ، هذا هو

- الصحيح المشهود

وفيه وجه : أنه يجب أن يصلي في أحدهما • وهو الوجه الضعيف الذي أنشار إليه في البويطي. المجموع
و (Y
المرجع السابق /1.1.1.

والبويطي هو يوسف بن يميى البويطي المصري . أبو يعقوب . أكبر أصحاب الشافعي ، حدث عنه وعن ابن وهب وغيرهما ، ودوى عنه الربيع المرادي والترمذي وغيرهما ، له : المختصر الصغير ، والمختصر الكبير ، والنزهة الذهبية ، توني في بغداد مقيدأ بالحديد ، لامتتاعه عن


r
المجموع



وشرعاً : عند الفقهاء هو التردد بين وجود الشيء وعدمه ، سواء كان الطرفان في التردد =

# ومنها : أن يتحير الأسير ونحوه في وقت شهر رمضان ، 

قال الشيخ أبو حامد (1) : يلزمـه أن يصوم (Y) شـهرآ على سبيل التخمين(r) ، ثم يعيد كالمصلي في القبلة(£) .
واعترض عليه ابن الصباغ(0) ، بأنه لم يعلم دخول الشـهر فلا يلزمه

وعند • الأصوليين : إن كان التردد على السواء ، فهو الشك ، وإلا فالراجع هو الظن ، - والمرجوع هو الوهم لسان العرب .
 (1) أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني • الامام العالم المغتي المناظر ، تفقه على ابن المرزبان والداركي ، وحدث عن عبدالله بن عدي والدارتطني وغيرهما ، أخذ عنه الفقهاء في بغداد ، وهنهم سليم الرازي، له : كتاب في أصول الفقه ، وكتاب البستان ، وشرع المختصر في تعليقته. توفي رحمه الله سنة 7 •ع هـ
 النبلاء Iqr/IV ، شذرات الذهب IVA/r . Y
وشرعاً : إمساك مخصوص عن شـيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.
 ( ) التخمين : القول بالحدس ، أي بالظن والوهم ، يقال خمن الشيء يخمنه خماًاً وخمن يخمن خمناً : أي ثال فيه بالحدس والتخمين.
 المنير ص•V• §) ( انظر نقل العلائي عن الشيخ أبي حامد في المجموع YAV/7. © ) عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد البغدادي • أبو نصر . من أكابر أصحاب الوجوه • تفقه على القاضي أبي الطيب ، من تصانيفه : الشامل، والكامل • والعمدة في أصول الفقه ، وكتاب

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي


# وحكى المتولي(1) في التتمة(Y) وجهين ؛ <br> أحدهما : قول أبي حامد. 

و الثاني : [ قال] [r) وهو الصحيح ، لايؤمر بالصوم ، كمن شك في دخول وقت الصلاة ، بخلاف القبلة ، فإنه تحقق دخول الوقت وعجز عن شرطها( (£)، فأمر بالصلاة بحسب الإمكان. قال النووي : هذ الهو الصو اب المتعين(ه).
 حامد أيضاً ، بأنه في هذه الحالة يتعذر عليه جزم النية (V) في كل يوم بأنه من رمضان ، و الفرق بينه وبين من نسي صلاة من صلاتين؛ أنه إذا صصلاهما فالأصل في كل و احدة منهما الوجوب (^) بخلاف كل يوم يصومـه في حالة الشك ، فإنه ليس الأصل فيه أنه من رمضان .

1 ا عبدالرحمن بن مأمون بن علي . أبو سعيد . الفقيه المحقق وأحد أهحاب الوجوه ، تققه على الفواني والقاضي حسين ، له كتاب التتمة - ولم يكمله - ، وكتاب في أصول الدين ، وكتاب
 انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي 1.7/0، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة طبقات الشافعية لابن هداية الله صر^rr، معجم المؤلفين 177/0. (Y (Y を الشرط لغة : العلامة
وشرعاً : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلذم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

 (0) المجموع
(9) (
(V
وشرعاً : قصد الشيء مقترناً بغعله .
 .〔v/1
^) الواجب لغة : الساقط والثابت ، يقال : وجب الشيء يجب وجوباً : أي لذم وتّت . وشرعاً : هو ما يذم شرعاً تاركه تصداً مطلقاً .



و أما صحة صلاة المستحاضة(1) وصومها مع عدم جزم النية للتردد في الوجوب فلأن أيام الطهر(r) أغلب من أيام الحيض(r) ، فلا يكون التردد بينهما مستوي الطرفين ، بخلاف أيام رمضان ، فإن أيام الفطر أغلب (من
 ومنها : إذا تعارضت البيتان(v) عند الحاكم ، فالأصح أنهما يتباقطان
(1) المستحاضة : هي التي لا يرتأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض ، ولكنه يسيل من عزق يقال


فإنه يخرع من قعر الرحم ، ويكون أسودأ محتدمأ ، أي حارأ كأنه محتر وشرعاً : ذهب بغض الشافعية إلى أن المستحاضة : هي التي ثرى الدم على إثر الثر الحيض على صغة لا يكون حيضاً .
وذهب الأكثرون إلى أن دم الإستحاضة نوعان:
نوع يتصل بالحيض ، ونوع لا يتصل به ، كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم ، وكبيرة رأته لدون يوم وليلة ، فحكهـ حكم الحدث . تال النووي : وما ذهب إليه الأكثرون هو الاصح الموان المق لما تاله أهل اللفة
 شرح غريب المهذب المحتاع
(Y الطهر : النقاء من الدنس والنجس ، والطهر أيضًا نقيض الحيض ، والجمع أطهار ، يقال : طهرت المرأة وهي طاهر : إذا انقطع عنها الدم ودأت الطهر ، وهو مادة بيضاء تخرج من فرج المرأة عند انتهاء الحيض. فإذا الغتسلت قيل : تطهرت .
لسان العرب £/\&.

ץ) الحيض : حاضت المرأة تميض حيضأ ومحيضاً ومحاضاً ، نهّي حائض وحانضة ، من حوائض وحيض : أي سال دمها ، فالحيض لغة السيلان . وشرعاً : هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوتات معلومة
 ومغني المحتاع
في أ ، ب ، د : : منها

ه ه في أ ، ب : المرددة .
(Y) انظر نقل العلاني عن عزالدين ابن عبدالسلام في قواعد الآحكام IV/T. (V
وشرعاً : العلامة الواضحة التي يترجح بها صدق أحد المتداعيين ، وقيل : البينة هم الشهود=

## ، ويبقى كأن لا بينة.

وقيل : إنهما يستعملان ، (وفي)( ا) كيفيته وجوه ؛

- أحدهـL : أنه يقسم(Y) بينهما

و الثاني : أنه يقرع(r) بينهما. و الثالث : أنه توقف الأمر حتى يتبين الحال أو يصطلحا عليه(؟) و الله تعالى أعلم

$$
\begin{aligned}
& \text { سموا بذلك لان بهم يتبين الحق } \\
& \text { لسان العرب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في أ ، ب : دُمَّ. } \\
& \text { (Y القسمة : القسم مصدر قسم الشيء يقسمه فانقسم، وقسمه : جزأه ، وهي القسمة، والقسم } \\
& \text { بالكسر : النصيب والحظ. وشرعاً : تمييز الحقوق وافراز الانتصباء بعضها عن بعض }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (القرعة : الإستهام ، يقال : تقارع القوم واقترعوا ، وأقرعت بين الشركاء في شيء يقسمونه. }
\end{aligned}
$$

## قاعدة(1).

إذا/(r) اجتهل المجتهد في واقعة ثم حدثت مرة أخرى ، أطلق ابن
الحاجب(r) ومن تبعه حكاية قولين ، واختار أنه لا يلزمه تكرير النظر فيها

وقال نخر الدين(0) و أتباعه : إن كان ذاكرأ لطريق الاجتهاد الأول، لم يحتج إعادته. وإن لم يكن ذاكرآ فلا بد من إعادته(1). وهو تفصيل حسن ،

يقرب من قو اعدهم الفقهية ، ويتخرع عليه صور:
منها : ما قال الر افعي(V) : إذا سأل المستفتي ووجد الجو اب، فوقعت

 . 190 -
(r
 وغيرهما ، من تصانيفه : جامع الأمهات في فروع الفته المالكي، والمختصر في الآصل رين ومنتهى السؤل والأمل ، والايضاع شرح المفصل للزمخشري، والكافية في النحو. توفي رحمه
 انظر الديباع الدذهب




 الجيلي وغيرهما ، وتصده الطلبة من سائر البلاد ، صنف في فنون كتيرة مذها : المحصول ، ونهاية العقلل ، مفاتيع الغيب، المعالم في أصصل الدين ، شرع أسماء اللهُ الحسنى، الملل والنحل ، شرَ الوجيز للغزالي. توفي رحمه الله سنة7 . 7 هـ




(V
على والده وعلى الحمراني وغيرهما ، وسوى عنه الحافظ عبدالعظيم المنذري وغيره، من من تصانيفه: فتح العزيز شرح الوجيز، والشرع الصغير، والمحرد، وشرح مسند الشافعي، والأمالي. توفي

إن عرف إستناد الجوا اب إلى نص أو إجماع ، فلا حاجة إلى السؤ ال ثانياً. وكذا لو كان المقلّد(1) ميتاً وجوزناه.
وإن عرف استناده إلى الر أي(r) و القياس ، أو شك فيه و المقلَ حيّ ،
فوجهان :
أحدهما : أنه لا يحتاع إلى السؤ ال ثانياً ، لأن الظاهر استمر اره على
الجو اب الأول.
و أصحهما : أن عليه السؤ ال ثانياً(r).
ومنها: إذ ا اجتهد في القبلة وصلى، ثم حضرت صصلاة ثانية ، فوجهان: أصحهما : وجوب إعادة الاجتهاد ثانياً(؟). ويه تطع كثيرون ، وهو

انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي
 ( ) التقليد لغةً : وضع شـيء في العنق محيطأ به ، يقال : قلدت المرأة تقليداً ، جعلت القلادة في عنقها ، ومنه تقليد الهدي ، وهوأن يعلق بعنق البعير تطعة من جلد ، ليُعلم أنه هدي فيكف الناس عنه.
وشرعاً : قبول قول من ليس توله دليلك بغير دليل. وقيل : هو قبول قول الغير من غير دليل.
 بيان المختصر r/ror، البحر المحيط TV./7، تقريب الوصول صععE. (الرأي لغهً : النظر بالعين والتلب.
وشرعاً : هو مايراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب معرفة وجه الصواب مما تعارض فيه الأدلة.
 وانظر : إحكام الفصول صرب

を ) سعياً في إصابة الحق • لان الاجتهاد الثاني إن وافق الاول ، تأكد الظن • وان خالفه. فكذلك. لان تغير الاجتهاد لا يكون إلا لامارة أقوى من الامارة الاولى ، وآكد الظنين أقرب إلى - اليقين

والثاني : لا يجب عليه ، لان الأصل استمرار الظن الأول • فيجري عليه إلى أن يتبين خلافه.


قال الر افعي : قيل : الوجهان فيما إذا لم يفارق موضعه ، فإن فارقه ،
وجب الاجتهاد وجها و احدأ ، كالمتيمم. قال : لكن الفرق ظاهر(1).
ومنها : إن ا طلب الماء فلم يجده ، فتيمم ، ثم حضرت صلاة أخرى ؛
فإن احتمل حصول الماء ولو على بُعْد ، أو ندور، بأن انتقل من موضعه أو طلع ركب ، ونحو ذلك ، وجب الطلب .
 لم تجب إعادته ععلى أصع الوجهين . وإن ظن بالطلب الأول [r) أن لا ماء هناك ، وجب الطلب ثانياً ، على الصحيح ، لأنه قد يعثر على بئر (£) خفيت ، أو أحد معه يَدُله على ماء(0) الما

قال الإمام(T) : لكن يكون الطلب ثانياً أخف من الأول(Y).

لان الطلب في موضع ، لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر ، والأدلة المعرفة لكون الجهة جهة
القبلة ، قد لا تختلف بالمكانين ، فإن أكثراها سماوية ولا تختلف دلالاتها بالمسافات القريبة.
(Y في أ : وإلأ ، وهو خطأ .
を
£ (البنر : جمع آبار ، القليب ، وهو حفرة عميقة يستقى منها الماء ، أو يؤخذ منها السوائل المدخرة ، كالنقط ونحوه.

 1 ) عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. إمام الحرمين أبو المعالي. تفقه على والده ، وأخذ الأصلين على أبي القاسم الإسفرائيني الاسكاف ، سمع الحديث من جماءة منهم : أبو نعيم صاحب الحلية، ودوى عنه أحمد بن سهل المسجدي وزاهر الشُحمامي وغيرهما ، كان إماماً ني الفقه والأصول والتفسير وغلم الكلام ، من مصنفاته : نهاية المطلب في دراية المذهب، الشامل
 انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي عV0/0، طبقات الشافعية للأسنوي /9.ع.ع. وفيات الأيان (V

قال الشيخ أبو حامد : وكذا يطلب (ڭالثا)(1) وكلما حضرت صلاة
أخرى(r).

ومنها : لو أسلم(r) في ثوب وصفه بما يجب ذكره ، ثم أسلم بعده في ثوب آخر ، وقال : بتك الصفة ، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصطاف جاز ، وإلا
لم يجز ( ).

ولا بد أن تكون تك الأوصاف معروفة عند غيرهما أيضأ(ه). والله أعلم.


في ع : ثانيأ ، وهو تصحيف.
「 وأسلف بمعنى واحد، والسلم في البيع مثل السلف وذناً ومعنى ، يقال : أسلمت إليه بمعنى أسالفت
وشرعاً : له عدة تعريفات منها : أنه عقد على موصوف في الذمة ، ببدل يعطى عاجلكا.
ومنها: أنه إسعلاف عوض حاضر في عوض موصوف في اللمة.
ومنها: بيع الشُيء على أن يكون ديناً على البائع بالشُرانط المعتبرة.


.rr/r

 غير مشهودة ، وذلك قد يكون لدتة معرفتها كما في الاادوية والعقاقير ، وقد يكون لغرابة الالفاظ المستعملة فيها ، فلا بد من معرفة المتعاقدين بها ، فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح العقد ، وهل يكفي معرفتهما ؟ فيه وجهان :
أظهرهما : لا ، وهو المنصوص ، بل لا بد من أن يعرفها غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما.
والثاني : أنه يكفي معرفتهما ، والنص محمول على الإحتياط. الام

1 (العدالة لغة : التوسط والإستقامة .
وشرعاً : عرفها العلماء بتعريفات عدة منها:هي عبارة عن إستقامة السيرة والدين • ويرجع حاصلها !الى هينة راسخة في النفس تممل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه
ومنها : هي ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر ، وصغانر الخسة ، والرذالث المباحة.
 ومنها : هي عبارة عن الإستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظو دينه. لسان

شاهد (1) وحكم بها ، ثم شهد عنده في تضية أخرى ، قال ابن ألبي الدم(Y) في أدب القضاء (r)(لـه:إن طالت المدة وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة فهل له القضاء بشهادته بناءً على العد الة التي ثبتت في

تكك القضية الأولى؟ فيه وجهان
جمهور الأصصاب قالو ا: لا بد من استزكاء(£) جديد(ه) و الله تعالى
أعلم.
 البحر المحيط ع/ ع
 صوr
( ) الشهادة لفة: خبر قاطع. والشاهد: حامل الشـهادة ومؤديها . لانته مشاهد عما غاب عن غيره. وشنرعاً : هي إخبار عن شيء بلفظ خاص.
لسان العرب ع
 Y من ابن سكينة وغيره ، وحدث بحلب والقاهرة ، وكان إماماً في المذهب، وعالماً بالتاريخ، من مصنقاته: شرع مشكل الوسيط ، أدب القضاء، كتاب في التاريخ في الفرق الابسلامية. توفي رحمه الله سنة
 ro/ro ، شذرات الذهب Mr/0.
r (القضاء لغة : إحكام الشيء وإمضاوه والفراغ منه. وسمي الحاكم قاضياً ، لأنه يمضي الأحكام ويُحْكُنها ، ويكون قضى : بمعنى أوجب ، فيجون أن يكون سمي قاضياً لايـجابه الحكم على من يجب عليه ، وسمي حاكماً ، لمنعه الظالم من الظلم. وشرعاً : هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه. لسان العرب المستعذب Y/ K التزكية لغة: التطهير والنماء والصلاع.
وشرعاً : هي البحث عن حال الشهود لبيان صلاحيتهم للشـهادة, وذلك بتنصيص عدلين على عدالة الشاهد .




## قاعصة(1).

الاختلاف في أن المصيب من المجتهدين المختلفين واحد أو كل
منهم مصيب ، مشهور بتفاصيل كثيرة(r).
وقد حكى الإمام أبو المظفر (r) ابن السمعاني والرافعي بعده
للأصصاب طريقين :
إحـداهـمـا: القـطـع عـن الـشـافـعـي بـأن الـمـصــبـب واحـد ، وهــي
طـريـة أبـي إسـحـق الـمـروزي(\&)، والقـاضي أبـي الطيب الطبري/(0)

 الحرمين صV



م منصور بن محمد بن عبدالجبار السمـاني التميمي المروذي • تفقه على والده وغيره ، سمع الحديث في صغره وكبره ، روى عنه أولاده وعمر بن مصمد السرخسي وغيرهـم، صنف في التفسير والفقه والأصول والحديث، من مصنفاته : القواطع في الأصول ، والبرهان ، الإصطلامك

انظر:طبقات الشافعية لابن السبكي
§) , إبراهيم بن أحمد بن إسحق . أحد أئمة المذهب تفقه على أبن عبدان وابن سريّع والأصطخري ؛ وأخذ عنه ابن أبي هريرة وأبي زيد المروزي وأبي حامد المریذي وغيرهم ، له : الفصهل في معرفة الأصل • والشروط والوثائق، كتاب العموم والخصوص، شـرع مختصر المزني. وغير



$$
\begin{aligned}
& \text { 0) بداية اللوحة } 197 .
\end{aligned}
$$

وأبو الطيب الطبري هو طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر • أبو عمر الطبري البغدادي. فقيه أصولي أحد أيمة المذهب وشيوخه ، تفقه على أبي علي الزجاجي ، وابن كج، سمع من أبي حسين القطريفي وأبي الحسن الدارتطني. صنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل ككبأ كثيرة ، منها: شرع مختصر المزني، شرح فروع ابن الحداد ، المجرد ، وكتاب في طبقات



و الثانية : وهي أشهر ، أن له في المسألة قولين :
أصحهما : أن الحق فيهما و احد ، ومن أمطابه فهو المصيب ، وغيره
مخطى.f.
و الثاني : للشافعي نص في المسألة ، لا نفياً ولا إثباتاً ، وإنما اختلفت النقلة عنه في
 صتح عندنا من فحوى(ף) كلام الشافعي ، القول بتصويب المجتهلدين .
قاضي شهبة rry/ / معجم المؤلفين rv/0.
(1) الحسن وقيل الحسين بن القاسم • فقيه أصولي متكم ، تفقه على ابن أبي هريرة وغيره • صنف في الأصول والجدل والخلاف، من تصانيفه : الإنصاع في فروع الفقه الشافعي ، المحرر ، وهو أول ككاب صنف في الخلاف المجرد ، نقل عنه الرافعي في مواضع كتيرة . توفي رحمه اللّه سنة . وroهـ .



 .007/乏

「 الاستنباط : هو استخراع الحكم بالاجتهاد والفهم ، يقال : استنبط الفقيه : أي استخرع الفته الباطن باجتهاده وفهمه. وأصلك من الذُبُط : وهو الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت
 كتاب الاجتهاد للجويني صها
© ) الحسين بن محمد بن أحمد المونزي الشافعي المعروف بالقاضي حسين .أبو علي. فقيه أصولي تفقه على القفال ، وهو والشُيخ أبو علي من أنجب تلامذة القفال، وأوسعهم في الفته
 تصانيفه :لباب التهذيب ، التعليق الكبير ، الفتاوى ، كتاب أسرار الفته. وغيرها . توفي رحمه اللّ سنة ז7
طبقات الشافعية لابن السبكي عO/ rov، طبقات الشافعية للأسنوي

(1) فحوى القول : معناه ولحنه، والفحوى : معنى ما يعرف من مذهب الكلام ، يقال : عرفت ذلك في نحوى كلامه : أي رِعْراضِه ومذهبه. : وشرعاً : هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه=

ثم قال الإمام : و الصحيع من مذهب الشافعي fن المصيب واحد(1). قلت : وهذا ما قاله الإمام بحسب ماوصل إليه ، وإلا فقد نقل البيهقي(r) اليا
 . وكذلك هو أيضأ في مو اضع من كتاب الرنـالة(ه) ويبنى على هذا الأصل فو ائد :
أحدها (؟) : اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجته فيها ، وإن قلنا : المصيب و احد. لأن ذلك الو احد غير (متعين)(V)؛

> بطريق الاولى • ويسمى أيضاً مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب.


 (Y) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. أبو بكر البيهقي. إمام حافظ فقيه ، أخذ الحديث عن أبي عبدالله الحاكم • ومحمد بن الحسن العلوي • وأبي الطاهر الزيادي • وغيرهم، روى عنه ولده إسماعيل وزاهر بن طاهر وغيرهما ، كان كثير التحقيق والإنصاف ، حسن التصنيف ، قال إمام

 والآثار ، المبسوط في جمع نصوص الشافعي ، كتاب الخلاف ، كتاب الأسماء والصفات ، كتاب
الاعتقاد ، كتاب الزهد . توفي رحمه اللد سنة \&\&هــ.


r السند : هو ما ارتفع من الأرض ، وما يستند إليه. وسند الحديث : رفـه إلى تاثله.
وشرعاً : قال الحافظ ابن حجر : الإسناد حكاية طريق المتن .
وقال الشيخ عبدالكريم مراد: الابسناد له معنيان :
الاول : عزو الحديث إلى تاثله مسنداً.
والثاني : سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن
 تصب السكر صبا وr


ه ه هي أ ، ب : إحداها .

- (V

، ولما يؤدي إليه النقض من إبطال مصلحة نصب الحاكم ، لان غيره ينقض





 أَ يمنع منها؟ْ. وكذلك قالو ا فيما إذا كان الالمام يرى عتل الحر (0) بالعبد ،

 المنير
Y (Y ذهب جمهو أهل العلم إلى أن حكم الحاكم في المختلف فيه لا ينفذ باطناً ، ومنهم مالك والشافعي وأحمد ، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ ظاهرأ وباطناً ، وبه تال بعض المالكية ، وهو وجه عند الشافعية. انظر : بدائع الصنائع 10/V حاشية رد المحتار 0/0. ع، المتتقى للباجي

 (Y) ذكر ابن أبي الذم والنووي ثلاثة أوجه :
 والثاني : المنع مطلقاً . وبه تال الاستاذ أبو إسحاوّ، واختاره الـزالي. والثالث: إن اعتقده الخصن أيضاً ، نفذ باطناً ، وإلا فلا . انظر : الوجيز للغزالي
£) (الشفعة لغة : الزيادة ، وهي أن تشفع فيما تطلب فتضمه إلى ما عندك فتشففعه ، أي تزيده. والشفعة في الدار والارض : القضاء بها لصاحبها . والشفيع : صاحب الشغعة.
وشرعاً : حق تملك قهري يدبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.

 ه) ذهب أكتز أهل العلم إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد مطلقأ . رعي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضني اللّ عنهم ، وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبدالعزيز ، وبه قال مالك والشافعي وf ولحمد وغيرهم. وذهب بعضهه إلى أن الحر يقتل بالعبد ، سواء كان عبده أو عبد غيره ، وبه قال النخعي=

فحكم يذلك و أمر شافعيا ، فباشر قتله ، وهو يقدر على مخالفته ، فهل يجب عليه القصاص نظرآ إلى اعتقاده إذا قتكه بمن لا يكافئه ظلماً ؟ أو لايجب نظرآ إلى ر أي الإمام فيه؟. فيه وجهان(1). ومما يرجع إلى ذلك أيضا ، أنه هل تقبل شهادة الشافعي على ما لا
 الشفعة(r) ، فيه الوجهان(r) أيضاً.
ولو تقدم إلى القاضي خصمان فقالا : كان بيننا خصومة في كذا وتحاكمنا [فيها ]() إلى القاضي فلان فحكم بينتا بكذا ، ولكنا نريد أن

 حاشية رد المحتار
 1) أحدهما: يجب القصاص نظراً إلى اعتقاده.

والثاني : لا يجب شيء أمصلاك ، نظرأ إلى اعتقاد الامام ، فإن له أله أن يرى ذلك ويلزم به. تال ابن الوكيل : يتقدم النظر إلى جانب الإمام ، فإن الجلكا مأذون لا يستوفي ششيثاً لنفسـه. الأشباه والنظائر / MII.

الحدود وصرَّت الطرق وهو مذهب ماللك والشـافعي وأحمد .
وذهب الحنفية إلى ثبوت الشفعة للجار مطلقاً ، إلا أنهم تالوا : الشريك مقدّم على الجار . وذهب بعض الحلماء إلى أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقق الأملاك ، من طريق أو ماء أو نحو ذلك ، تتبت الشفعة للجار . وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة ، فلا شُفعة ، وهو تول عمر بن عبدالعزيز وسؤار بن عبيدالله وعبيدالله بن الحسن العنبري ، ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب ، وإختّارهشيخ الإسلام ابن تيمية ، ورصفه بأنه أعدل الأقوال ودجصه ابن قيم الجوزية ، وتال : هو خير الأقوال.



 ( - (£ )

نستأنف الحكم باجتهادك ونرضى بحكمك ، فيه وجهان حكاهما ابن كع(1) : أحدهما : [ أنه ] (r) يجيبهما إلى ذلك .
و الثاني : وهو الأثبه ، أنه يمضي الحكم الأول ، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد (r). وهذا كله إذا الم يتبين بطلان مستند الأول قطعاً ، وقد تقدم ذلك(£).

الثانية : إذا كان متمكناً من الاجتهاد في مسألة ، لم يجز له تقليد غيره
 يضق . هذا هو المشهور الذي عليه جمهور الأصحاب(N)/(V). (A).

وقال ابن سريج : يجوز له تقليد غيره إذ ا ضاق الوقت وغاف الفو ات ات وعنه أيضاً: إنه يجوز له التقليد فيما يخصه ، لا فيما يفتي به(9). وهو مبني على تصويب المجتهدين وتالو ا : من صور ضيق الوقت ما إذا تحاكم إليه مسافر ان و القافلة

، مرتحلة

1) يوسف بن أحمد بن كج الدينوي القاضي الشهيد. أبوالقاسم. تفته على ابن القطان ، وكان أحد الأئة المشهرين ، وحفاظ المذهب المصنفين ، وأمحاب الوجوه المتقنين ، رحل إليه





- ساتط (r

- (

ه) في أ : أم.


 . 197
9) انظر نتل العلاني عن ابن سريج في المرابع السابقة ، والتلخيص لابن القاص ورقة 1 ،


قال الر افعي : ومن قال به (ينبغي)(1) أن يطرده في الفتوى(r). وقد نفى القفال(r) الخلاف" بين الأصحاب في المنع من التقليد مـ
 التلخيص (1) سماعا منه (V) ، ولا ريب في أنه إذا الب غلب على ظنه شيء باللاجتهاد أنه لا يجوز له العدول إلى تقليد غيره في خلافه. وكذلك حكم المقلد فيما قلد فيه مجتههاً آخر ، إذا غلب على ظنه ترجيع اتباع مقَلِه ، و أن اجتهاده أرجح من اجتهاد مخالفه(A) ، وقد شَدٌّ عن ذلك

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

ع عبد

 التلخيص ، شرح الفروع ، كتاب الفتاوى. توفي رحمه الهّ سنة



ه ( ) صاحب التلخيص هو أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي. أبو العباس،المعروف بابن القاص.
 له مصنفات كنيرة منها: التلخيص ، المفتاح ، أدب القاضي ، كتاب المواقيت ، كتاب دلالز القبلة.وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة


 (Y وقتها ، جاز لي أن أعمل فيها بقول من هو أعلم مني تقليداً إذا لم أتبين حجتها وخفت فوت الواجب على عملها ، ولا يجذذ لي أن أفتي بذك غيري.

التلخيص ورقة الي
 البحر المحيط TAv/7.

مسألة و احدة : وهي الانتمام بالمخالف في الصلاة(1)، ولأصحابنا فيها خمسة أوجه:

أحدها: الصحة مطلقاً ، اعتبارأ باعتقاد الإمام ، فإن صلاته في نفسه محيحة ، وهو قول القفال.

وذكر بعض المصنفين أنه مجمع عليه من جهة أن الصحابة رضمي الل عنهم كان (يأتم بعضهم ببعض)(r) مـع اختلافهم في الفروع(r)، وفي ذلك نظر قوي.
و الثاني : القول بالبطلان مطلقاً ، اعتبارأ باعتقاد المأموم ، قاله الأستاذ أبو إسحاهڤ\&).

وبالغ بعضهم فيه حتى قال : لو أتى الإمام بما يشترطه المأموم لم يمتح
(1) أي المخالف في الفروع الاجتهادية ، كاقتداء شُافعي بحنقي يترك الاعتدال في الركوع والسجود ، أر يقرأ غير الفاتحة. انظر فتح العزيز \&/r/r.
.
r لهم بإحسان • ومن بعدهم من الانمة الاربعة يصلي بعضهم خلف بعض • مع تنازعهم في هذه المسانل المذكوة وغيرها. ومن أنكر ذلل فهو مبتلع ضال . مخالف للكتاب والسنة وإجماع

$$
\begin{aligned}
& \text { سلف الاْمة وأنمتها . } \\
& \text { مجموع الفتاوى rav/rar }
\end{aligned}
$$

\&) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران . أبو إسحق الابسفرانيني. الفقيه الاصولي المتكلم، سمع من السيخ أبي بكر الإبماعيلي • ومحمد بن عبدالد الشافعي وغيرهما ، وأخذ عنه أبو بكر البيههي وأبو عبدالشُ الحاكم وأبو القاسم القشيري وغيرهم، له مصنفات كئيرة منها: جامـ الحلي في أصل الدين زالرد على الملحدين ، وتعليقة في أصول الفقه ، مسانل الدور. وغير

ذلك. توفي رحمه اللد سنة\اع هـ ــ

قاضي شهبة IVr/ ، معجم المولفين Nr/ ،

و الثالث إن أتى الإمام بما يعتقدهالمأموم معتبرآ في صحة الصلاة ، صح الاقتداء ، وإن لم يأت به ، أو شك في ذلك لم يصح. [و الر ابع : إن تحقق تركه لشيء مما يتقده المأموم شرطا في صـة الصالاة ، لم يصح](1)، وإن تحقق إتيانه به أو شك في ذلك صـ [الاقتداء] (r) ، (r) وهذا هو الأصح(r) (عند الجمهور من الأصحاب المتأخرين)( \&).
و الخامس : قاله الأودني(0) و الحليمي(7)و استحسنه الر افعي(v) إن كان الاقتد اء بالإمام الأكبر أو نائبه ، صحت الصالاة مطلقأ ، وإن تحقق تركه . لما في ذلك من الفتنة، وإلا فلا تصح(^). وقد اتفق الأصحاب على أن المجتهدين إذا اختلفا في القبلة أو الأو اني التي تنجس بعضها أو الثياب ، فأدى اجتهاد كل منهما إلى شيء

> (1 ( ) با بين المعكوفتين ساقط من ع (Y
> r
§ ( ) في أ ، ب ، د : عند جمهود الأصحاب والمتأخرين.
0) محمد بن عبداللّ بن محمد بن بصير .الإمام أبو بكر الأودني. من كبار أصحاب الوجوه و كان من أزهد الفقهاء وأفرعهم وأعبدهم ، سمع من أبي الفضل يعقوب العاصعي وغيره، روى عنه



9) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم،أبو عبداللّه. حدٔت وقضى في بلاد خراسان ، أخذ عن القغال الصغير والاودني وغيرهما ، روى عنه أبو عبدللّ الحاكم وأبو سعيد الكنجروني وغيرهمان له مصنفات مفيدة منها : شعب الايمان ، آيات الساعة، أحوال القيامة. توفي رحمه الله سنة . $\rightarrow$ ع. $r$


 مغني المحتا؟ بrv/1

غير الآخر ، أنه لا يمح(1)(اقتد اء أحد مذهما بالآخر)(٪). وفرَّقو ا بين هذا وبين الاختلاف في الفروع المبطلة و المصحصة لها كاللمس و المس ، و الإتيان بالبسملة و الطمأنينة ونحو ذلك أن الجماعة مطلوبة لصاحب الشرع ، فلو امتنع الايتمام ني حالة الاختلاف في الفروع ، مـ كثرتها ، لتعطلت، وضاق الأمر بالمخالف إذ الم يجد إلا إماماً يخالفه فيها، بخلاف المجتهدين ني القبلة و الأو اني، فإن ذلك نادر؛ فلا يؤدي إلى تعطيل كثير من الجماعات(r).

وقال القر افي( £) من المالكية : المخالف في الفروع لا يقطع ببطلان صلاة مخالفه ، بل ذلك بالنسبة إلى ظنه ، ويجوز أن تكون صلاته صحيحة عند الله تعالى، بخلاف مسألة القبلة والأو اني، [فإن ](0) المخالف فيها
 وني هذا الفرق نظل . لأن ذلك أيضاً بالنسبة إلى غالب ظذه ، ويجوز أن يكون في نفس الأمر ليس كذلك ،و الأول أقوى ، و الله [ تعالى ](A) أعلم.
1) (لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه ، وبطلان صلاته.
 .rry/
(r「 الفروق
§) أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المصري. أبو العباس. نقيه أصولي مفسر مشارك في علوم أخرى ، أخذ عن جمال الدين بن الحاجب والعز بن عبدالسلام وشرف الدين الفاكهاني

 الديباج المذهب (0) ساتط من أ ، ب. (9) بداية اللوحة 19V. (V (^) (Vاتشط من أ ، ب ، د.

الثالثة : تقدم(1) أن المجتهد إذا غلب على ظنه شيء فعمل به ، ثم أد اه اجتهاده إلى نقيضه أنه يعمل في المستقبل بالاججتهاد الثاني، مالم يؤد ذلك إلى نقض الأول ، إلا إذا تيقن الخطأ ، أولاً كما تقدم(Y) في القبلة
 حكم الأول مستمراً، كما إذا خالع(ه) زوجته ثلاث مر ات ثم تزوجها الر ابعة من غير مُملَّ(T) لأنه يعتقد أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده وهو باق معها
 أي ردّ بعضه على بعض. والاستناء من هذا الباب ، لان ذكره يثني مرة في الجملة ومرة في التفيّيل وشرعأ: هو عبارة عن لفظ متصل بجملة لايستقل بنفسه دال بحرف إلا أى أخواتها على أنه مدلوله غير مراد مما اتصل به ، ليس بشرط ولا صفة ولا غاية العائ


 أصولي صوني متكم مشارك في أنواع من العلوم ، من شيوغه أبو نصر الإسماعيلي وإمام
 منها: إمياء علوم الدين ، البسيط ، الوسيط ، الوجيز ، المستصفى ، المنخل • وغيرهاكئير.

طبقات الشافعية للذُسنوي لابن هداية اللّ ص\& Y

 بمالها فطلقها ، وأبانها من نفسه.
وشرعأ : هو فرتة بعوض مقصود يأذذه الزوبَ بلفظ طلاق أو خلع.
 المحتا
ج) حّّ الشيء حلالأ : صاد مباهاً ، نهو حِّل وحلال ، والمرأة جاز تزوجها ، وفي القرآن الكريم غ
الذي يتنوع المرأة المطلقة ثلانثأ لتدل لنوجها ، وليس هو المراد هنا ، بل المداد : هو الذي


بذلك النكاح ، قال : إن حكم حاكم بصحة هذ ا النكاع(1) ، لم يجب عليه مفارقتها ، وإن تغير اجتهاده ، لما يلزم (في)(Y) فر اقها من تغيير حكم الصاكم في المجتهر ات ، وإن لم يحكم حاكم بصحته قبل تغير اجتهاده ،
 [أَيضأ] لمـا يلزم في إمساكها من الوطء(0) الحر ام(T) على معتقده الثاني وقوله (V) :(في الحاكم) ، مبني على أن حكمه ينفذ باطناً ، وإلا فلا يلزم من فرقته إياها نقض حكم الـحاكم ، لأن هذا بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه ، وامتناع نقض الحكم في المجتهدات لما تقدم، يظهر أثره في المتا زعين ، وعلى ذلك أيضاً ، ينبني ما قالوه : إن الحنفي إذ ا خلَلَ(^)
 .195/八
( ) النكاح لنة : الوطء والعقد له ، يقال : نكح فلان إمرأة يُنُحُها نكاحأ ، إذا تزوجها ونكحها يُتُكُهُ : باضعها أيضاً .
وشرعاً : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ما اشتق منهما .
 . مغني المحتاع IVr/7 IVr/7

r




 وشرعاً : ما يذم شرعاً فاعله مطلقاً .

 - ( أي الغزالي (




خمراً (1)فأتلفها شثافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل ، فتر إفا إلى حاكم حنفي ، وثبت ذلك عنده بطريقه ، فقضى على الشافعي بضمانها (r)، لزمه ذلك قولًا
 للمدعى عليه أن يحلف أنه لا يلزمه شيء ، لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده ، ذكرها ابن أبي الدم في كتاب أدب القضاء . هكذا عن الأصحاب(r)، ولا يبعد جريان خلاف فيها كما تقدم مثله فيما إذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجو ار ونظائرها (\&) .
الر ابعة : ومما يترتب على مسألة التصويب والتخطنة ، مر اعاة
[ الخلاف](r) مهها أمكن(v) ، وهو جار على القولين جميعاً :

1) الخمر لنةٌ : ما أسكر من عصيرالعنب أو عام ، كالخمرة • وقد يُذْكُر . واللحموم أصع ، لأنها حرّمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابههم إلا البسر والتمر ، وسميت خمراً ، لأنها تخمر الحقل وتستره ، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لانها تخامر العقل • أي .تخالطه
وشرعاً : هي المسكر من عصير المنب ، وإن لم يقذف بالزبد .
 المنير ص97 ، نهاية المحتاج 9 / 1 ، مغني المحتات
 التزم أن يؤدي هنه ما قد تَصّر في أدائه.
وشرعاً : هو إلتزام حقٌ ثابت في ذمـ الغير ، أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة .
 المحتات
(
( )
(0) ساتط من أ • ب • ع
(8)
 أكابر أصحاب الشافعي ، أن الخروع من الخلاف حيث وتع أفضل من التورط فيه ، وليس كما أطلق ، بل الخلاف على أقسام :
القسم الأول : أن يكون الخلاف في التحريم والجواز ، فالخرع من الخلاف بالاجتتاب أفضل . القسم الثاني : أن يكون الخلاف في الاستحباب أو الإيجاب ، فالفعل أفضل .

## أما على القول بالتصويب ، فظاهر(1) الما







 ذلك ، كان القصر و اجبا(v) . ولكن هذ ا إنما يكون بشرطين :

 أبي حنيفة ، أن رفع اليدين عند الركوع [و الرفع منه](9) ييطل الصلاة ،

والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضحف والبعد من الصواب فلا نظر إليه ولا التفات عليه ، إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصبه دليلاك شرعاً ، ولا سيُّما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله . وإن نقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد ، فهذا مما يستحب الخروع من الخلاف فيه حذراً من كون الصواب مع الخصم ، والشنرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات ، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات.

 (1 ( (Y المنثور للزركشي (Y/r - ساقط من أ ، ب - (£ )



^)

صوrvir .
(9) مابين المعكوفتين ساقط من ع

فإنها شاذَّة ، إنفرد بها مكحول النسفي(1) من المتأخرين ، وبعضهم

> ينكرهـا (Y) .

وبتقدير صحتها ، لا تترك الأحاديث(r) المتو اترة(£) وفعل الجم
الغفير(0) من المحابة(1) لذلك(V) .

1) مكحول بن الفضل النسفي • أبو مطيع الحنفي • فقيه محدّت ، حافظ رُشال ، لـ : اللؤلويات


 وإيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين اللباريني - تحقيق د. عبدالعزيز الاحمدي صپ 4

وما بعدها .
r
شيئأ فشيئأ .

 ) التواتر لغةٌ : التتابع ع
وشرعأً : هو خبر ينقله جماءة يستحيل في العادة تواطؤكهُ على الكذب.


 وجاءوا الجُمّاء الفغير : أي جاءوا بجملتهم . والغفير وصف لازم للجُمّاء ، يعني أنك لا تقول الجماء وتسكت.

 الإطلاق : لمن حصل له رونية ومجالسة.
وشرعاً : قال الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي : أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي

 لم يره لعارض كالعمى .
 (Y




وثانيهما : أن يكون الجمع بين المذهبين ممكناً(1) ، فإن لم يكن كذلك ،
 عليه من اتباع ما غلب على ظنه ، وهو لا يجوز بالإتفاق. ومثاله : الرو اية التي تعزى إلى أبي حنيفة : أنه يشترط المصر الجامع في انعقاد الجمعة ، لا يمكن مر اعاته عند من يقول : إن أه أهل القرى القي
 فلا يمكن الجمع بين القولين ، ومثلها أيضأ قول أبي حنيفة : أول وقت العصر مصير ظل الشيع مثليه(r) ، وقول الإصطخري(گ) من أصحابنا :

الحبير ./ /rrr. ومن هؤلاء الصحابة الذين ثبت عنهم رفع اليدين في الركوع والرفع منه أبو بكر الصديق رضي اللّ عنه. انظر السنت الكبرى للبيهقي Vr/r، وقال : دواته ثقات ، شرع السنة البغوي الحبير // /rזr وقال : ورجاله ثقات . ومنهم عمر بن الخطاب رضي اللّ عنه . انظر : جزء رفع اليدين مـع جلاء العينين صY الـ


ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
 شرح السنة للبغوي r/r r، الجامع الصحيح للترمذي

 رجاله رجال الصحيح.

1) وذكروا شرطاً ثالثاً وهو : أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى محذور شرعي ، كترك سنة

 . (Y

 .rVA/r ra/r
「
 في المذهب ، كان ورعاً زاهدأً متقلكا من الدنيا ، سمع سعدان بن بن نصر وأحمد بن منصور الرمادي وأحمد بن سعد الزهلهي وغيرهم، نوى عنه معمد بن المظفر وأبو الحسن الدارقطني =
[إن] (1) هذا آخر وقت العصر مطلقأ، وتصير بعده قضاءّ، وإن كان وجها ضيعفاً ، غير أنه لا يمكن الخروج عن خلافهما جميعا(r) . وكذلك أيضا يضعف الخروع من الخلاف إذا أدى إلى المنع من العبادة لقول المخالف بالكر اهـة أو المنع ، كالمشهور من قول مالك رحمه
 وقول أبي حنيفة رحمه الله : إنها تكره للمقيم بمكة في أشهر الحع ، وليس التمتع(0) مـشـروعاً لـه ، وربـهـا تـالـو ا : إنـهـا تـــرم ، وإنـهـا

وأبو حفص بن شاهين وغيرهم، له كتاب حسن في القضاء. توفي رحمه الله سنة الها طبقات الفقهاء اللشيرذاي ص19، تهذيب الانسماء واللغات r/r /ry، طبقات الشافعية لابن هداية الله صا - (1
 Y (Y) العمرة لغة : الزيارة ، مأخوذة من الاعتمار ، والمعتمر الزائر والقاصد الشيء. وشرعاً : قصد الكعبة للنسك.


६) قال مالك رحمه اللَ : ولا أرى لآد أن يعتمر في السنة مرارأ . وكان يكره وقوع العمرة في
 بالعمرة في السنة مرارأ . وقال ابن المواز: أرجو أن لا يكون بها بأس • واستدل مالك على ما
 الندب
وأجيب عن هذا : بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله كِّي山ّ ، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله ، لرفع المشقة عن أمته ، وندب إلى ذلك بلفظه ، فثبت الاستحباب من غير تقييد . واستدل أيضاً من جهة القياس : بأن هذا نسك له إحرام وتحلل ، فكان من سنته أن يكون مرة في السنة كالصع
وأجيب عنه : بأن الحع عبادة مؤقتة ، لا يتصود تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة فيتصو تكرارها كالصلاة.
الموطأ

ه) التمتع لغة : التلذذ والاتتفاع ، يقال : تمتع به : أي أصاب منه ، والمتعة بالضم والكسر : اسم اللمتيع ، وهو ضم الحمرة إلى الحع . وسمي المحرم متمتعاً ، لتمتعه بمحظورات الإحرام بين الحع والعمرة ، ولاتتفاعه بسقوط العود إلى الميقات للحج. وشرعاً : المتمتع هو

إبساءة(1). فلا ينبغي للشافعي مر اعاة ذلك لما يفوته من كثرة الاعتمار (r) ، وهو من القربات الفاضلة ، و أيضاً فلضعف مأخذ القولين .
 زيادة تعبد ، ولا يعود على مذهب المعتبر بالنقض ، وله صور :

الذي يحرم بالحمرة من ميقات بلده ، ويدخل مكة ويفرغ من أفعال الحمرة ، ثم ينشىء الحج من مكة

 (1) ذهب الحنفية إلى أنه ليس لأهل مكة ولا لأهل داخل المواقيت التي بينها وبين مكة ، تران ولا ثمتع " وأن الحمرة ليست هشروعة في حقهم في أشهر الصع. واستدلوا بقوله تعالى:ول ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدالحرام ه. سورة البقرة آية197 . وجه الدلالة ثالوا: جعل التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص ، لأن اللام للاختصاص ، ولو
 وأجيب عن هذا الاستدلى : بأن هذا ليس بصحيع ، لأن معنى الآية : أن ذلك الحك الحكم مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فإن كان فلا دم . وهذا ظاهر الآية ، فلا يعدل عنه • وأن الللام في قوله تعالى :( لمن) بمعنى على • أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة.
واستدلو| أيضاً : بأن من شرط التمتع أن تمصل العمرة والحع للمتمتع في أشههر الحع من غير أن يلم بأهله فيما بيتهما ، وهذا لا يتدقق في حق المكي ، لأنه يلم بأهله لا محالة ، وتالوا : إن الغريب إذا تمتع لزمه دم ، والمكي المتمتع لا دم عليه ، وهذا يدل على أن نسكه ناقص عن نسك الغريب ، فكره له فعله وأجيب عنه : بأن هذا لا يسلم ، لان الإلمام بالأهل لأتثير له في التمتع ، ولهذا لو تمتع غريب عن أهله ، فألمّ بأهله يصح تمتعه ، ولزم اللدم للفريب ، لأنه ترقُّ بالتمتع ، فيلزمه الدم ، وألام والمكي أحرم بحجة وعمرة من ميقاته الأصلي ، فلم يلزمه دم لعدم التُرْثه، .
 الطحاوي ص.7. أحكام القرآن لابن العربي المجموع $179 / \mathrm{V}$ -

منها : المضمضة(1) و الاستشثاق (r) في غسل(r) الجنابة ، فإن ذلك و اجب عند الحنفية(£) ، وكذلك الاستششاق في الوضوء عند الحنابلة(0) ، فإذ ا حافظ المخالف لهما على ذلك ، كانت طهارته صحيحة بالإتفاق ، ولا يبطل . به مذهبه ، لأنهما مستحبان عنده

ومنها : الغسل من ولوغ(T) الكلب سبعأ بالماء وثامنة بـه مـع التر اب ، مر اعاة لمذهب أحمد بن حنبل(V) رحمـه الله ، وقد دلَ عليه حديث عبد الله بن
(1 المضمضة لغةً : تحريك الماء في الفم
وشُرعاً : أن يجمل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه .
 Y الاستنشاق لغة : إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس. وشرعاً : أن يجعل الماء في أنفه ويأخذه بالتفس حتى يصل إلى الخياشيم
 .roo/
 وبالكسر : اسم لما يغسل به الرأس من سدر ونحوه . وبالضم : اسم للاغتسال ، واسم للماء الذي يغتسل به.


 0) هال ابن قدامة : المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً ... هذا هو المشار المهو في في
 . $10 r / 1$
 لسانه ، أو أدخل لسانه فيه فحركه.
 قال ابن قدامة في المغني : لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعاً ، إحداهن بالتراب .. وعن أحمد : أنه يجب غسلها ثمانياً ، إحداهن بالتراب
المغني //roro ، الإنصاف r./.

# مغفل (1) في صحيع مسلم(Y) ، وليس فيه مخالفة للاقتصار على السبع في المذهب 

ومنها : الغسل من سائر النجاسات ثلاثًا ، مر اعاة لمذهب أبي حنيفة(r)
[لذلك] [ ).
ومنها : التسبيح في الركوع و السجود ، فإنهما و اجبان عند أحمد(ه) . ومنها : التبييت(Y) في نية صوم النفل ، فإن مذهب مالك رحمـه اللذ وجوبه(V).

ومـنـهـا : أن يـــتـي القـارن(^) بطـو افيـن وسعـيـن للخـروج مـن

عبداللّ بن مغغل بن عبدغنم ، وقيل ابن عبدئهْ بن عغيف ابن أسحم المزني . أبو سعيد أو أبو زياد • من مشاهير الصحابة رضي اللّ عنهم ، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة ، وهو أحد البكائين بتبوك ، شهل بيعة الرضوان ، وهو أحد الششرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس

 أسد الغابة r/ran، الإصابة

 رشَصَ في كلب الميد وكلب الغنم • وقال: " إدا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ،

وعغروه الثامنة بالتراب".
「) انظر بدانع الصنانع Av/A، فتح القدير IV./A.
0) المشهو عن الإمام أحمد رحمه الله ، وجوب التسبيح في الركوع والسجود ، وغي رواية عنه :
المغني غير واجب .r.r.
 . فالتبيت في اللغة : القصد والنية في الليل وشرعاً : هي إيقاع النية ليلاً.

(V
^^ (قَرْن بين الحع والعمرة : جمع بينهما في الاجرام ، والاسم : القران.

وصورته : أن يحرم بالحع والعمرة معاً ، أو أن يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحع قبل أن
يفتح الطواف ، فتدرع أعمال العمرة في أعمال الحع ، ويتحد الميقات والفعل.

مـذهب| (I) أبي حنبفة(Y) ، ولا يتأكد ذلك لما فيه من زيادة المشروع مـع ضعف الدليل الدَّال عليه ، وقوّة مـارضبه(r) ، لكن فيه تصحيح نسكه بالإتفاق

19 19 19 بداية اللوحة

بن صالح وغيرهم•
 أخرجه الدارتطني من ثلاث طر كـ كلها ضعيفة. وتال البيهقي : مداره على الحارث بن عمارة ، وحفص بن أبي داود ، عيسى بن عبداللّه وحماد بن عبدالرحمن • وك大هم ضعفاء ولا يحتّ بروايتهم.
وقال ابن حزم : لا يصح عن النبي طِّ وقال النوعي : المروي عن علي رضي الله عنه في ذلك ضلا وقال الحانظ ابن حجر : طرقه عن علي عند عبدالرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة ، وكذا أخرع من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نـوه ، وأخرع من حديث ابن عمر نحو ذلك ، وفيه الحسن بن عمارة ، وهو متروك . والمخرّع ني المحيحين وفي السنن عنه من طنر كتيرة الاكتفاء بطواف واحد .

 للزيلعي 11.11 .
「
 معه هدي فليهلَ بالحع والعمرة ثم لا يحل حتي يحل منهما ، فتدمت مكة وأنا حائض ، فلما
 فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا . ثم طافوا طوافأ آخر بعد أن رجهوا من منیّ ، وأما الذين جمعوا بين الحع والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً . متفق عليه ، واللفظ للبخاري.
 في كتاب الحع باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحع والتمتع والقران ، وجواز إدخال

 له : إن الناس كائن بينهم متال ، وإنا نخاف أن يصدوكم ، فقال : لقد كان لكم في رسول النه
 خرع حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحع والعمرة إلا واحد ، أشهلكم أني قد أوجبت حجأ مع عمرتي • وأهدى هديأ أشتراه بقديد ، ولم يزد على ذلك ، فلم ينصر ولم يحل من شيء حرم منه ، ولم يحق ولم يقصر حتى كان يوم النحر ، فنحر وحلق ، ودأى أن تد

## ومنها :المو الاة بين الطو اف و السعي ، لأن مالكاً يوجبها(1).

ومنها : المحافظة على سجود التلاوة(Y) ، وعلى الأضحية(r) عند

القدرة عليهــا ، لأنهما و اجبان عند الحنفية.



تضى طواف الحع والعمرقّطوافه الألل ، وتال ابن عمر رضي الله عنها : كذلك فمل رسول

صحيع البخاري مـ الفتح كتاب الحع باب طواف القارن كتاب الحع ، باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 9 الع حديث رقم قال الحافظ ابن حجر :" والحديثان ظاهران في ألن الحان القارن لا يجب عليه إلا طواف وان واحد كالمفرد
 فتح الباري 「/

$$
\begin{align*}
& \text {. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r) تجب الأضحية على القادر عند الحنفية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r }
\end{aligned}
$$



.rAT/E
£ (العينة : عَيْنَ التاجر يُعِيّن تعيينأ وعينة : أخذ وأعطى بالعينة أي السلف ، والاسم : العينة . وشرعأ : هي أن يبيع غيره شيئاً بثمن مؤجل ، ويسلمه إياه ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن ألمن بأقل من ذلك الثمن نقداً .


 وذهب الشافعي وأصحابه إلى جواز بيع العينة ، سواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا. وأفتى الأستاذ أبو إسنحاق الابسفرائيني والشيخ أبو محمد بأنه إذا صار عادة له ، صار البيع الثاني كالمشروط في اللأول ، فيبطلان جميعاً .



المخـالـف ببطلانه(1) ، وكذلك استئذان البكر البالغ بالنطق ، وإن كان الولي مجبراً إلى غير ذلك من الصور التي يطول تعد ادها الـا
 الخلاف ، ويرجع كل ذلك إلى ثاعدة "الاحتياط لجلب المصالع (ودرء)(r)" المفاسد"( \&)، وهي من أهم القو اعد.
فأما جلب المصالح : [فإنه تارة ](0) يكون في الإيجاب ، وتارة يكمن في الندب(7) ، وذلك كله ضربان :

الأول : ما كان الاحتياط فيه (لأجل تصوره وتحصيله)(V) ، كمن شك في
 أنه لم يفعل ، فيأتي به . وإن كان بعد الفر اغ أونها ، فيندب له تد ار ارك ذلك ، إما بالبناء إن قصر الزمان ، أو بالابستئناف إن طال ، ولا يلزمه ذلك ، بل




 (Y تقدم في ص:
ف (r
§ (انظر القاعدة في قواعد الامكام للعز بن عبدالسلام
(8) ما بين المعكوفتين ساتط من أ .

1) (المندوب لغة : المطلوب ، وهو اسم مفعول من ندبته إلى الأمر ندباً : أي دعوته. وشرعاً : هو ما يحمد فاعله ، ولا يذم تاركه مطلقاً .
 نهاية السول (vv/
(V


(1.) الوسوسة : حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير والوسواس : مرض يحدث من غلبة السوداء ، ويختلط معه الذهن .


، لكونه يغتر به كثيراً ، فإن الأولى له طرح ذلك الشك ، وكذلك من شك في







 يكون قد طلق أخرى فيقع انتنان ، ففي صورة التعليق لا يقع إلا و احدة ، النا ، وذلك على وجه الندب للاحتياط(ه) .
الضرب الثاني : ما يفعل لكونه وسيلة لتحصيل ما تا تحقق وجوبه أو (دفع)(T) ما تحقق تصريمه ، كمن نسي صلاة من الخمس ، فإنه يجب عليه أن يصلي الخمس(v) ، وقد تقدم(^).
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ع (Y)


- ( المرجع السابق
.
- 0
(
، (V ليتوسل بالاريع بالكُ تحصيل الواجبة تواعد الأحكام $17 /$. ^) تقدم في ص
 مصلحة الصلاة(؟) .

و المستحاضة المتحيرة يِب عليها الغسل لكل صلاة(0) ، وكذلك الإتيان بجميع/(Y) الصلو ات(V) ، وما قيل في تكميل الصوم •
وإذ ا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار ، دفنًا الجميع ، تحصيلك
(1) في د : فيما إذا أحرم ، وهو خطأ.

والإحرام : مصدر أحرم الرحل يحرم إحراماً : إذا أهل بالصع أو العمرة، وهو مشتق من الحرام ضد الحلال ، وذلك لما فيه من تحريم المحظوات على الحاع التي تحل لغيره. وشرعاً : هو الدخول في حع أو عمرة أو فيهما • أو فيما يصلح لهما أو لآحدهما .
 (r. \&/
(Y الطواف ، فإنه يجعل نفسه قارناً ، ليبرأ بيقين ، لأنه إن كان تبل ذلك قارناً لم تضره نية القران ، وإن كان متمتعاً فقد أدخل الحع على العمرة ، وإن كان مفرداً ، لم تضره نية القران . فيبرأ من الصع بكل حال قواعد الأحكام $17 /$ ال
قال النوقي : واعلم أن الخنثى ضربان : الح
أحدهما وهو المشـهوِ : أن يكمن له فرج المرأة وذكر الرجل.
والثاني : أن لايكون له واحد منهما ، بل له ثقبة يخرع منها الخارج ، ولا تشبه فرع واحد . منهما
تصرير ألفاظ التنبيه صع^r، المجموع 1 ، 1 .

ه) قال العز بن عبدالسلام : يجب الغسل لكل صلاة على المتحيرة لتبرأ عما عليها بيقين ، لأنها إن كانت حانضاً ، فلا طهارة عليها ، وإن كانت قد طهرت من الحيض ، فوظيفتها الغسل ، وقد أتت به.
قواعد الآحكام IV/r . .191 - 19
(Y واحدة منها . المرجع السابق
[ وكذلك إن كان المسلمون بحيث يغسلون ويصلى عليهم ، فعل ذلك بالكل ، وينوي المصلي الصلاة على المسلمين ](Y).
وكذلك إذ ا اشتبهت أخته من النسب أو الرضاع(r) بأجنبيات محصور ات ، يجب الكف عن الجميع(گ).
 ببرج غيره(9) ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يتعذر حصرها ،


1) إذا اختلط مسلمون بكفار ولم يتميزوا ، يجب غسل جميعهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بلا خلاف . لأن هذه الأمو واجبة في المسلمين وهؤلاء فيهم مسلمون ، ولا يتوصل إلى ألىاء الواجب إلا باستيعاب الجميع ، فوجب ذلك ، ويخص المصلي على هؤلاء الصلاة على المسلمين

فقط ، لتحريم الصلاة على الكافرين .

. (Y
r
وشرعاً : اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغهـه



الأشباه والنظائر للسيوطي ص7 ال1.
0) مـ ما بين المعكوفتين ساقط من د . (1) المراجع السابقة (Y)


 بناء خاص يأوي إليه
انظر القاموس المحيط ص.
 (1.

ريبة)".

أخرجه الترمذي في سنته في كتاب صفة العيامة 771 حديث رقم TO1^، وقال : "وهذا حديث

اتقى الشبهات استبر أ لدينه وعرضه((1) . واله سبحانه لوتعالى|(1) أعلم

حسن صحيع". والنساني في سننه - المجتبى - في كتاب الأشربة ، باب الحث على ترك
 الصاكم: "صميع الإسناد" . ودافقه الذهبي على تصحيحه . وذكره الشيخ الالباني في صميع
 رقم or79 ، ورمز إليه بالصحة في كيهما . وصحصه أيضاً في الالرواء $100 / V$ حديث رقم .r.ve

الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري بلفظ : "الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشُبَّهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وتع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل حمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كـه ، وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب" .
 ومسلم في كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات K/ ITM حديث رقم 1099.
(Y

## قاعحة

اتفقو ا (1) على أن تعارض الدليلين القطعيين في الحكم الو احد محال ، سو اء كانا عقليين ، أو نقليين .
و أما تعارض الأمار ات الظنية وتعادلها ، فالجمهور كما حكاه الآمدي(r) وغيره(r) على الجو از . ونقل المنع الفيه|( ) عن أحمد(0) و الكرخي(T) من الحنفية ، و الموجود في كتب الحنابلة في الأصول : أن ذلك جائز عندهم ، وو اقع أيضاًا (V) .

ثم تضية [ كلام إمام](A) الحرمين إن الجو از مقول به ، سو اء قلنا:
(أصول السرخسي

 شرع الكوكب المنير 7.V/£.
 الإحكام في أصول الأمكام ، لباب الألباب ، دقائق الحقائق ، منتهى الصول ، وأبكار الأفكار .

توفي وحمه اللّه سنة اسپهــ
طبقات الشافعية لابن السبكي
(1) عبيدالله بن الحسين بن دلاّل البغدادي . أبو الحسن . فقيه أديب مفتي العراق وشيخ الحنفية، روى عن إسماعيل بن إسـماق القاضي • وأخذ عنه أبو بكر الرازي وأبو علي الشاشي وغيرهما • من تصانيفه : المنتصر • شرع الجامع الكبير ، شرع الجامع الصغير ، وكلها في

فروع الفقه الحنفي • توفي رحمه الله سنة • غזهـ.

^) ما بين المعكوفتين ساتط من ع •

$$
\begin{aligned}
& \text { (المسودة ص؟ (V }
\end{aligned}
$$

§ ( )

وظاهر كلام ابن الصباغ و الغزالي ، إن من قال المصيب واحد ، لم
يُجَوَز تعادل الأمارتين(r).
و اختار فخر الدين و أتباعه ، أن تعادل الأمارتين على حكم و احد في فعلين متتافيين ، جائز وو اقع(r) ، كمن ملك مائتين من الابل ، فإن و اجبه
أربع حقاق( () ، ، أو خمس بنات لبون(0) .

بالإياحة(V) و التحريم مثلكا ، فإنه جائز عقلكَ ، ولكنه ممتّع الوقوع شرعاً(A) . وذكر بعض المصنفين : إن الخلاف في هذه المسألة إنما هو بالنسبة إلى نفس الأمر ، و أما بالنسبة إلى نفس (المجتهد)(9) ، فهو متفق على جو ازه (•1) . وهذا هو الحق ، وعليه يتخرج (إطلاق الشافعي رحمه اله وغيره المسألة على قولين)(11).

$$
\begin{aligned}
& \text { | (19/r البرهان لامام الحرمين 19 }
\end{aligned}
$$

.

を) الحِّةّ من الإيل : هي مالها ثلا ث سنوات وطعنت في الرابعة • وسميت بذلك لأنها تستحق الحمل والضراب . والذكر حؤ

ه) بنت اللبون : هي مالها سنتان وطعت في الثالثة . وسميت بذلك لان أمها تصير لبوناً بوضع الحمل • والذكر ابن لبون المرجعان السابقان. (Y) في أ ، ب : حكم
(V وشرعاً : هو مالا يتعلق بفعله وتركه مدع ولا ذـم
 السول
 9 1 هي أ ، ب : المجتهين .

- المراجع السابقة (1)
(1) في أ ، ب ، د : إطلاق الشافعي رحمه الله قولين في المسألة.

وقد اعترض بعض المتقدمين عليه في ذلك(1) .
وصنف جماعة من الأصحاب في الاعتذار عنه(Y) ، وملخص القول في ذلك : أن الأقو ال المنسوبة إلى الشافعي رحمه الله تعالى على أقسام متعددة :

الأول : ما عرف تقدم أحدهما وتأخر الآخر ، فالثاني هو قوله الذي الستقر عليه ر أيه ، و الأول مرجوع عنه إن لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه • وذلك إذ ا لم يصرع بالرجوع عن الأول كما ني كتبه القديمة ، فإنه
 اله تعالى ( ) اله

ومثله أيضاً ما يوجد في كتبه الجديدة غالباً ، من ذكر قولين في المسألة كل قول في موضت ، فإن الظاهر أن أحدهما بعد الآخر ، كسائر الرو ايات المختلفة عن مالك و أبي حيفة و أحمد رحمهم الله [تعالى ](%D9%87) [ وغيرهم ](1) ، فيكون أحدهما هو الذي ينسب إلى [ المـجتهد [V) في الحقيقة . وإطلاق الأصحاب ذكر قولين له فيها ، بيان للو اقع ، لا أن كلال من القولين المتضادين منسوب إليه مذهباً ، لا سيما إذ ا عُلم المتقدم و المتأخر ، و اقترن بأحدهما ما يقتضي ترجيحه .
(1) منهم " جُنّ " الحسين بن علي بن إبراهيم المعتزلي ، وغيره من متأخري المعتزلة .




 r الاعتناء للبكري / الا

0 ) ما بين المعكوفتين ساقط من أ ، ب .
 (V

وما لم يقترن به شيء من ذلك ، (فيرجصه)(1) الأصحاب بأحد الطرق التي (تأتي الإشارة)(r) إليها ، إن شاء اله تعالى



 أحدهما ويترك الأخر بغير اعتر اض ، ، فيكون هذا قوله ، دون الان الذي اعترض عليه ، وإنما ذكر القول الآخر ليبين شبهته، ثم يفسدها ، وينبه غيره الا على طريق الاجتهاد و الاستنباط و التمييز بين الصحيع و الفاسد ، إلى غير
 وغالب أقو ال الإمام الشافعي [رحمه الله تعالى ](o) إذا تُؤمْتَت ، لا

تخرج عن هذين القسمين
 [مسألة] (1) مهر الستّر (9) ، ومهر العلانية ، حيث اختلف قوله فيهما ،

> في د : و2جـه
> (Y
> •
> を
> ه) مابين المعكوفتين ساقط من أ ، ب ، د.

$$
\begin{aligned}
& \text { • ما بين المعكوفتين ساقط من (V } \\
& \text { • } \text { - } \\
& \text { أجرها . }
\end{aligned}
$$

9) هـهر السر : المهر : الصُداق ، يقال : مهرت المرأة مهرأ : أعطيتها المهر • ومهر المرأة :

وشرعاً : المهر بمعنى الصداق ، والمداق هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع.



والسر : خلاف الإعلان ، أي إخفاء الشيء ، وهو ما اطلع عليه شخص واحد. معجم =

الر ابع : أن يذكر أحد القولين على وجه المصلحة ، ويكون مذهبه
الآخر ، وقد ذكره في مو اضع آخَر ، كما قال الربيع(Y) : مذهب الشافعي : أن القاضي يجوز له أن يحكم بعلمه ، وإنما قال : لا يجوز خوفاً من قضاة

السوء(r).

مقاييس اللغة TV/r ، القاموس المحيط ص•Or، المعجم الوسيط .rra/r
 في العلانية على صداق كثير ، كألفين
 قال المزني : تال الشافعي : وإذا شـاهد الزوج الوليَّ والمرأةً على أن المهر كـرْ ويعلن أكثر منه ، فاختلف توله في ذلك ، فقال في موضع : السر • وقال في غيره : العلانية. ولأصحاب الشافعي في المسألة طريقان : الطريق الأول : إثبات تولين
 والثاني : وهو اختيار المزني ، إن الصداق صداق العلانية. لتعلق الحكم بظاهره. . والطريق الثاني : وهو المذهب : تنزيل النصين على حالين : فالموضع الذي جـل الصداق فيه صداق السر دون العلانية ، إذا عقداه سراً بولي وشاهدين ، ثم أعلناه تجملا بالزيادة وإشاعة للعقد ، لأن النكاع هو الأول المعقود سرأ، والثاني لا حكم له. والموضع الذي جعل الصداق فيه صداق الحلانية ، إذا تواعدا سراً ، وأتماه سراً بغير ولي وشاهدين ، ثم عقداه علانية بولي وشاهدين • لأن الأول موعد ، والثاني هو العقد ، فلزم
 TrA/r مـغني المحتات ، rVE/V (Y) الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي مولاهم ، أبو محمد ، صاحب الشافعي • وراوي الأم عنه ، وغيرها من كخبه ، حدث عن الشافعي وعن عبداللّه بن وهب وغيرهما ، وتوى عنـ عنه أبو


الذهب r/109.
r
من قولين :
أحدهما : إن له أن يقضي بكل ما على ، قبل الحكم وبعده ، في مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين.
والثاني : لا يقضي بشيء من علمه ، في مجلس الحكم ولا غيره ،إلا أن يشهد شاهدان على مثل عـ

الخامس : أن يكون أحد القولين مطلقأ(1) والآخر مقيدآ(r) ، فيحمل


ومثله : اختلاف نصوصه في قدر المسافة التي تقصر فيها الصلاة(1) . السادس : أن يذكر القول الآخر على وجه الاحتياط ، كما قال فئ

ما علم • فيكون علمه وجهله سواء. وأظهر توليه على مذهبه : جواز حكم القاضي بعلمهك
وهو اختيار المزني والربيع المرادي ، وإنما لم يقطع به حذراً من ميل القضاة . عماحكم تضاء القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى ؟ فقد قال الشافعي : يحتمل أن يكون ك كحقوق الآدميين ، ويحتمل أن يفرق بينهما

واختلف أهحابه في مذهبه فيها:
فذهب بعضهم إلى أن فيها قولين ، كمققق الآدميين م


(1المطلق : الطاء واللام والقاف : أصل صحيع مُطرِد ، وهو يدل على التذلية والارسـال ، يقال : أطلقت القلل إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط .
واصطلاحاً : هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد ، أو هو ما تناهل واحداً غير معين باعتبار


 واصطلاحأ : هو ما تناول معيناً ، أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه . انظر المراجع السابقة

- ساتط من
.r.10 (10 (1)
- (

(V سواه متأول عنه ، ودليله من نص الشافعي رحمه اللَ شيئان :

أحدهما : أنه ذكره في معظم كبه وفي مظنته




المُولِيِيان (1) مرة بعد أخرى : إن عليه كفارة(r) و احدة ، وفي موضع [ آخر ]r(r) عليه كفارتان( ؟).

## فقالو ا : إنما أوجب الثانية الحتياطاً .

السابع : أن يذكرهما على وجه التخيير بينهما والكل جائز ، كما [قال] (0) في التكبير في العيد : ويكبًّر خلف الفر ائض و النو افل ، وفي موضع آخر : خلف الفر ائض .
فقال جماعة : ليس ذلك على قولين ، وإنما أر اد التخيير ، وإن كل ذلك
جائز(1) .

الايلاء لغة : الحلف .

 r
Y ( كثر به من صدقة أو صوم أو نحوهما .
 . $11 \varepsilon / ヶ$
(r

( ) مابين المعكوفتين ساقط من ع
7) التكبير خلف الفرائض هستحب عند الشُانعية بلا خلاف ، وهل يستحب خلف النوافل ؟ عال

الشافعي في هوضع : يكبر خلف الفرائض والنوافل • وقال في موضع آخر : يكبر خلف

وللأصصاب في ذلك أربع طرق :
أصنحها وأشهرها : فيه تولان :
أصحهما : يستحب ، لانها صلاة مفعولة في وڤت التكبير ، فأثبهت الفريضة .
, والثاني : لا يستمب لان التكبير تابع للصلاة والنافلة تابعة لللفريضة والتابع لا يكون له تابع. الطريق الثاني : يكبر قولا واحدأ والطريق الثالث : لا يكبر قولا واحداً
 والاستسقاء كبر خلفه. والمذهب : استحباب التكبير خلف كل النوانلـ الأم .r7/o

الثامن : أن يذكرهما على سبيل الحكاية عن الغير ، كما في مسألة اختلاف (الخياط)(1) ورب الثّوب ، إذا قال المالك : أمرتك أن تقطعه

قميصاً. وقال الخياط : بل أمرتني أن أقطعه قَباً(r) .
قال الشافعي : فيها قولان() :
أحدهما : أن القول قول رب التوب
. و الثاني : f أه قول الخياط
و أر اد بالأول : حكاية عن مذهب أبي حنيفة( £) .
وبالثاني : حكاية عن مذهب ابن أبي ليلى (0) . لا أن أن و احدأ منهما
اختياره ، فإن مذهبه ، أنهما يتحالفان(1) .
(
الثياب أو القميص ويتمنطق عليه
والأبَهَ : طوق الثّوب الذي يحيط بالقميص .

المستعذب 1./.1.

§ ) مذهب أبي حنيفة رحمه الله : أن القول قول صاحب الثوب ، لان الإذن يستفاد من جهته . فتع القدير /1/^1.
 أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى يسار الانصاري الكوفي ، أبو عبدالرحمن الوني



 r.1/4، معجم المؤلفين
9) ولالصـاب الشافعي ني المسألة خمس طرق :

أصحها وبه قال الاكثترون : في المسألة قولان
أظهزهما عند الجمهو : أن القول تول المالك . والثاني : آلن القول قول الخياط :
والطريق الثاني : فيها ثلائة أقوال ، هذان ، والثالثالث : أنهما يتحالفان. والطريق الثالث : فيها قولان ، تصديق المالك ، والتحالف. والطريق الرابع : القطع =

وربما حكى مذهب الغير مـ الذي يختاره ، كما قال في غسل الميت : قال بعض ( أصحابنا)(1) : يحلق شعر الميت ويُقلم أظفاره . وقال بعضهم : .
قال المزني : مذهبه : أنه لا يفعل(r) .
وريما لا يذكر مذهبه مع حكاية مذهب الغير ، لأنه ذكره في موضع آخر العا

 يثبت عنده ، كما في المفوضة(0) ، فإنه قال : إن ا مات قبل الدخول لا يستحق

بالتحالف
والطريق الخامس : إن جرى بينهما عقد تعين التحالف ، وإلا فالقولان الأولان .
 - (1

Y (Y قال الشافعي :" ومن أصحابنا من قال : لا أرى أن يحلق بعد الموت شعر ولا يُجِّء له ظفر
 .
قال النوعي : في قلم أظافر الميت وحلق شعره قولان :
الجديد : أنثها تفعل
والقديم : †ثنها لا تفعل . وللأصحاب طريقان :
أخدهما : أن القولين في الاستحباب والكراهـة ، أحدهما يستصب . والثاني يكره . والطريق الثاني : أن القولين في الكراهة وعدمها ، أحدهما : يكره. والثاني لا يكره ولا يستحب قطعاً .
 ولم يصرع الشافعي في شيء من كتبه باستحبابه جزماً ، وإنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه ، فمدهبه ترك، وما سواه ليس مذهبأ له ، فيتينين تركه. وهذا في غير المحرم

$$
\begin{aligned}
& \text { 2. } 2 \text { الشهيد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \& غي ب: أنه } \\
& \text { (0) التقويض لفة : التسليم ، يقال : فؤض أمره إليه : أي سلّم أمره إليه ، وفوّض إليه الأمر : } \\
& \text { صـئره إليه وجطه الحاكم فيه : } \\
& \text { والتقويض في النكاح : التزويع بلا مهر . } \\
& \text { وشرعاً : هو إخلاء النكاع عن المهر ع }
\end{aligned}
$$



شيناً ، ثم علق القول /(1)"بوجوب مهر المثل على ثبوت الحديث(r) [ فيه](r)
في تصة بَرْوَعْ بنت و ا شقق( £) .

العاشر : أن يكون ذلك نشأ عن اختلاف الأصحاب في فهم مر اده أو

 أحدها : أن يختلف قوله بحسب اختلاف الدليل ، كقوله في وقت

> مغني المحتاع
> 199-1
Y) الحديث عن عبدالله بن مسعود في رجل تزوع امرأة فمات عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها الصداق ، فقال : لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقال معقل بن سنان
 باب فيمن تزوع ولم يسّ صداتأ حتى مات OMA/


> قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه .



 وعافقه الذهبي ، وذكره الشيخ الالباني في صحيح سنن أبي داود صحيح ابن ماجة M/A 19r9 وقال : صحيع على شرط الشيخين



وقال النوقي : الراجح ترجيع الوجوب ، والحديث صحيع ، ولا اعتبار بما قيل في إسناده . الروضة TA1/V.
.


 0) ما بين المعكوفتين ساقط من د.

العشاء الاختياري(1) : هل هو نصف الليل(r) أو ثلث الليل(r) ؟
واختلاف قوله في أن الملموس ينتقض وضوءه بحسب اختلاف
القر اءة في

1) قال النهوي : وأما آخر وتت العشاء المختار ففيه قولان مشهودان : أحدهما وهو المشهود في الجديد : أنه يمتد إلى ثلث الليل .
والثاني وهو نصه في القديم والاجملاء من الجديد : يمتد إلى نصف الليل .
قال :... والمختار تلث الليل ، فإذ1 ذهب وقت الاختيار ، بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني • هذا هو المذهب الذي نص عليه السانعي وقطع به جمهد أصحابنا المتقدمين . والمتأخرين ،
 r وفيه :" ... فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ..".
 . 715
r العشاء إلى ثلث الليل ...".. أخرجه أبو داود في سنته في كتاب الصلاة باب ماجاء في المواقيت TVEA، والترمذي في سنته في كتاب الصلاة باب ماجاء في مواقيت الصلاة TVA/\ حديث 1E9. . " " حديث ابن عباس حديث حسن صحيع ".

 وقال الحافظ ابن حجر : في استاده عبدالرحمن بن المارث بن عياش بن أبي ربيعة ، مختلف فيه لكنه تويع ، أخرجه عبدالليذاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نصوه ، قال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة ، وصحـه أبو بكر بن العربي وابن ع عبدالبر
وتال الشيخ الألباني : السند حسن ، والحديث صحيع بهذه المتابعة . إرواء الليل


والآية فيها قرانتان :
قرأ نافع وابن كيّير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر (\$ لامستم | .
وقرأ حمزة والكساني (\$ لمستم ).
فالقولان مبنيان على القرائتين ، فمن قرأ (لمستم ) قال : لم ينتض وضوء الملموس ، لانه
لم يلمس
ومن قرأ ه( لامستم \& قال : ينتقض وضوء الملموس ، لانها مفاعلة . واخثُلفِ في الأصح من القولين : فصدح الروياني والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض• =

it
 بأيهما أشبه ؟ كما تقدم ، إلى غير ذلك من أسباب التردد .
فإن ظهر في شيء منه ترجيع لأحد الدليلين على الآخر بشيء مما
يقتضي الرجحان على قو اعد المذهب ، [فإن ](9) ذلك الر اج هو هو مذهبه . وإن لم يظهر ترجيع ، فالأقوى أن الشافعي رحمه الله متوقف فيهما ،

> وصحع الالكثرِن الانتقاض . وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي .

 سبق تعريف الاعصل في اللغة عند تعريف أصول الفقه .
وفي الإصطلاع : هو ماقيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه . وقيل : هو مصل الحكم المشبه به ، وقيل : هو دليل الحكم

Y (Y) العلة في اللغة : هو اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله • مأخوذ من العلة التي هي المرض، وقيل : إنها مأخوذة من العَلَ بعد الثهّل ، وهو معاودة الماء للشُرب مرّة بعد مرةّ ، وقيل

واصطلاحاً : هي المعرّفـ لحكم الفرع


「 أي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره ، فينتقل إليه ، ثم يتوقف على الأول . وهكا
واصططلاحاً : هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه .
 نهاية السول $1 \mathrm{Cl} /$.
§) الفرع في اللغة : من كل شيء أعلاه . وهو ما يتفرع من أصله .
واصطلاحاً : هو المحل المشبه ، وقيل : إنه حكم المشبه به .
 . $10 / \varepsilon$
0) مابين المعكوفتين ساقط من د .


كما سيأتي في الذي بعده ، لأن الغرض ( أنه)(1) لم يوجد للشافعي نص ولا

وإن ترجع أحدهما على الآخر بطريق ليس من قو اعد الشا الشافي ولا مـا مـا يرجح به على أصله ، فالظاهر أن ذلك لا ينسب إليه ، بل يكون مذهبأ لمن ترجًّ ذلك عنده هـ
وثانيها : أن ينص على القولين في موضعين (متفرقين)(r) ولا يقترن بأحدهما ما يقتضي ترجيحا أصلا ، ولا يعلم المتقلم منهما من المتأخر ، ألا

 (وغيرهم)(r) ، ويبقى النظر في تصرف الأصحاب في ترجيع أحد القولين
 ومن هذا نشأ اختلاف كثير بين الأصحاب وطرق متباينة .
وثالثها : أن يطلق الشافعي [ذكر القولين] (£) في المسألة الألة بالتنصيص عليهما ، ولا يقترن بهما شيء مما تقدم ، وهو قليل جداً في كلامه ، حتى تيلّ : إنه لا يوجد إلا في بخع عشرةمسألة ، فالذي يظهر رجحانه وهو اختيار جماعة من المحققين : أن مر اد الشافعي رحمه الله (تعالى ورضي عنه) (ه) بذلك ،
 يتعين له ترجيع أحدهما ، فيقطع القول به ، وقصد بذلك تسهيل الحكم على
من بعده ، و أنه لا يطلب الحكم في غي غير هذين القولين .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1 } \\
& \text { (Y } \\
& \text { (r (r ) } \\
& \text { - ( ) } \\
& \text { 0) ساقط من أ ، ب ، د . }
\end{aligned}
$$

فقر"ب الاجتهاد على الأمة بحصرها في أفر اد عشر مخصوص .
ومنها : جعل عمر رضي الله عنه الشورى(r) [ بـعده في] (r) ستة مخصوصين( £)، لتختار الأمة و احداً منهم ، ولم ينكر ذلك عليهـ أحد . ومنها : ما إذ ا أدى نظر من اجتهد في القبلة إلى أنها في إحدى /(0)
 وسط الشهر ، فإذا كان من حين تمضي عشرون ليله ، ويستقبل إحدى وعشرين ، يرجع إلى مسكنه ، ورجع من كان يُجإِد معه ، ثم إنه أقام في شهر جاون فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ، فخطب الناس ، فأمرهم بما شاء الله ثم قال :" إني كتت أجاور هذه العشر ، ثم بدا لي لي أن أجاود هذه العشر الأواخر ، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه ، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين "،
 فنظرت إليه وتد انصرف من هلاة الصبع • ووجهه مُبتُر طيناً وماءٌ . متفق عليه . واللفظ

محيح مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ، وبيان محلها وأرجى أوقات


Y المشاودة والشورة : استخراب الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم : شِرْتٌ العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه . والشورى : الأمر الذي يتشاور فيه . واهطلاحاً : هي استخراج الآراء والنظر فيها من الحكام وأهل اللرأي والخبرة والعلم بالموضوع المستشار فيه

 السياسي في الابسلام اللدكتو محمد عبدالقادر صv9 الان
「 ( ساقط من ع •

؟) ( وصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بالخلافة بعده لستة ، أخرجها البخاري رحمه الله ني حديث طويل وفيه : (افقالوا : أوص يا أمير المؤمنين ، استظلف . قال : ما أجد أحق بهذا
 وعثمان والزيير وطلحة وسعداً وعبدالرحمن ، وتال : يشهـدكم عبدالّه بن عمر وليس له من الأمر شيء...". صحيع البخاري مع الفتح كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ابن عفان رضي اللّه عنه 09/V حديث . rV.

هاتين الجهتين ، فإنه يترك اجتهاده في غيرهما ، ويبقى النظر في تعيين و احدة منهما ، فعلى هذا ، لا ينسب إلى الشافعي اختيار و احد منهما ، ولا يكون له [ قول ](1) في ذلك .
ومن أطلق من الأصحاب حكاية قولين عنه ، فذلك بيان للو اقع .
وذهب جماعة إلى أن مذهبه القولان جميعاً ، وأن الآخذ بقوله يتخير في
الأخذ بأيهما شاء ، كما قيل مثله في [تعارض](Y) الأمارتين ، وإطلاق الشافعي القولين ، يتخرج عليه كما تقدم(ب) ، وهذا هو اختيار الغز الي في الموضعين(؟) .
وفصًّل إمام الحرمين [في قولَّيَ ](o) الشافعي ، فقال : إن كانا في تعيين أحد و اجبين ، جاز القول بالتخيير ، كما في خصال الكفارة ،
وإن كانا في حكمين متضادين ، كتحليل وتحريم ، وإيجاب وجو از، فلا يقال بالتخيير مـع التضاد ، فلا ينسب إليك منهما تول(T) . بقي الكلام هنا في ثلاثة أشياء:
 ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (Y في أ ، ب ، ، د : بتعادل . وهو تصحيف . } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 0 \text { ( } \\
& \text { 「 (V) كتاب الاجتهاد لإمام الحرمين صون }
\end{aligned}
$$

عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي الشَهرزوري . أبو عمرو . تقفه على والده وسمع من (V
 وروى عنه الفخر عمر بن يحيى وأحمد بن هبة الله بن عساكر وخلق كثير ، له مؤلفات كتيرة منها : شرع مشكل الوسبيط للغزالي ، الفتاوى ، علوم الحديث المعروف بـقدمة ابن الصلاح ، طبقات الشافعية ، المؤتلف والمختلف في معرفة الرجال . توفي رحمه الله سنة طبقات الشافية لابن السبكي
 ^)

أن يتخير ، فيعمل أو يفتي بما شاء منهما ، بل عليه في القولين [ إن علم](1) المتأخر منهما كما في الجديد والقديم، أن يتبع المتأخر ، فإنه ناسخ للمتقدم ، فإن لم يعلم المتأخر أو أطلق قولين في وقت و احد ولم يرجع و احداً منهما ، فعليه البحث (عن)(r) الأرجح الأصح منهما ، متعرّفاً ذلك من أصول مذهبه، غير مجاوز قو اعده إلى غيرها . هذا إن كان أهلكا للتخريع و الترجيع،
[ فإن ](r) لم يكن أهلك لذلك ، فلينقله عن الأصحاب المتصفين بذلك ، فإن
 و أما الوجهان ، فيعرف الر اجع منهما بما سبق ، إلا أنه لا عبرة

بالتقدم و التأخر(1) .
قال ابن الصلاح : سو اء وقعا مسأ في وقت واحد ، من إمام و احد ، [ أو ](V) من أنمة المذهب ، أو من اثنين(A) .

وقال النووي : إذ ا وتعا من شخصص و احد ، رجَع بالتأخر(9) ه ا وقَول ابن الصلاح أقوى . قال : لأنهما انتسبا !الى المذهب انتساباً و احداً ، وتقدم أحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من هـاحب المذهب ، وليس [ذلك] (•1) أيضأ من قبيل اختلاف المفتين على المستفتي ، بل كل ذلك اختلاف ر اجع إلى شخص و احد ، وهو صاحب المذهب ، فيلتحق باختلاف
 . (1.

الرو ايتين عن النبي مكّئَّ في أنه يتعين العمل بأصحهما عنه(1) ، وهذا

قالا : وإذا كان أحدهما منصوصاً والآخر مخرَّاًا ، فالمنصوص هو
 لا ها أولى ، إلا إذا كان المُخَرَّع من مسألة يتعذر فيها الفرق ، فقيل ، يترجح عليه المنصوص ، وفيه احتمال . وقَلَّ أن يتعذر الفرق الِّا أما إذا وجد من ليس أهلكا للترجيع خلافاً بين الأصحاب ني الر اجع من قولين ، فليعتمد ما صحصه الأكثر و الأعلم والأورع ، فإن تعارض الأعلم و الأورع ، قدّم الأعلم ، فإن لم يجد ترجيحاً عن واحد ، اعتبر صفات الناقلين للقولين ، و القائلين للوجهين ، غما رو اه البويطي(r) و و المزني و الربيع المر ادي عن الشافعي (r|) يقدم على ما رو اه حرملة و الربيع(٪) (٪)
الـبيزي(0) .

قال ابن الصلاح: ويترجح أيضاً بما و افق أكثر أبئمة المذهب . وحكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يو افق أبا حنيفة ، وجهين لأصحابنا ،

أحدهما : أن القول المخالف أولى . [وهو قول الشيخ أبي حامد ، فإن الشافعي إنما خالفه لإطلاعه على موجب المخالفة .

> () فتاوى ومساثل ابن الصلاح //T .

Y (Y البويطي لم يذكره ابن الصلاع ، وقال النوعي :" .. كذا نقله أبو سليمان الخطابي في أول مـعالم السنن ، إلا أنه لم يذكر البويطي ، فألحقته أنا ، لكونه أجَّ من الربيع المرادي
 . r.. - ب ${ }^{(r}$
؛ ) الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرع الأزدي بالولاء ، المصري الجيزي ، صامب الإمام





و الثاني : القول المو افق أولى ](1) ، وهو قول القفال ، واختاره ابن الصلاح و النووي(Y) . وهذا كله إن ا لم يجد مرجُحا مما سبقت الإشارة إليه
قال النووي : وإذا ر أينا المصتَفَيْن المتأخرَيْن مختلفَيْن ، فجزم أحدهما على خلاف ما جزم [ به ](r) الآخر ، فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرنا من الرجوع إلى البحث على ما سبق ويترجع أيضاً بالكثرة كما في الوجهين( ) .
و أقوى معتبر في الترجيع ، مو افقة الحديث أحدَ القولين أو الوجهين ، وبه رجح النووي كثيراً(0)، وكذلك [غير الحديث](1) من الأدلة

الشرعية
قال النووي رحمه الهُ [ تعالى ](v) : و اعلم أن نقل العر اقيين لنصوص
(1
 . - ( )
0) منها على سبيل المثال : مسألة امتداد وتت المغرب إلى مغيب الشفق ، صحع النوعي هذا القول واستدل له بأحاديث كثيرة رواها مسلم وغيره ثم قال :" فإذا عرفت

 الشافعي الجديدة فيكون منصوصاً عليه في القديم والجديد ، وهذا كله مـع القاعدة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله : إذا صح الحديث خلاف قوله ، يُترك قوله ويممل بالحديث ، وإن مذهبه ما صح فيه الحديث ، وقد صح الحديث ولا معارض له ، ولم يتركه الشافعي إلا لعدم
 وكذلك رجع القول بصحة صيام الولي عن الميت ، وذكر الادلة في ذلك ثم قال :" . .. قلت : الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للازحاديث الصميحة ولا معارض لها ، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لانه قال : إذا صع الحديث فهو مذهبي واتركوا تولي المخالف له • وثد صحت في المسألة أحاديث ". المجموع 1 /rv./7. (V

الشافعي وقو اعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا [ أتقن و أثبت من نقل الخر اسانيين غالباً ، و الخر اسانيون أحسن تصرفاً ويحثاً وترتيباً وتفريعاً
Yِ
. (r) (1) (1) (1)
 تصانيف أصصابنا من الكتب [ الكبار ](&) فيما يتعقق بصحة نقل نصوص الشافعي رحمه الله [ورضي عنه ](0) كتاب التقريب(7) ، وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعي منه في النصف الأخير "(v). قال النووي : ومما ينبغي أن يرجع به أحد القولين ، وقد أشار الأصحاب إلى الترجيع به ، أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته، وذكر
(1) ما بين المحكوفتين ساقط من ع • - ( 7
 عالم في التفسير والفته والآصول والعربية والأدب ، حدث عن القفال وعدنان بن محمد وغيرهـا
 التلخيص في أصول الفقه ، الجمع والفقق ، التبصرة والتذكرة وغير ذلك . توفي رحمه اللّه سنة


 (o) ما بين المعكوفتين ساقط من أ ، ب . د . 1) كتاب التقريب للقاسم بن القفال الكبير الشاشي ، محمد بن علي ، أبو الحسن ، ها كان إماماً جليلا حافظأ ، صاحب اتقان وتحقيق وضبط وتدقيق • قال ابن قاضي شـهبة : (اولم أعلم تاريخ وفاته ، ولم أجدها فيما وقفت عليه". أما كتابه التقريب في الفروع نهو شرّ لمختصر المزني ، واستكثر فيه من الأحاديث ونصوص
 الشثافعي ، وقد أثنى عليه علماء المذهب كما نقل ذلك العلائي عن البيهتي ، وقال النوصي : هو كتاب عزيز عظيم الفوائد
وقال الاسنوي : لم أر في كتب الأصداب أجكّك منه ... . .




 طويل ، بخلاف ما ذكره في غير بابه استطر اداً ، فلا يعتني به اعتناءه بالأول ألا ، وقد صرع أمصابنا بمثل هذا الترجيح في مو اضع(r) ، والش ألملم .
 وهو كتاب الحجة الذي رو اه عنه الحسن بن محمد الزعفر اني(0) ، وقد تقدم أن الشافعي رحمه الله رجع عنه بمصر ، وغسل كتبه فيه ، وقال : ليس في حل من روى عني القول القديم(1) . قال الإمام في باب الآنية من النهاية(V) : معتقدي أن الأقو ال ال القديمة
 و المرجوع عنه ليس مذهباً للر اجع(^) ، وهذا يقتضي [ أن ](9) المرجوع عنه من القديم ، هو ما جزم بخلافه في الجديد وكذلك صرع به النووي وقال : إما قديم لم يخالفه في الجديد ، [ أو لم يتعرض لتلك المسألة](%E2%80%A2%E2%80%A2) في الجديد ، فإنه مذهب الشافعي و اعتقاده ،
(1) في ج : بحث كلام
-
79/1 ( - ( )

ه ) الحسن بن محمد بن الصَبًاع الزعفراني ، البغدادي • أبو معمد ، صاحب الإمام الشافعي •
 وغيرهما ، وریى عنه البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي وغيرهم • توفي رحمه اللّ سنة .


.

- (V

 - (1) في د : أ، لم يتعرض إليه لتلك المسألة

ويعمل به ويفتى عليه ، فإنه قاله ولم يرجع عنه ، وإطلاقهم أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه . [لكون غالبه كذلك ](1) ، وهذا النوع وقع منه مسائل
كثيرة(r) .

قلت : منها ما إذا كان يحاذي حصره في سجوده نجاسة ولا يحيبها بيدنه ولا بثيابه ، وفيه وجهان(r) :

في التتمة(0) ، وقال الروياني(1) :إنه المذهب . ولم يعد الأصحاب ذلك مما يفتى به على القديم ، لأنه ليس في الجديد ما يخالفه.
وقد اضطربو ا في عد المساثل التي يفتى فيها على القديم ؛ فذكر إمام

> في أ : لكونه غالبأ كذلك.
> . TA/ 1 الم (Y
r
 أحدهـا : لا ، لأن التدر الذي يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته ، فيعتبر طهارته كقميمه الفوقاني الذي لا يلاقي بدنه لثًا كان منسوبأ إليه تعتبر طهارته . وأصحها : أن صلاته صحيدة ، لانه ليس حاملك للنجاسة ولا ملاقيأ لها هفصار كما لو صلى على بساط أحد طرنيه نجس ، تصح صلاته ، وإن عد ذلك مصيلاه ونسب إليها". فتع العزيز ro/\&، الهجموع 10r/r. - (

 أصولي ولي قضاء طبرستان ، تفتّ على والده وجده ومحمد بن بيان الكانيروني وغيرهم ، سمع
 والكافي ، وحلية المؤن ، وكلها في فروع الفقه الشافعي ، والفرقة ، وعوال في الحديث .
 انظر طبقات الشافعية لابن السبكيل/ والنهاية

الحرمين منها مسألة(1) التثويب(Y) في أذان(r) الصبح 6/(£) و القديم
استصبابه( 0).
ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير ، [ القديم [و) أنها لا
تشترط(V).

Y التثويب : العَوْد والرجوع إلى الشيء بعد الخروع منه ، يقال : ثاب يئوب : إذا رجع ، وثؤب الداعي تتويباً : إذا دما مرة بعد أخرى • ومنه تثويب المؤذن في صلاة الصبع ، وهو قوله بعد الحيطلتين الصلاة خير من النوم ، مرتين. وسمي تُويباً : لأن المؤذن دما إلى الصلاة بالحيعلتين ، ثُم دعا إليها بقوله :"الصلاة خير من النوم"، أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم . وخُصَ بالصبع ، لما يمرض اللنائم من التكاسل بسبب النوم.
 07/1 ، مغني المحتا؟
r بوقت الصلاة.
وشرعاً : قول مخصوص يعلم به وقت الصـلاة المفروضة.
الزاهر للأزهري صM9 M19، القاموس المحيط م1010، المصباح المنير صع، المعجم الوسيط اl/ ، مغني المحتاع ع (
 والقول الجديد : أنه يكره.
ومذهبه في القديم أصح ، وبه تطع جمهو الأصحاب.
 - (Y)

ذكرها إمام الحرمين في نهاية المطلب \/J.J (Y

وز اد غيره [مسألة] (r) جلد الميتة(r) المدبوغ(؟) ، فإن القديم


7 $7 /$ ! ع (
(

صT.ז.

الجلد ليصلح . والدِباغة بالكسر : اسم للصنعة.

0) هل يحل أكل جلد الميتة بعد الدباغ؟.

إن كان من حيوان مأكول اللحم_ففيه قولان :
أصمهما عند الجمهد : تحريم أكهه ، وهو القول القديم.
والثاني : يجوذ أكله ، وهو القول الجديد.

وإن كان من غير مأكول اللحم ، غالمذهب الجزم بتحريمه.

7) المراد بالمحرم هنا : ما يستقر ملكه عليها ، كأخته بنسب أو رضاع ، أو بمصاهرة كموطوعة أبيه أو ابنه. وهذا الوطء لا خلاف في تحريمه ، لان ملكه لاحدى محارمه لا يبيع وطأها بحال . وهل يوجب
الحد ؟ فيه قولا ن :

أحدهما :
الحد ، وبه قال السافعي في القديم.
 ولانه لا يختلف به المذهب أنه يثبت به النسب ، وتصير الجارية أم ولد له، فلم يجب به الحد واختار أكتُر الأصحاب القول الثاني ، وتال أبو إسحاق الشيراذي : هو الصحيع . وقال النوقي: هو الاظظهر .
ويعضهم الختار القول الاول ، ، وعدوا المسألة مما يفتى بها على القديم. أما وطء محرمه التي لا يستقر ملكه عليها كأمه وجدته ، فهو زنا تطعاً ، ويجب به الحد بلا



## وجو از الاستتجاء بالحجر فيما جاوز المخرج(Y).

وعـدم الـنـةض بـلـمس الـمـــرم ، وأن الـمـاء الــــاري لا يـنـجـس (إلا بـالـتـنـيـر)(r) ، و امـتـد اد وقـت الــمــغـــرب(£) إلى مغيب
الحد لغة : الفصل والمنع.

وشرعأ : عقوبة مقدرُّةَ وجبت حقاً الهَ تعالى أو لآدمي.



أحدها : أن لا يتعدى المخرج ولا يتجاوز الحلقة ، فهذا يجفذ فيه استعمال الآحجار وإن عدل
إلى الماء جاز أيضاً ، وإن جمع بينهما فهو الأولى.
والثاني : أن يتعدى المخرع إلى ظاهر الالية وأصول الفخذين فلا يجزء فيه إلا الماء ، ولا يجهذ له استعمال الأحجار فيه.
والثالث : أن يتعدى المخرع ويفاقق الحلقة يسيراً إلى باطن الألية دون ظاهرها. ففي جواز استعمال الأحجار فيه تولان :

والثاني : يجزن فيه استعمال الأحجار ، وبه تال الثانمي في القديم ، وحكاه الربيع عن الجديد : - قال النووي : وهو الأظهر
 .
٪ (
を) قال النوعي : نص الشافعي ني كتبه المشهودة الجديدة والقديمة على أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد ، وهو أول الوقت
ونقل أبو ثو عن الشافعي في القديم : fن لها وقتين ، الياني منهما ينتهي إلى هغيب الشفق . واختلف الاصصاب ني المسألة على طريقين : أحدهما : القطع بأن لها وقتاً واحداً . نتله الماوددي عن الجما والطريق الثاني : على قولين : أحدهما : هذا . والثاني: يمتد إلى مغيب الشفق ، وله أن يبدأ
 الخراسانيين . قال الني
 فعلى هذا الطريق التّف في أصح القولين ، فمدح الجمهر القول الجديد ، وصحع جماءة



الشفق (1) ، و أفضلية تعجيل العشاء ، وجواز نية الاقتداء في أثناء الصـلاة للمنفرد ، وكر اهة تقليم أظفار الميت ، وجواز اشتر اط التحلل من الإحر ام بالمرض ونحوه ، وعدم اعتبار النصاب في الركاز (Y)، و استحباب الجهر بالتأمين للمأموم ، و الخط بين يدي المصلي إذا الم يكن عصا ونحوها(r) ، وصيام الولي عن الميت ، وإجبار الشريك على العمارة ، صحصه ابن الصباغ و الشاشي ، و أفتى به ، وهو (في)( £) القديم ، وإن الصد اق مضمون ضمان اليد ، تقدم أنه القديم(0) ، وهو الأصح عند
(الشفق : الحمرة في الأفق ، وهو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل ، ترى في المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريب منها

 وأركز إركازاً : وجد ركازاً ، وهو المال المدفون في الجاهلية .


وهل يشترط النصاب في الركاز لأداء خمسه ؟ فيه طريقان : أحدهما : يشترط تطعاً ، وحملوا قول الشانعي على الاحتياط والونا وأصحهها وأشهرهما : فيه قولان :

والثاني : يشترط ، ويه تال الشانعي في الجديد ، ورجحه أكثر الشالعيعية وعليه المذهب
「 نص الشافعي في القديم على استحبابه ، وروى ذلك عنه في الجديد ، وللأصحاب في ذلك طرق : أحدها : أنه يستحب قولاً واحداً ، وهو الذي عليه الأكثرون ، ونقل صاحب البيان اتفاق - الأصحاب عليه ، ونقله الرافتي عن الجما والثاني :لا يستحب : وبه تطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما والثالت : فيه قولان . قال الحافظ ابن حجر في القول بالاستحباب : رواه المزني في



(الشيخ)(1) أبي حامد وابن الصباغ، هذا مجموع ما عده ابن الصلاح(r)

ومنها : أيضاً إذا ارتضس مغيرتان تحت زوع واحد من أجنبية على التعاقب ، فإنه ينفسخ نكاح ( التي)( ) ( ارتضعت) (0) ثانياً ، لاجتماعها مع الأخرى (لأنها)(ף) قد صارت أختها ، وهل ينفسخ نكاع الأولى؟ فيه قولان :

و القديم : نعم، وهو اختيار المزني وجمهور الأصحاب(V)). قال الر افعي : (وهي)(^) مما يفتى فيها على القديم(9) . والتحقيق : أن هذه المسائل كلها ليست خارجة عن القاعدة ، ففي بعضها ما للشافعي في الجديد قول على مو افقة القديم ، كأفضلية تعجيل العشاء ، فإنه نص عليه في الإملاء ، وهو من الكتب الجديدة(•) ، وكذلك

\author{

- (1) <br>  في الاعتناء lor/ ، والسيوطي في الأشباه والنظانر ص.0ع . <br> - ع <br>  <br> 
 <br>  . $\varepsilon$ Er/r
 <br> (1. أحدهما : أن تقديمها أفضل ، وهو نصه في الإملاء والقديم <br> والثاني : تأخيرها أفضل ، وهو نصه في أكثر الكتب الجديدة . <br> قال النوقي : والاصح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل ، وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير ، وهو أقوى دليلا <br> وتخريج المسألة على قولين هوالمشهود في المذهب • وبه قال الأصحاب • وقال جمهود بعضهم: إنها ليست على قولين ، بل على حالين ، فابن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه ن ولا كسل ، استحب تأخيرها ، وإلا فتعجيلها أفضل. تال النوبي : وضمفه الشاشي • وليس هو
}

عدم استحباب قر اءة السورة في الأخيرتين نقله المزني و البويطي أيضا
 الشافعي نص في كتاب اختلاف العر اقيين [وهو ]٪r) من الكتب الجديدة ، على أنه لا يشترط ، كما في القديم( \&).
وكذلك عدم النقض بلمس المحارم ، نص عليه الشافعي في حرملة(0)،

بضعيف كما زعم • بل هو ظاهر أى الأرجع •
 () هل يسن قراءة السورة بعد الفاتدة في الركعة الثالثة والرابابةَ ؟ هيه تولان :

$$
\begin{aligned}
& \text { والثاني : بستحب ، وعليه نص الشافئي في الآم م }
\end{aligned}
$$

ثال النعقي : وانتلف في الأهع منهما ، فتال أكثر العراتيين : الاصح الاستمباب ، وصحمت
طائفة عدم الاستحباب ، وهو الأصح ويه أنتى الاكثرون .


 أصحاب الوجوه في الدنهب ، تفته على أبي حامد الإبسرائيني وعلى القفال الصنيّ و و سمع من
 وهو أهل من فتل ذلك ، وشنر التلفيص لابن القاص ، وشرح الفرعع لابن الحداد ، توفي



r (r ساقط من ع .
§) : قال النعوي : حكى أبو علي السنحي أن الشافعي نص في كتاب اختلاف الحديث رهو من كتبه


المجموع //1ヶ9
0) إذا لسس ذات رمم محرماً ، ففي انتقاض وضوئه قولان : أهصهما : : لا يتتض ، وبه قال الشافعي في القديم والجديد

وهذان القولان في محرم ذات رحم كالام والبنت والاخت وبنت الأخ والاخت والمعة والذالة. أما الحصرة برضاع أو مصاهرة كام النوجه وبنتها ونوجة الآب والابن والبد ففيها
طريقان :

الدذهب أنها على القولين ، الصحيع عدم الانتقاض . والثاني : القطع بالانتقاض . أما المحرمة على التانبيد بلعان ، أى وطء شبهةَ ، أى بالجمع=

وكذلك التثويب في أذان الصبح ، نص عليه في البويطي أيضأ ، وهو من الكتب الجديدة ، فالفتوى (في)(Y) هذه المسائل وما أشبهها إنما هي على الجديد ، [و القديم [r(r) ليس مرجوعآ عنه . ومنها : ما يكون قد صت الحديت على وفق القول القديم ، كصوم الولمي
 ميمونة(ه) .(إنما حرم أككها"(ף)، و امتد اد وقت المغرب إلى مغيب الشفق(V)

كأخت الزوجة ويتتها ، قبل الدخلل ، والمحرمة لمعنى فيها ، كالمرتدة والمجوسية والمعتدة

> فينقض لمسـها بلا خلاف
> المهذب

> • (Y
> • س

を) الحديث الدال على صحة صوم الولي عن الميت هو حديث عائشَ رضي اللّه عنها أن رسول اللّ



 السنة السابعة للهجرة ، لها ستة وأربعون حديثاً روى عنها ابن عباس ويزيد بن الأصم
 انظر سير أعلام النبلاء r/r . M19ص

 متفق عليه وهذا لفظ البخاري ، صحيع البخاري مع الفتع كتاب الزكاة باب الصدتّ على موالي
 الدباغ
(V الحديت الدال على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق هو ما أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة عن عبدالله بن عمرو وفيه:"... فإذا مليتم المغرب فإنه وتت إلى أن يسقط الشفق ...". وفي لفظ :"دوقت المغرب ما لم يسقط ثوف الشفق. .."". وفي لفظ :"... . ووقت صللاة المغرب ما لم يغب السُفق ...". وفي لفظ :"... ووتت صلاة المغرب إذا غابت الشمس


، وجهر المأموم بالتأمين(1) ، و اشتر اط التحلل بعذر المرض(r) ونحو ذلك xفالعمل)(r) بالقول القديم ليس لذاته ، بل لدلالة الحديث الصحيع على وفقه ، مع قول الشافعي رحمه الله ‘(إن ا صت الحديث فهو مذهبي" ، كما سيأتي بيانه في الفمل عقيب هذ ا .
وكذلك ما لم يكن فيه حديث يدل عليه ، ولكن كانت قو اعد الشافعي رحمه الله (تقتضيه في الجديد)(£)/(0)، كإنشاء القدوة في أثناء الصلاة(1) ، فإنه نظير نية المفارقة بعد الائتمام(V)، فيكون العمل به تخريجاً على قو اعد
 قال :"إذا قال الإمام :"غير المغضوب عليهم ولا الضالين "، فقولو| :آمين ، فإنه من وافق قوله
 صحيع البخاري مـ الفتح كتاب الآذان باب جهر المأموم بالتأمين


 إلا وجِعة ، فقال لها :"حجي واشترطي ، قولي : اللهم محلي حيث حبستني"، وكانت تحت المقداد بن الأسود . متفق عليه واللفظ للبخاري و الـي
 كتاب الحع باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$ (orrer بر ب

1 (إذا دخل في صلاة فرض منفرداً ثم أقيمت الجماعة ، ونوى الدخول في الجماعة ، واستمر في
الصلاة ففي صحة صلاته تولان للشافعي :
أحدهما : لا يجون وتبطل صلاته ، نص عليه في الامملاء من كتبه الجديدة. والثاني : يجوز
ولا تبطل صلاته ، ويه قال في القديم ونص عليه في معظم كتبه الجديدة.
واتفق الأصحاب على تصحيع القول الثاني
قال الماوردي : نقله المزني ، ويقتضيه مذهبه في الجديد
 المحتاج
(V (إذا أخرج المأموم نفسه عن متابعة الامام ونوئ المفارقة وأثم صلاته مذفرداً ، وكان ذلك بعذر / جاز له أن يبنيُكلاتله ، وصلاته صحيحة . وإن كان بغير عذر ففيه تولان : أحدهما : fٔن صلاته باطلة . والثاني : إن صلاته صحيحة ، وهو الأصح ، ويه قال في =

الجديد ، لا عملك بمجرد القديم ، ومنها ما لم يتفق الأصحاب على القول بالقديم فيه ، بل قال بذلك بعضهم ، لأحد المعاني المتقدمة ، كإجبار الشريك على العمارة(1) ، وكون الصداق يضمن ضمان اليد(Y)، [وأن الماء
 فإن كان مو افقاً لقو اعد الجديد كان ، كما تقدم ، وإلا فيكمن ذلك ممن رجحه
 المهذب $9 \vee / 1$ ، المجموع
(1 ) إذ كان بين شخصين حانط ، فانهدم بنفسه ، ودعا أحدهما صاحبه وامتنع الآخر ، فهل يجبر الشريك الممتع ؟ في المسألة قولان : أحدهما : يجبر الممتنع على العمارة ، دفعاً للضرر عن الشركاء ، وصيانة للزأملاك المشتركة عن التعطيل ، وبه قال الشافعي في القديم . والثاني : لا يجبر ، كما لا يجبر على زراعة الأرض المشتركة ، وكما أن طالب العمارة قد يتضرر بامتناع الشُريك ، فالشريك يتضرر بتكيف الحمارة.
 وممن صرع بتصحيحه المحاملي والجرجاني ، وصاحب التنبيه وغيرهم ، وصحع صاحب الشامل القديم • وأفتى به الشاشي ، وقال الغزالي : الأقيس أن يجبر ، وقال : الاختيار إن ظهر
 قال النويي : وهذا التفصيل الذي قالهولانلنأرجح من إطلاق القول بالإجبار ، فالمختار الجاري على القواعد أن لا إجبار.













ليس اختيارآ لمذهب الشافعي ، بل (كما)(1) يختار بعضهم مذهب أبي حنيفة في بعض المو اضع لقيام الدليل عنده على ذلك ، فأما نسبة ذلك إلى الشافعي مع عدم اعتضاده بشيء مما سبق فلا ، وحينئذ فلا ينبغي لمقلد الشافعي أن ينسب (إليه ذلك)(Y)، ولا لمن يسأل عن مذهبه أن يفتي به ، لصحة رجوعه عنه ، ومخالفته إياه في الجديد .(و الله أعلم)(r)).
 متعددة صحيحة أنه قال ."إن أ وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله
 الحديث فهو مذهبي)(T).
 فهو قولي ، وإن لم تسمعوه مني)(^)،
وقال الربيع بن سليمان ."سمعت الشافعي يقول : إذا ا وجدتم سنة عن
 بها". وقال أيضاً :"سمعت الشافعي رحمه الله يقول : كل مسألة تكلمت فيها صع الخبر فيها عن النبي عِئَّ عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r } \\
& \text { § ) ( ) } \\
& \text { (0) في ع : في }
\end{aligned}
$$

(V مفتي العراق ، يكنى بأبي عبداللد أيضاً ، سمع من سفيان بن عيينة وعبيدة بن حميد ووكيع بن الجرأ والشافعي وغيرهم • وسوى عنه أبو داود وابن ماجَّ والبنوي وغيرهم . وهو وإن كان


الحفاظ ك/OlT، تهذيب التهذيب IIN/ .
^) آداب الشافعي ومناقبه ، لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي صعوه، وسير أعلام النبلاء . .

عنها في حياتي وبعد موتي"(1) . وهذ ا المعنى ثابت عنه بألفاظ كثيرة متعددة . قال ابن الصلاح :فعمل بذلك كثِر من أئمة أصشابنا ، (فكان)(Y) من ظفر منهم بمسسألة فيها حديث ، ومذهب الشافعي بخلافه ؛ عمل بالحديث ولم

يتفق ذلك إلا نادراً(r).
ومنه ما نقل عن الشافعي( () فيه قول على وفق الحديث ، وممن حكى عنه
أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك(0) : أبو يعقوب البويطي ‘ و أبو القاسـم الد اركـي (I) ، وهـو الـني قـطـع بـه (ألــو الـحـسـن)(V) الكيا (A) الطبري ، وليس هذ ال بالهيّن ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل (بما ير اه حجة من الحديث)(9).

وممن سلك هذ ا المسلك من الشافعيين ؛ مَن عمل بحديث تركه الشافعي

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \& ( ) }
\end{aligned}
$$


() عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الداركي ، انتهت إليه رناسة المذهب الشافعي

ببغداد ، تفقه على أبي إسـحات المروذي ونوى عن جده لأمه الحسن بن محمد الداركي وغيره • وسوى عنه أبو القاسم الأزهري وعبدالعزيز الأزجي والحاكم أبو عبدالله وغيرهم . توغي رحمه -هrvo الهد سنة
طبقات الأسنوي 0 ،


- (V
 الحرمين ، وكان إماماً نظاراً قوي الجحث دقيق الفكر ، ذكياً فصيحاً ، تولى النظامية بيغداد هردى عنه سعد الخير وعبدالله بن مـحم بن غالب وأبو الطاهر السلفي ، من مؤلفاته : شفاء

المسترشدين ، ونقض مفردات أحمد ، وكتب في أصول الفقه . توغي رحمه اللّه سنة ع. 0هـ . انظر طبقات الشافعية لابن هداية اللة
 9 ه في أ ، ب ، د : بما دآه من الحديث . وفي ع : بما دراه . والتصميع من الفتاوى لابن
الصلاع / /

عمدآ على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه ، وخفي على غيره ، كأبي الوليد(1) (1) [موسى] (r) ابن أبي الجارود ، روي عنه(r) أنه روى عن الشافعي أنـ أنه قال : إذا صح عن النبي ملى الله عليه [وسلم] (£) حديث وقلت قولًا ، فأنا
ر ا جع عن قولي (بذلك)(ه).

قال أبو الوليد : وقد صح حديث " أفطر الحاجم و المحجوم"(T). فَرُدٌ على أبي الوليد قوله (ذلك)(V) من حيث إن الشافعي تركه مع صحته لكونه منسوخاً عنده ، وقد دلَ على ذلك وبَيْنَه(A).

موسى بن أبي الجارود ، أبو الوليد الككي الققيه ، داوي كاب الأمالي عن الشانعي وغيره
 المرادي وأبو حاتم الراذي والترمذي وغيرهم ، كان يغتي بمكة على مذهب الشافعي ، لم يذكر

> تاريخ وفاته رممه السّ .

(Y قاض
r § ( )

 كتاب الصيام باب في الصائم يحتجم VV./T حديث VVY باب في الحجامة الصاتم


حبان والحاكم ووافقه الذهبي ، والنوسي والالباني وأخرجه الترمذي في سنته عن رافع بن خديج في كتاب الصيام باب كراهـة الحجامة للصائم (ro/r أهمد بن حنبل أنه قال : أصح شـيء في هذا الباب حديت رافع ابن خديج ".
 وصحصه البخاري وابن حبان والحاكم والنوقي والحانظ ابن حجر والألباني .





 يخالف/ (ף) مذهبه نظر ، فإن كملت آلات الاجتهاد فيه إما مطلقا

 يجد لمخالفته عنه جو ابا شافياً ، فلينظر : (هل)(A) عمل بذلك الحديث إمام مستقل ؟ فإن وجده ، فله أن يتمذهب بمذهبه [في] (9) العمل بذلك الحديث] (•1) : ويكون ذلك عذراً له عند اله تعالى في ترك مذهب إمامه [في

$$
\begin{aligned}
& \text { - ع }
\end{aligned}
$$

وابن خزيمـ هو : محمد بن إسـحاق بن خزيمـة بن المغيرة ، أبو بكر السلمي النيسابودي • إمام حافظ تفقه على الربيع المرادي والمزني ، وصار إمام زمانه في خراسان ، حدّث عن محمود بن
 ومحمد بن عبداللّ بن الحكم وإبراهيم بن أبي طالب وغيرهم. له مصنقات كثيرة تزيد على المائة وأربعين كتاباً سوى المسائل ، وفقه حديت بريرة في ثلاثة أجزاء . توفي رحمه اللّ سنـ


> r
> を
(V الحَز : الفرض في السِيء ع والحزازة : وجع في القلب من خوف ونحوه ، والحزَاز : ما حرَّ
في القلب ، وكل شيء حك في الصدر فقد حزّ .


- 1 (
- (9
- (1)

وهذ الـالنسبة إلى عمل（ذلك بالحديث）（r）ومـخالفة اللإمـام ، وهو مبني على أن المقلد لإمـام هله أن يقلد غيره في آحاد المسائل（£）، مـا لم يخرج إلى الترخص（0）، وإنما النظر في أن ذلك إذا فعله هل يكون منسوباً إلى الإمام［ الأعظم ］（7）الشافعي لأقو اله السابقة ؟．وهو الذي ينبغي لأن ．يتصدى للنظر فيه

قال النووي رحمه الله［ تعالى ］（V）：وشرط هذ ا أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث ، أو لم يعلم صحته ، وهـذا إنـمـا يـكـون بـعـد مـطـالـعـة كتـب الـشـانـعـي كلـهـا ، ونــوهـا مـن

> (1) ساتط من د
> or/quel并多Lencstio (r
－
§）المقلد إذا عين مذهب إمام معين ، وقال ：أنا على مذهبه ، وملتزم به ، فهل له الرجوع إلى
 أن التزامه لمذهب معين غير ملزم له ، وإليه ذهب ماللك حيث امتنع من حمل الناس على مذهبهـ وتال ：إن اللهّ فيّق العلم ني البلاد بتفريق العلماء فيها ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية ورجحه النوعي وتال ：هو الذي يقتضيه الدليل ، وصحده النركثي ، وهو النشي أنهر الوجهين عند
الحنابلة ، ورجحه ابن قيم الجوزية وقال : هو الصواب.
 معينة ．وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة ．



واصطلاحاً ：هي عبارة عما وسع للمكف في نمله لعذر وعجز عنه مـع تيام السبب المحرّم
 السول IT．／السان

والمراد بتتبع الرخص هو ：أنه كما وجد رخصة في مذهب عمل بها ، ولا يعمل بغيرها في ذلك

كتب (أصحابه)(1) الآخذين عنه وما أشبهها . وهذا شرط صعب ، قَلَّ من
(Y) (Y) (

قلت : وبعد الاتصاف به ، فالأحاديث التي يقع أقو ال الشافعي على مخالفتها تنقسم على [ ثلاثة ](r) أتسام ؛
أحدها : ما ذكره الشافعي وصح (عنده)( ؟) ، وتركه لمعارض ر اجح عنده ، كما تقدم في حديث "أفطر الحاجم والمحجوم"(o). فإن الشافعي رحمه
 عام حجة الود اع وهو صائم(^) ، فكان الأول منسوخأ(9)، فليس لمتبع مذهبه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في أ ، ب : الاهصحاب . } \\
& \text { ( المجموع ( } \\
& \text {. سا } \\
& \text { § ( ) } \\
& \text { 0) سِق تخريجه في ص<17 } \\
& \text { (7) } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$


صميح البخاري مع الفتح VV\&/』.

 قوله ، ولو ترك ريل الحجامة للتوقي كان أحبّ إلئ ، ولو احتجم لم أره يفطد م
 محرمأ قبل حجَ الإسلام م

 عباس ناسخ ، ودديث "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوغ ، وإسناد الحيئين معأ يشتبه ،



وشرعاً : رفع حكم شرعي بدليل متراخ عنه .


أن (يُقَوْتَهُ)(1) بالحديث ، ولذلك غَلَط الأصحاب من نسب القول (به)(Y) إلى الشافعي كما تقدم(r).

وثانيها : وهو يقابل الأول أن يُعَلَقَ الشانعي رحمه الله القول بذلك على صحة الحديث ، كما قال في المُفَوَّضَة إذ ا مات زوجها قبل الدخول : رُوِيَ عن النبي مِّيّى بأبي هو و أمي ، أنه قضى في بروع بنت و اشق وكانت نكصت بغير مهر فمات زوجها ؛ بمهر نسائها ، ولها المير اث(\&) ، فإن كان ثبت عن النبي مَّئِّ [ ذلك ](%D9%87) فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول [ أحد ](T) دون
 (له)(9) ، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله . وذكر بقية الكلام . هذ ا لفظه في الأم) (1)

وقـال حـرملة : سمـعـت الشافـعي يـــول : إن ثبـت حـيــث بـروع ثــلـت به(11)، ولـهذا كان الأصس عند الشيت محيي الدين(Ir) وغيره(Ir) القول بوجوب المهر.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) في أ ، ع : أن يقول ، وهو خطأ. } \\
& \text { (Y) (Y } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - 0 } \\
& \text { (7) في ع ع : واحد } \\
& \text { (V ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 9 \text { ( } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الروضة }
\end{aligned}
$$

ومثله حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها في اشتر اط التحلل
 عن عروة بن الزبير(r) مرسلكا (r)، ثم قال : لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى
 فقال البيهقي : قد ثبت هذا الحديث متصلا (r) من أوجه عن النبي (v) 恶恶

وقال الشافعي في كتاب البويطي مما رواه هو و الربيع بن سليمان

سبق تخريجه في ص:10 10
Y عِ عِ ، يسِير لصغره ، وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وعن خالته أم المؤمنين عائشة ولازمها ونا


 الذهب rv./r
٪ المرسل : اسم مفعول من أرسل ، بمعنى أطلق وخلى عنه ، ويعث ، يقال : أرسلت رسولًا ، بعثته برسالة يؤديها • وأرسلت الكلام إرسالًا ، أطلقته من غير تقييد ، وحديث مرسل ، لم
يتصل إسناده بصاحبه .

 الرواية للخطيب البغدادي صا
 §) معرفة السنن والآثار للبيهقي
r.r-4

٪ (المتصل : بضم الميم وكسر الصاد : خلاف المنفصل ، وقال : اتصل الشيء بالسيء ، أي لم والحديث ، المتصل : هو ما اتصل إسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه مرفوعاً كان أو موقوفاً .

النظر صזر، التقريرات السنية ص0r.


جميعاً عنه في أو اخر كتاب الغصب(1) : ومن غصب عبداً ثم باعه(٪) لم يجز بيعه ، وإن أجازه السيد ، لأن البيع وقع فاسداً ، ثم قال : (فإن صح حديث عروة(r) البارقي فكل من باع أو اعتق(؟) ثم رضي فالبيع والعتق جائز ان) هذ الفظه(0) . وحديث عروة في صحيح البخاري(ף)فينبغي أن يكون لله في الجديد قول بوقف العقود كما هو في القديم ، ولم يظفر جمهور الأصحاب

1) الغصب لنة : أخذ الشيء تهرأ .

وشرعاً : هو الاستيلاء على حق الغير عدواناً .
لسان العرب TEM/ المحتاجTro/r.
r البيع ضد الشراء ، والبيع الشراء أيضاً ، فهو من الأضداد ، تقول : بعت بمعنى بعتُ ما ملكئه من غيري ، فزال ملكي عنه ، وتقول : بعت بمعنى اشتريت ، نالبيع لفة : مقابلة مال بمال . وشرعاً : معابلة المال بمال ونحوه تمليكاً .

الزاهر صیVA، لسان العرب 10/A، النظم المستعذب rov/A، المجموع 1E9/9، مغني المحتاج
عروة بن الجعد ، ويقال : إبن أبي الجعد ، ويقال : عروة بن عياض ابن أبي الجعد الازدي
البارقي صحابي نزل الكوفة ، واستعمله عمر على قضاء الكوفة ، روى ثلاثة عشر حديثأ . روى عنه شبيب بن غرقدة والشعبي وقيس بن أبي حازم وغيرهم تهذيب التهذيب IVA/V.
§) العتق لغة : الحريَه ، مأخوذ من السبق ، يقال : عتقت الفرس إذا سبقت ، وعتق فرخ الطائر ، إذا طار واستقل ، فكأن العبد إذا فك من الرّق خلص واستقل ، يقال : عَتَق العبد ، يُمْتِق

 مر/

9) حديث عروة المشار إليه أخرجه البخاري بلفظ : حدثنا علي بن عبداللّ أخبرنا سفيان ، حدثنا
 شاة ، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ، فجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعهك . وكان لو اشترى التراب لريح فيه .
 باب في المضارب يخالف TVV/r حديث



بهذا ، ولا أشارو ا إليه ، فهذه المو اضع وما أشبهها لا ريب في نسبة القول بمقتضى الحديث فيها إلى الشافعي رحمه الله (ورضي عنه)(1)، (ولا ينبني أن)(Y) ينسب إليه غيره لمحة الرو ايه عنه بأنه راجع عمًا خالف الحديث إلى مقتضاه(r) .

وثالثهـا : أن لا يـتصـل للشـافعي الحـديـث مـن وجـه مـحيع ،



(1 أ في ، ب ، د : رضي الله عنه
(Y

.
ه) الحديث متفق عليه ولفظه : عن عياض بن عبداللّ بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سميد
 صاعاً من تمر أو مـاعاً من أقط أو هـاعاً من زبيب . باب صدقة ماعأ من طعام 10.7 rV1/r حديث 10.7 ومسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على

(7) الآقط : أقط تدل على الخلط والاختّلاط .
 والقطعة منه أقُطه ، وطعام مأقوط : خلط بالآتط

(V الام ז/r/r ، معرفة السنن والآثار r/r
وقال أيضأ : والثابت عن رسول الله تمّ
 أُطاً ، لانه وإن كان لهم قوتأ ، فالفط قوت ، وقد يقتات الحنظل ، ... ولو أدوا أقطأ لم أر

الأم الشافعي TV-TV/T ، مختصر المزني ص00.
وذهب أصحاب الشافعي في إخرابج الآتط في زكاة الفطر إلى طريقين : أُحدهما : التطع بإجزائهُ ، وذكر أبو إسحاق المروذي أن الشافعي علق القول فيه حين لم يمع الخبر عنده ، فلما صح جزم به. والطريق الثاني : فيه قولان : أصحهما : يجزئه ،

وقريب مذه إذا تمسك الشافعي بحديث ، ومقابله حديث أثبت منه و أولى
 الكفين(r) ، فإنه أصح من الحديث الذي صرح فيه بالمرفقين( (گ) . قال ابو بكر الأثرم(0) : كنا عند البويطي فذكرت له حديث عمار في التيمم فأخذ
.للحديث
والداني : لا يجزئه ، لأته إما غير مقتات ، أو مقتات لا عشر فيه كالغث . هلية العلماء الشاشي r/r

-
(Y عمار بن ياسر بن عامر ، أبو اليقظان ، أسلم بمكة وغْبِ على الإسلام وهاجر إلى الحبثة ثم
 والمشاهد كلها ، له اثنان وستون حديثاً ، ودوى له ابنه وابن عباس وغيرهما ، قتل رضي المّ عنه بضڤيّن مع علي رضي السَ عنه.
 .
ولفظه عند البخاري : عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر

 مستح بهما وجهه وكفيه.
صحيع البخاري مع الفتع باب المتيم هل ينفخ فيهها ؟ ؟ وباب التيمم للوجه والكفين
 ومسلم في الحيص باب التيم
) ( حديث عمار الذي صرع فيه بالمرفقين ، أخرجه أبو داود في سنته في الطهارة باب الباب التيمم / ال1/



 هارون ومحمد بن حعفر الراشدي وعمر بن محمد بن عيسى الجوهري وغيرهم ، وله من الكتب : السنن في اللفته على مذهب الإمام وشواهده من الحديث ، والتاريخ والعلل، والناست


السكين وحَكَه من كتابه ، وصيًّرَه ضربة ، وقال : هكذ أ أوصانا صاحبنا إذ
 كتابه المؤمل(६).
وكذلك حديث (من مات وعليه صيام فليطم عنه)(0) تمسك به الشافعي. وحديث (صام عنه وليه)(I) ، أثبت منه ، ولذلك صحع النووي مقتضاه(V) ، (Y) ، وهذا كما أنه [ إذ ا ](%5E) علق القول بصحة الحديث ثم لم يصح ذلك الحديث
() لمأ قغ عليه
(Y) (r

ץ النحوي المؤخ سمع الحديث من داود بن ملاعب وأحمد بن عبدالله العطار وأخذ عن شيخ الإسلام عز الدين بن عبدألسلام ، له تصانيف كثيرة منها: كتاب اليوضتين في تاريخ الووليتن ، كتاب البسملة الاكبر ، كتاب ضوء القمر الساري إلى معرفة الباري • وغيرها • توفي رحمـ . الله سنة
 .MIN/O

 "فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً" . أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء من الكفارة NV/r حديث VIN، وقال عنه :" حديث ابن

عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصميع عن ابن عمر موقوف من قوله ". وقال النووي : قال البيهقي وغيره من الحفاظ : لا يصح مرفوعاً ، وإنما هو من كلام ابن عمر .
المجموع ר/TVI.

وقال ابن حجر : قال الدارتطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر ، وتابعه البيهقي على ذلك . التلخيص الحبير

 وقال : إن ما بـاه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله .
lov: (Y

# ، لم يكن له قول ؛مقتضهاه ، كما في الحديث "مــن وطــىء حــائضـاً فـإنـه  


 KEO-YEEN أخرجه الترمذي في سنته في الطهارة باب ماجاء في الكفارة في إتيان الحائض

حديث وتזا، وقال عنه : حديث الكفارة في إتيان الحانض قد وعي عن ابن عباس موقوفاً . وأخرجه النساني في سننه في الطهارة باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد
 . كفارة من أتى حانضأ
والحاكم في المستدرك و/IVT-IVI/، وصحصه ونوافقه الذهبي وصحصه ابن حجر في التخيص الحبير IVO/I-IV7- وذكره الألباني في صحيع أبي داود TOT/A، وفي صحيع ابن ماجة 1.0/ ، حديث TE.-OrT، ورمز له بالصحة في كليهما . وصحصه في الإروراء YMA

> . •
§ ( ) علي بن معبد بن شداد ، أبو الحسن ، ويقال أبو محمد العبدي الرّقي ، نزيل مصر ، الحافظ
 وروى عنه يحيى بن معين وعلي بن معبد بن نؤ ، وأبو عبيد القاسم بن سلالم وغيرهم • توفي رحمه الله سنة
تهذيب الأسماء واللغات /
0) المنقطع : تطعته تطعاً ، فانقطع انقطاعاً ، وانقطع الغيث : امتبس ، وانقطع الذهر جف أى خُبِّ
ومنقطع الشيء بصيغة البناء المفعول : حيث ينتهي إليه طرفه ، والمنقطع : بالكسر الشبيء تنسه • فهو اسم عين •
واصطلاحاً : قال الننوي : هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع ، أني سواء كان




وقال الحافظ ابن حجر : المنقطع : هو ما سقط من إسناده واحد أو أكتّر بشرط عدم التوالي


النبي عْقَّ ( أنه أجاز بيع القمح في سنبله)(1) ثم قال : هذا غرد، [فإن

 ور ابعها : أن لا يكون له نص في تلك المسألة بنفي ولا إثبات ، ويصح فيها حديث ، كرفع اليدين عند القيام من التشهر الأول(؟) ، فلا ينبغي أن يعدل عن مقتخاه ، ويكون ذلك قولاَ للشافعي ، إذ ليس فيه مخالفة لما نص عليه

1 (لغظ الحديث كما رداه البيهقي تال : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو. العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان قال : قلنا اللشافعي : إن علياً بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي
 وفيَ معرفة السنن والآثار قال : أخبرنا محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع معـ
 والحديث لم أجد من أخرجه فيما وقفت عليه غير البيهقي في كتابيه وهو فيهما بلفظ واحد . وسنده فيهما متحد إلا في شيخ البيهي ، ففي السنـنا شيخه أبو سعيد بن أبي عمرو وفي معرفة السنن شيخه محمد بن موسى أما بقية الرجال فلا فمق

 وسطاء وهم غير مذكوين ، ولكن جاء في كتاب الام للشانعي التصريع باسم الصحابي الـي الذي


 يوصف هذا الحديث بأنه معضل بناء على تعريف الحافظ ابن حجر الذي سبق ذكره ، لالن ما سقط من إسناده يبلغ اثثين أو أكثر على التوالي ، وكل من الم المنقطع والمعضل من ألمسام الحديث الضعيف ، وسبب الضعف هو السقط من الإسناد ، لان هذا الرواي الساتط ولا ولا يدرى حاله من العدالة والضبط ، وذلك علة توجب ضعف الحديث والمّ أعلم .
2. r
(
 دخل في الصلاة كبُر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال سمع اللّه لمن حمده رفع يديه

، (ولذلك)(1) كان الصحيح عند المحققين القول باستحباب ذلك(Y).
وخامسـها : أن ينص على شيء ويثبت الحديث على خلافه ، كحديث
(صشلاة الوسطى صلاة العصر)(r). وهو اختار أنها الصبح .
فالمحققون جعلو ا قوله : ما تضمنه الحديث الثابت( ؟) .
قال القاضي الماوردي في الحاوي : نص الشافعي أنها الصبح(0) ،
 مذهبه أنها العصر ولا يكون له في المسألة قولان كما وهم بعض

في ع ، د : وكذلك .
r (Y) قال ابن حجر : تال ابن خزيمة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعي ، فالإسناد صحيع ، وتد
 الرفع فيه ، لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدلِ على من اقتصر عليه عند الافتتاع ، والحجة في الموضعين واحدة . فتح الباري وقال البيهقي : تد دوينا في حديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي
 متابعة السنة إذا ثبتت ، وتد تال في حديث أبي حميد : ويهذا نقول ، وهو فيه ، ومعناه أيضأ في رواية علي بن أبي طالب رضي المّ عنه . معرغة السنن والآثار وقال النوقي :... انه يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ، وأته مذهب الشافعي لثبوت هذه الآحاديت وكثرة رواتها من كبار الصحابة ، والشانعي قائل به للوجهين

 الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارأل". ثم صلاكها بين العشائين بين المغرب

والعشاء ، متفق عليه واللفظ لمسلم.
أخرجه مسلم في كاب المساجد ومواضع الصلاة منها باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى

وأخرجه البخادي مع الفتح كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 1.0/7
حديث rarl


$$
\begin{aligned}
& \text {. } 197 / 1 \\
& \text { (00/1 الام } \\
& \text { 7 بداية اللوحة r.r.r. }
\end{aligned}
$$

أصصابنا (1) . ولكن هذا إنما يتمشى بعد اشتر اط ما تقدم من الاطلاع على غالب نصوص الشافعي ، و الكتب المعتمدة للأصحاب ، بحيث يغلب على

 لتقويله بذلك ، كما آؤل حديث أنس في ترك الجهر بالجسملة( £) لمعارضة مـا دَلَ عنده على الجـهر بها وقر ائتها (0)، وكذلك ما جمـع بينه وبين غيره من
(
§) حديث أنس في ترك الجهر بالبسملة حديث متفق عليه .

بالحمد لله رب العالمين .

هحيع البخاري مع الفتع rry_rry حديث VEr. VE.

أسمـع أحداً منهم يقرأ بسـم الله الرحمن الرحيم" .

كتاب الصلاء باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة هذا الحديث أَّلَ الشافعي رحمه الله بقوله : يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها ، والله تعالمى أعلم ، لا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم.

ه ) الأحاديث الدالة على الجهر بالبسملة وترائتها كثيرة ، منها :
 الرحمن الرحيم"
 هذا حديث ليس إسناده بذالك . قأخرجه الشافعي في الام $1 . V /$ ، والبيهتي في السنن الكبرى والآثار (010/V.A حديث V.
ب- مارواه الشافعي بسنده أن أنساً بن مالك قال : صلى معاوية بالمدينة فجهر بالقراءة ، فقرأ"بسم الله الرحمن الرحيم" لام القرآن ، ولم يقرأ بها للسووة التي بعدها حتى قضى تلك الصلاة ، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة ، فلما سدلّ ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان ، يا معاوية : أسرتت الصلاة ، أم نسيت ؟ فلما صلي بعد ذلك قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم للسودة التي بعد أم القرآن وكبّر حين يهوي ساجدأ أ


الأحاديث المتعارضة ، إما بتخصيص عموم ، أو تقييد إطلاق ، أو غير ذلك من الطرق ، فلا سبيل (للعدول)(1) عن ذلك لمتبعه ، ولهذا صعبت طريق الرجوع إلى الحديث عن قوله المعارض لمدلوله إلا على متبحر في الألهلة عارف بطرقها ووجوهها كثير الاطـلاع (على)(r) ( المذهب)(r)، وفيما أشرنا إليه من هذه الأمثلة كفاية ، وباللّ التوفيق .

> ( ) (

## قاعدة

في الفرق بين القتوى و الحكم وما يدخلان فيه ، وما تختص به الفتوى - دون الحكم

هال القر افي : الحكم إنشاء إطلافِ أو إلن امٍ في مسائل الاجتهاد
المتقارب فيما يقع فيه النز اع لمصالح الدنيا . فالإنشاء : احتر از عن الفتوى ، فإنها مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه ني هذه القضيـة كذا . (و الإطلاق) (1) : لیدخل فيه مـا إذ ا رفع إلى الحاكم (مثلًّ)(r) أرضاً يحجرها المحيي وطالت مدة ذلك ، ثم أعرض عنها ، فإنه يـحكم بإطلاقها على
 الشافعي بأن أرض العنوة(ع) ملك الغانمين(ه) ، فإنه في الحقيقة رفع للوقف عنها(ף)، كما يقولـه المالكي ، فهو إطلاق أيضاً وما أشبه ذلك . و أما الإلز ام : فهو الغالب في الأحكام .

$$
\begin{aligned}
\text { ( }
\end{aligned}
$$ §) عنوة : إذا أخذ الشيء تَهراً ، والأرض فتمت عنوة : أي قَسْرأ بالقهر والغلبة .

 المستعذب
ه) الغنيمة : غَنمْت السيَ أغنمه غُنماً : أصبته غنيمة ومْغْنماً ، والجمع غنانم ومفانم والغنيمة : ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة . وشرعاً : هي كل مال أخذ من المشركين بقتال .
المصباع المنير صک
 () مذهب الشافعية أن الأرض إذا فتحت عنوة فهي ملك للفانمين ، وليس للإمام أن يجعلها وقفاً - إلا بطيب أنفس الغانمين



وقوله ：＂في مسائل الاجتهاد＂：احتر از عن حكمه على خلاف نص لا مجال للاجتهاد فيه ، أو إجماع ، أو قياس جلي ، مما ينقض فيه حكم الحاكمر
فإنه لا عبرة به .
 كابياحة عطاء（r）إعارة）（r）الجو اري للوطء ، فإن الحكم بمثل هذا لا لا اعتبار به ، وينقض ، فلا بد من تقارب المد ارك في مسائل الاجتهاد ． وقوله ：（＂فيما يقع［فيه］（\＆）النز اع لمصالح الدنيا）：احتراز از عن العباد ات ، فإنها لا مدخل لحكم الحاكم فيها ، كالحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة ، أو بأن الدَّيْن يُسقط الزكاة（ه）، أو لا يسقطها ، أو أن الحلي تجب فيه الزكاة أو لا تجب ؛ فإن（هذا كله）（ا）لا يرفع الخلاف ،
．ساقط من ب
عطاء بن أبي رباع المكي القرشي ، أبو محمد • من كبار التابعين ، روى عن العبادلة الأربعة
وغيرهـ ، وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة وغيرهم ، وكان من مفتي مكة وأئمتهم
المشهورين • قال الشافعي ：ليس في التابعين أحد أكثئر اتباعاً للحديث من عطاء، توفي رحمه
．الهَ سنة

> 「 وجاء • وقيل : من العري ، وهو التجرد • لتجردها من العوض . وشرعأ : إباحة الانتفاع بما يـل الانتفاع به مـع بقاء عينه .

$$
\begin{aligned}
& \text { فتع المنان صAA. }
\end{aligned}
$$

الأحكام ז／9ra ، الأشُباه والنظانر لابن الوكل
\＆غي أ ：به ، وهو تصحيف ．
0）الزكاة لغة ：النماء والزيادة

وشرعاً ：هي اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط ．مخصوصة


$$
\begin{aligned}
& \text { مغني المحتاع } \\
& \text { (4) في أ ، ب ، د : كلّ هذا . }
\end{aligned}
$$

ولحاكم غيره أن يخالفه في تلك القضية الخاصة ، إلا أن يتمل بها أخذ الحاكم ذلك ممن حكم عليه بوجوبه أو من تركته ، فإنه ليس لغيزه نقضه ، فحكمه المجرد إخبار لا فرق بينه وبين الفتوى ، و أخذه ذلك والاللز ام به
 قلت : وكذلك إذا حكم بمحة حَعٍ مختلف فيه ، كما إذا وتع
[ الطو اف ](1) فيه بغير طهارة ، وحكم حنفي بصحته(Y) ، فله جهتان : إحد اهما : الصحة ، بمعنى بر اعة الذما المه من الخطاب به ، فذلك ليس للحاكم ، بل هو/(r) إلى الله تعالى ، فلا أثر لحكم الحاكم به ، وللمفتي الذي يرى خلاف ذلك أن يفتي المحكوم له بيقاء الفرض عليه ، كما أن الشافعي (६) إذ ا حكم بيطلان صلاة من توضأ من ماء دون القلتين هد وقعت فيه نجاسة لم تغيره ، لم يمنع ذلك المالكي أن يفتي هذ ال بأن وضوءه مجزيء، وصلاته صحيحة(0) ، وللعامي تقليده في ذلك ، وإن حكم عليه بما ذكر و الجهة الثانية : ما يتعلق بأحكام الدنيا ، مثل عدم ترتب العصيان عليه إذا مات ولم يحج غير هذه ، وعدم إخر أج ذلك من تركته ، فإنه يظهر أثر

$$
\begin{aligned}
& \text { - (1 } \\
& \text { ، ب } \\
& \text { وليست بفرض ، بل هي سنة واجبة ، ويجوذ الطواف الـو بدونها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r } \\
& \text { を) مذهب الشافعية : أن الماء إذا وتعت فيه نجاسة ولم تغيره وكان الماء دون القلتين فهو نجس، } \\
& \text { وإن كان تلتان فأكثر ، لم ينجس ، }
\end{aligned}
$$

مطهر • ولا حدّ للكثّرة عذهم . وإذا كان يسيرأ ففيه ثلاثة أقوال :
الاولل : أنه نجس وإن لم تغيره.
والثاني : أثنه طاهر إلا إذا تغير أحد أوصافه
. والثالث : أُنه مكروه
القوانين الفقهية لابن جزي ص7

الحكم في أمثال ذلك لدخوله في الحد المتقدم(1) ، وكذلك من نذر (r) قدراً مختلفاً فيه يتعلق بالأقارب أو الفقر اء ، أو نحو ذلك ، فحكم عليه حاكم يرى صحه ذلك النذر (بلزومه)(r) ، وإيصاله إلى مستحقه ، كان ذلك لازمأ ، وليس لغيره نقضه ، لأنه حكم لمعين باستحقاق ، بخلاف الحكم بأن الزكاة و اجبة عليه في الحلي ، فإنه ليس لمعين ، على أن القر افي ذكر أن الكفار ات و النذور المختلف فيها ، لا أثر لحكم الحاكم بما ير اه فيها ، وللمحكوم عليه أن يقلد غير الحاكم فيها (£) . وفيه نظر ، لما ذكرنا من الاسـتحـقاق ألا الحاص (وذكـر)(0) [ أيضأ ](9) من ذلك : ما إذا حكم الحاكم الشافعي بأن ششهر رمضان قد استهل بشهادة و احد على مذهبه ، قال : فلا يلزم الصوم من كان بتك البلدة من المالكية و الحنفية(V) ، لأن غاية حكمه فتيا وليس باللز ام
وشرعاً : الوعد بخير خاصة ، وهو إلتزام تربة لم تتعين .

(
٪ ) الفروق للقرأفي
(0) في ع ع : وذلك ، وهو خطأ
(8) ساقط من أ أ
(V
فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من شهادة عدلين ، وبه قال مالك والشانعي في البويطي ، وهو من كتبه الجديدة ، وهو رواية عن أبي حنيفة
واستدلوا بحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه "... فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا".


الحافظ ابن حجر في التلخيص T/19 19 ، والألباني في الإرواء ع/71.

وذهب أكُرهم إلى أنه يثبت بشهادة الواحد ، وبه قال الشافعي في القديم ، ونص عليه في في معظم كثبه الجديدة ، وبه ثال أحمد ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو قفل أبي حنيفة إذا كان في السماء غيم ، وإن كانت السماء صافية قال : لا يثبت إلا بعد الاستفاضة ر الا لأنه يبعد أن ينظر الجماءة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ، ولا مانع من الرؤية ويراه واحد أو اثنان دونهم . وأجيب عنه : بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرّع عليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y النذر لغة : الوعد بخير أو شر و الو }
\end{aligned}
$$

وحاصل الفرق بين الفتوى و الحكم مـع أن كلك منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة : أن الفتوى ليس فيها منع الغين عن مخالفته ، إذ لا إنشاء بإلز ام خاص فيها ، ولا تؤدي المخالفة إلى فو ات المصلحة التي نصبت لـها الفتوى ، لأن المستفتي حينئ (إن) كان(Y) مقلداً محضأ ، يِحث عن الأرجـع و الأعلم ، ويأخذ بذلك ، أو يتخير بينهما عند التساوي على ما هو مقرر في موضعه ، و الحكم يتضمن إنشاء إلز ام خاص في و اقعة خاصة لا تتخنمن عموماً ، فإن الحاكم إذ ا حكم لشخص معين

واستدلوا على ثبوته بشهادة الواحد بحديث ابن عمر رضي الهّ عنهما قال : اتراءى الناس


 ابن حجر في التلخيص 199/r ، والنوصي في المجموع الاني

 نعم . قال : "يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدأ").






 عمر وابن عباس يدلان على قبوله بالمنطوق ، ودلالة المنطوق أرجع ، وقالوا الوا أيضاً يمكن الجمع

بين الأدله وذلك بحمل أحاديث الشاهدين على الاستحباب والاحتياط


 سبل السلام ז/ ר

1) في أ ، ب : من ، وهو تصحيف .
.

بالإرث وهو من ذوي الأرحام لا يكون ذلك رفعا للخلاف في سائر ذوي
الأرحام ، بل [هو ](1) غي هذه القضسية الخاصة ، فلو جوز لغيره نقضها ، لجاز للآخر نقضن هذا النقض ، وفاتت المصلحة التي (شرع لـها)(Y) نصب الـحاكم ، كها تقدم(r) و الله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { • (1) } \\
& \text { (Y } \\
& \text { (r) تقلم في ص: }
\end{aligned}
$$

 للقرافي صا「، وإدرار الشروق على أنوار الفرقق ع/\&\&.

## قاعصةة(1).

التقليد كاف لمن عجز عن الدليل فيما لم يطلب فيه العلم ، و الظن كاف

> (1) انظر القاعدة في المنتود في القواعد \/9v/.

هذه القاعدة تشتمل على مسألتين مشـهودتين في علم الأصول ، وهما مسألتان خلافيتان : الاولى منهما : هل يجو التقليد في العقليات كمعرفة الباري تعالى ، ومساتل التوحيد؟ أو لا؟ ذهب أكگر الحلماء إلى أنه لا يجوز التقليد فيها ، بل يجب تحصيلها بالنظر ، ويه جزم الانستاذ أبو منصور الماتريدي والشيخ أبوحامد الإسفراييني ، وحكاه الاستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن إجماع أهل العلم من أهل الحق • وغيرهم من الطوائف . وقال ابن القطان : لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء.
 الاصصل بدلاثلها ، لما في ذلك من المشقه ، ونقل هصاحب العنوان نحوه ، عن الغقهاء تأسياً بالسلف • ويه قال أكثر المحدثين ، ونسبه ابن الحاجب إلى العنبري • وقال ابن السمعاني : إيجاب معرفة الاهصل على ما يقوله المتكمون بعيد جداً عن الصواب. وقال في !إن المذهب الصمیِيِ لصحة إيمان المقلد عند الانمـة الاربعة وأكثر المتكلمين ، ونقله الزركشي عن صَاحب الْ الأحوذَي عن الأئمة الازريعة. انظر : تيسیير التحريرَ ع/r.r. المحصول

الفحول صعזץ.

والثانية : هل يجفذ التقليد في الفروع العمليه الشرعية أو لا؟
فرع الفقه التي علمت من الدين بالضردرة كأركان الإسلام ونـوها مما تواتر واشتهر لا يجوز - التقليد فيها

أما الفروع التي لا تعلم إلا بالنظر والاستدلل ، فيجون للعامة بل يجب التقليد فيها ، ويحرم على المجتهد • وهو قول أكثر العلماء ، ومنهم الأنمة الأربعة ، وما نقل عنهم من المنع فمحمل ع على المجتهد وذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد والمنع منه مطلقاً ، ولم يفرقوا بين أصول الدين وما علم من الدين بالضرورة ، وبين الفروع الفقهية التي لا تعلم إلا بالنظر ، ووافقهم ابن حزم ، وكاد أن يدعي الاجماع في ذلك ، ونقل أقوال الأمُمة في ذلك. ’ ونقل الشوكاني عن جمهوف العلماء عدم جواز التقليد مطلقاً .





في كل علم (بكيفية)(1) عمل ، أو في علم لم يطلب فيه القطع و اليقين ، وييانه أن يقول : كل مسبألة يتعلق بها عمل ، فإن الظن كاف فيها ، وكل مسألة لا يتعلق بها عمل ، أطلق العلماء أنه لا بد فيها من العلم ، وفيه تفصيل نبه عليه المحققون ، وهو : أنه إن كلف فيها بالعلم ، فلا يجوز الأخذ فيها بالظن ، وإلا جاز الأخذ فيها بالظن ، كالتفاضل بين فاطمة وعائشة وخديجة رضي الله [تعالى ]r(r) عنهن(r).

## قاعدة

كل ما كان طريقه الظن ، فإن شرط العمل به الترجيع عند التعارض(1)
 وما كان طريقه التقليد ، ففي اشتر اط الترجيح فيه خلاف مبني على (وجوب)(r) تقليد الأعلم(\&) .
ومـا كان طـريــه اليـقـيـن ، فـلا مــخـل للترجـيـع فـيـه ، إذ
الـتـرجـيح إنــما يكون بـين (متعارضين)(0) ، ولا تـعارض في اليقينيات(1)
(1) الترجيع بين الدليلين المتعارضين هو قول جمهو الأصوليين ، وكذلك التوقف أوالتخيير • -و إنما اختلافهم فيما يقدم
نذهب الجمهو إلى أنه يقدم الجمع بين النصوص ما أمكن ، ثم الترجيع ، ثُم النسخ • وذهب الحنفية إلى أنه يقدم النسَ ثُم الترجيح ثم الجمع •


للزحيلي Ilvı/r.
(Y بداية اللوحة Y. . . .

أحدهما : لا يجبَ عليه ، بل له استفتاء من شاء منهم ، لأن الجميع أهل ، وتد أسقطنا
الاجتهاد عن العامي •

والثاني : يجب عليه ذلك ، لأته يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال ، وقرائن الآحوال ، وبه قال ابن سريج واختاره القفال المروزي ، وصحچه القاضي حسين ، والاستاذ أبو إسحاق الاسفراييني والكيا الطبري. قال النويي : والأول أظهر • وهو الظاهر من حال الأولين وصحصه العراقيون ، ويه قال أكثر
الااصحاب ، واختاره الزركشي.
ه) في i : متعارض.

1) هذا بتفق عليه بين الأصوليين ،

انظر تيسير التحرير



، و(في)(1) سماع المعارضة فيه جدلًا (Y) ، خلاف .
و القول بالوقف و التخيير في الصورة الأولى ليس على الإطلاق ، بل فيه تفصيل ، وهو أنه إن وقع ذلك للمفتي في حق نفسه ، تخير ، وإن وقع للمستفتي كان على المفتي أن يخيره ، أو يقف ، فلا يفتيه بشيء ، وإن وقع للحاكم وجب عليه تعيين الحكم ، لأنه منصوب لفصل الخصومات(r) ، ثم ليعلم fن أكثر الخلاف بين الأئمة في التخير وعدمه إنما هو بحسب اختلافهم في أمور تعتور الأمارتين من خارج؛ كبيانه بصور : منها : المصلي د اخل الكعبة يستقبل أي جد ار شاء ، ويتخير لعدم (مرجح)(٪) في شتيء منها
ومنها : لو وجدت المرضع لبناً لا يسد إلا رمق(0) أحد الطفلين ، ولو قسمته عليهما ماتا ، فإنها تتخير فيهما ، وفي هذه لا بد من تعيين أحدهما للسقي ، [ كما ](Y) للحاكم في فصل الخصومات(V) . ومنها : لو وجد صاحب الماء الطهور رجَيَنِ متنجسين ، وماؤه إنما يكفي أحدهما ، تخير فيهما أيضاً ، ووجب التعيين كالصبي(^) .
(r
 . roa/s

ه) الرمق : بقية الحياة ، وقيل : بقية الروt ، وقيل : هو آخر النفس ، وقد يطلق على القوه ، يقال : يأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق ، أي ما يسمك قوته ويحفظها ، وعيش رمِق :

(7) ساقط من أ، ب . د .

(1) (AVT/T

ومنها : اذا وجد من الماء ما يكفي أحدهما للوضوء ، فإنه يقسمه بينهما على الصحيع ، وهذا [تأيّد ](1) بأمر خارع ، وهو (تكميل)(٪) طهارة كل منهما بالتيمم(r) . نعم ، نظير مسألة (التنجس) (\&) ما إذ أ وجد من التر اب ما يتيمم به أحدهما فقط الحم
ومنها اليئز إذا تنازع عليه الو اردون ، وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت ، (نص الشافعي رحمه الله على أنه)(ه) يصبر ولا يتيمم(1) . ونص في السفينة إذا كان فيها موضح و احد يملح للقيام ، أنه يصلي قاعدأ ولا يصبر ، فمن الأصحاب من قال : في المسألتين قولان ، بالنقل و التخريع ، ومنهم من قرر النصين، وفرّق بأن أمر القعود أسهل ، ولذلك يجوز في النفل مـ القدرة ، وهو فرق بالجنس ، وفي قبوله نظر أصولي ، و القبول فيه أقوى ، وعلى كل حال، لم يقل أحد بالتخيير • ومنها إذ املك مائتين من الإبل ، قال ابن سريج : يتخير بين الحقاق
(1) في ع : تأييد

- (Y
- ( ${ }^{\text {- }}$

を
0)

1) حكاه جمهود الخراسانيين عن الشافعي رحمه اللّه ، واختلف الآصحاب في السـألة على طريقين: أظهرهما : أنها على قولين :
أظهرهما : يصلي في الوقت بالتيمم ولا إعادة عليه ، لأه عاجز في الحال ، وهذا هو الصميع المشهود وعليه المذهب .
والطريق الثاني : يصبر إلى ما بعد النصقت ، لالثه ليس عاجزاً مطلقاً .

قال النوهي : وقال جماعة كثيرة من الأصحاب لا نص الشافعي في مسألة البئر ، ونص على مسألة السفينة. قال النووي : وهذا الفقَ مشهود قاله القفال والأصحاب ، وضعفه إمام الحرمين ، بأن القيام ركن في الفريضة ، فلا ينفع تخفيف أمره في النفل ، قال الرافقي : وللفاقق أن يقول : ما كا كان واجباً في الفرض والنفل ، أهم مما وجب في أحدهما


وبنات اللبون ، جريأ على القاعدة(1) . و أما الشافعي فإنه نص في القديم على تعيين الحقاق ، وفي الجديد : على تعيين الأغبط(r) للمساكين(r) . وإنما خرع (على)(£) القولين ، لأمر من خارع طرع لأجله التخيير ، وهو أن العدول في زكاة الإبل إلى العدد إنما يكن عند فقد الأسنان ، وهي موجودة ، فهذا مأخذ القديم. و أما في الجديد ، فإنه اعتبر المقصود (الذي)(0)
 الخبيث)(v).
ومنها : لو ابتلع خيطاً [قبل الفجر ](A) و أصبع مائماً من رمضان ، وطرفه خارع من فمه ، وليس عنده أحد يخرجه تهراً ، فإن [ تركه ](9) ، بطلت ثلاث صلو ات ، لأنه حامل للمتصل بالنجاسة ، وإن اقتلعه أو ابتلعه أنطر ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يتخير بينهما
و الثاني : أنه ير اعي (الصلاة لتأكدها ، و أنها أفضل من الصوم ، على
الأصح.


「) انظر تولي الشانعي في الام المجموع

0)
(9) الخلة: : الفقر والحاجة .

(V
( ^

- (9)
- • (1) (1

لـــــروعه (فيه)(1) أولاًا ، وهذ أ ترجيح من خارج(Y).
ومنها : إذ الم يفضل عن قوته إلا صاع و احد ، وله زوجه وقريب تلزمه
نفقته ، ففيه أربعة أوجه :
أحدها : أنه يتخير بين نفسه و الباقين ، جريأ على القاعدة .
والثاني : - وهو الأصح - أنه يبدأ بمن يبدأ بنفقته ، فيقلم إخر اجه عن نفسه كما يبد أ بنفسه في المخمصة(r) ، ، ثم يرتب من بعده الأولى فالأولى. و الثالث : أنه يقدم فطرة الزوجة على نفسه ، لأنها في حكم المعاوضة . و الر ابع : أنه يبد أ بنفسه ثم يتخير في الباقين( \&) . ومنها : لو وجد زا انياً ولانطاً ، ولا يقدر إلا على إز اله أحدهما ، فمن خيًّر ، مشى على القاعدة ، ومن عيًّن نظر إلى أمر من خارج ، غمِن ناظرٍ إلى الِّى [ أن] (ه) اللو اط لا يحل مثله ، فمفسدته أفحش ومن ناظر إلى اختلاط الأنساب فمفسدته أفحش(I) ، و الهة [ تعالى [(V) أعلم.

جمهور العلماء على أنه إذا تعارض حديثان و أحدهما أكثر رو اة من الآخر ، أنه يرجع عليه بذلك(^) ، وخالف فيه الكرخي من الحنفيه .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\text {( المخمصة : المجاءة }}
\end{aligned}
$$

٪ (
(0)
(\%) (1)
( $V$
 وحده ، بل خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ومعظم أسحابه ، ومنهم محمد بن الحسن ، وبيض المالكية ، وبعض المتزلد




و القول الجددي للشافمي : أنه لا يرجع إحدى البيّتَتين على الأخرى






و اختلفو ا في الشاهدين ، مع الشاهد و اليمين ، وفيه قولان :



 القول تول من بنكر الوطء من الزوجين ، فلو كان الزوج هو المئكر المنر ،

$$
\begin{aligned}
& \text { وترجحت بينة أحدهما على بينة الآخر بكثرة العدد ، وكانت بينة أحدهما شاهدين ، وبيان المارينة الآخر } \\
& \text { عشرة ، أو ترجحت بزيادة العدالة ، نكانت بينة أحدهما أظهر زهداً ، فهما في التعارض سـواء ألاء } \\
& \text {. ولا يغلب الحكم بالبينة الزائده في العدد والعدالة ، وبه قال الشافعي في الجديد ر وريا } \\
& \text { وقال في القديم : المرجحه بزيادة العدد والعدالة أولى ، وخرَّه بعض الأصحاب قولاً ثانياً ، } \\
& \text { ونغاه أكترهم عنه . } \\
& \text { • والمذهب أنه لا ترجيح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y } \\
& \text { ( } \\
& \text { §) انظر الفرق بين الرواية والشهادة في الروضه ON/T، الأشباه والنظائر للسو طي ص.Or. } \\
& \text { 0) هذا الترجيع لأهرين : } \\
& \text { أحدهما : أن التهمة متوجهة في اليمين ، وغير متوجهة في الشهانـة } \\
& \text { والثاني : أن الحكم بالشاهدين متفق عليه ، والشاهد واليمد واليمين مختلف فيه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r) الوجيز للغزألي }
\end{aligned}
$$

و أتت بولد يلحقه ولم ينفه ، يرجع جانب الزوجة بذلك ، وصار القول قولها في وجود الوطء(1) .
و أما شهادة الرجلين مع الرجل و المر أتين ، فالمشهو أنه لاترجيع لكلؤولى(r) .
وروى الماسرجسي( (r) قولاً إن الأولمى أرجح ، لأنه يثبت بالرجلين ما لا
يثبت بالرجل و المر أتين ، فكانت أقوى منها( \&) ، و الله [ تعالى ] (ه) أعلم .

(Y
「






(0) ساقط من أ ، ب ، د.

## فn

فيما يستشنى من القو اعد المستقرة إما للضرورة أو الحاجة الماسة. وفيه صور [ كثيرة] [(1) :
 النجاسة للماء القليل ، سالب للطهارة ، لكنه استثني من ذلك ما تبل الانفصال عن العضو وعن الثوب المغسول ، إذ لولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إز الة نجس(r).
ومنها : [ أنَّ ] ؟) اتصال الطاهر بنجس و أحدهما رطب ينجس الطاهر ، إلا ني مو اضع ؛ منها : الماء المطلق إذا المان قلتين فصاعداً (0) ، ومنها نجاسة لا يدركها/(r) الطرف(V) لقلتها ، فلا تنجس الماء ولا الثوب على

الأصت من طرق سبعة(^).
ومنها : الهرة إذا أكلت فأرة ، لا تنجس ما يلاقيه فمها ، وإن غابت

> - (1)
> (Y
> r
> • (؛)
> 0) أي إذا لم تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة .

$$
\begin{aligned}
& \text { r) بداية اللوحة }
\end{aligned}
$$

قال النووي : "لا يدركها الطرف ، معناه لا تشاهد بالعين لقلتها ، بحيث لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه وققعت عليه لم تر لقلتها ، وذلك كذبابة تقع على نجاسة ثم تقع في الماء" . المجموع
) (لشافعية في المسأللا سبع طرق :
أحدها : يعفى فيهما ، وهو الاصح
والثاني : لا .
والثالث : فيهما قولان
والرابع : ينجس الماء وفي الثوب قولان
والخامس : ينجس النوب ، وفي الماء قولان .



بينهما على الاصح ، ومطلقاً على قول(1) . ومنها : الميتة التي لا نفس لها سائلة ، فإنها نجسة على المذهب ، ولا تتجس ما تلاقيه على قول (رجحه)(٪) الأكثرون(r) . ومنها : صحة صلاة المستحاضة ، ومن به سلس البول ونحوه مـ الحدث الد ائم للضرورة(\&) . ومنها : العفو عن كل نجاسة تعم البلوى (بها) (0) كفضلة الاستجمار ودم البر اغيث(1) والبثر ات(V) وطين

والثاني : إن غابت وأمكن وسودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت فيه طهر فمها ثّم رجعت لم ينجس ما ولغت فيه ، وإن ولغت قبل أن تنيب أو بعد أن غابت ولم يمكن ورودها على الماء الموصوف نجسته . قال النوي : "هذا هو الصحيح عند الجمهود ، ودليله : أنها إذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء ، وشككنا في نجاسة فمها ، فلا ينجس الماء المتيقن بالشك ، وإذا لم تغب وعلغت فهي نجاسة متيقتة".



 . IVT-IV./A وانظر المسألة في مختصر المزني صه ، والمجموع (Y
 وإذا ماتت ما لا نفس لها ساثلة في ماء دون القلتين غهل تنجس الماء ؟ فيه قولان مشهوران عند الشافعية : أحدهما : أُنها كغيرها من الميتات، لأه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته ، نهو كالحيوان الذي له نفس ساتة.
والثاني : أُهَ لا يفسد الماء . لحديث "إذا وتع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه - فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء". صحيع البخاري مع الفتح • . .
 を \& \& (0) (1) البراغيث : الجُرغت ، بضم الباء : حشُرة وئابه عضوض



( الشارع)(1) المحكوم بنجاسته ما لم يتفاحش شيء من ذلك(Y) . ومنها : زيادة بعض أركان الصلاة كالسجود [و التشهد ] [r) مغتفر في

حق المقتدي حيث لا يعتد له (به)( \&) لمصلحة الاقتد اء(ه) .
ومنها : تغيير الهيئات في صلو ات الخوف ، اغتفر لمصلحة الجماعة في هذه الحالة و الحاجة إليها وإلى الحر اسـة(9) . ومنها : تحلية آلات الحرب ، بالفضة ولبس الحرير للحكة ، وكذلك الديباج (V) الثخين الذي لا يقوم غيره [مقامـه ](A) في دفع السلاع حيث يِوز لهه ، ونـو ذلك(9) .

ومنها : استثناء الصع و العمرة عن سائر العباد ات بصحة النيابة فيهها وإبهام النية وتعليقها على فعل الغير ، و الاعتد اد فيهما بما ليس بمنوي ، كمن أحرم عن غيره وعليه ! لفرض ، ينصرف إلى نفسـه(•1) ، و أنه لا ـيخرج منهها بالمفسل إلى غير ذلك من خصائص النسكين(1) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) في أ ، ب ، د : الشوارع • } \\
& \text { (Y الأشباه والنظائر للسيوطي صغ ال } \\
& \text { - } \\
& \text { § (§ } \\
& \text { 0) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام }
\end{aligned}
$$

 . فارسي معرب

( )
9)

- • (1) لا يجوذ لمن عليه حجة الإسلام أو حجة تضناء أو نذر أن يحع عن غيره ، ولا لمن عليه عمرة الإسلام على القول بوجويها ، أوعمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عند الشا الشافعية . فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير الا

(11 إذا وطىء المحرم بالحع في الفرج عامدأ عالماً بالتحريم وبالإحرام قبل التحلل الأول فسد حجه سواء كان الوقوف بعرفات أو بعده ، وتفسد العمرة أيضاً بالجماع قبل التحلل منها ، ويلزم على من أفسدهما أن يمضي في فاسدهما . وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد ،

ومنها : صصة تصرف الحاكم في مال الغير ، إما مـ غيبته أو في حضوره عند وجوب ذلك عليه و امتناعه [ منه] (1) .
ومنها : شرط العتق في العبد المبيع ، استثني ، لما فيه من تحصيل الحرية(ץ) ، وفي صحة اشتر اط الوقف(٪) في المبيع وجهان : [ أحدهما ] ( ) : يمح ، لقربه من العتق(0) .


ويبب عليه القضاء سواء كان الـع أو العرة فرضأ أو نفلك ، ويبب على مفسد الصع بدنة بلا خلاف ، وفي مفسد العرة طريقان : أهحهما: : ويه تطع الجمهود : يجب عليه بدنة كهفسد الـع والثاني : فيه وجهان :
. أصحهما بدتة
والثاني : شـاة .
قواعد الأحكام
. ( )
(Y بيع الرقيق بشرط العتق فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : وهو المشههد ، أنه يصح العقد والشرط وهوالمذهب .
رالثاني : يبطلان
والثالث : يصح البيع ويبطل الشرط .
 (r) الوقف لغة : الحبس

وشرعاً : هبس مال يككن الانتفاع به مع بقاء عينه بتطع التصرف في رقبت على مصرف مباح موجود
 .rvi/r
 (8) (



الوقف ، ولا سرى(1) بـه إلى نصيب الشريك(Y) .

ومنها : نذر اللجاج (r) و الغضب ، يتخير فيه الناذر بين الوفاء بذلك
وبين كفارة يمين( \&) ، على الأظهر (0) ، وإنما استثني من قاعدة الوفاء بالنذر ، لشبهه باليمين في اقتضاء الحنغن (ף) أو المنع ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول ذكرها ، وقد تقدمُ 'الإشارة إلى الأبو اب الخارجة عن

1) السراية : ثال الفيومي : وتال الفقهاء سرى الجرع إلى النفس معناه : گَامَ ألمه حتى حدث منه الموت ، وقطع كفه فسرى إلى ساعده • أي تعدى أثر الجرع • وسرى التحريم وسرى العتق : بمعنى التددية

"
المجموع
r والمراد بنذر اللجاج : ما خرج مخرج اليمين ، بأن يقصد الناذر منع نغسه أو غيرها منا من شيء . أو يحت عليه أو يحقق خبرأ أو غضباً بالتزامه عربة .

وسمي بذالك لوقوعه حال الغضب


£) اليمين : الحلف والقسم ، لانهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمن هاحبه ، وقيل :
.لانها تحفظ الشيء عن الحالف
وشرعاً : تحقيق أمر غير ثابت ماضيأ كان أو مستقبلا ، ممكناً أو ممتنعأ ، صادقة كانت أو كاذبة مـ العلم بالحال أو الجهل به . لسان العرب

(1) الحتث : الآثم والذنب ، يقال : حنث في كذا أي أثم ، والحنث أيضأ الخلف في اليمين ، يقال : حنث في يمينه ، أي فعل غير ما حلف عليه أن يفعل ، فيأثم لانه لم يف بموجبها ، وتدثّث : إذا فعل ما يخرع به عن اليمين
 .rrir

القــاس (1) ، كالإجارة ، و القر اض(r) ، و المساقاة (r) ، و السَتَم ، و القرض( £) ، ونصو ذلك ، [و الله تعانُى أعلم] .

$$
\begin{aligned}
& \text { في أ ، ع ، د : منها } \\
& \text { Y القِراض : بكسر القاف • لنة أهل الحجاز ، مشتق من القرض ، وهو القطع ؛ لأن المالك } \\
& \text { يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الريع ، أو من المقارضة : وهي المساواة }
\end{aligned}
$$

المضاربة ، لأن كلا منهما يضرب بسهم في الريع ، ولما فيه غالباً من السفر ، والسفر يسمى
. ضرباً
واصطلاحاً : أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربع مشترك بينهما
( المساقاة : مأخوذة من السقي ، بفتع السين وسكون القاف ، يقال : سقيت الزرع وأسقيته
سقيا ، فأنا ساق وهو مسقي ، وحقيقتها : أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده
بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما
10.10 ، مغني المحتاج r/
§ ) القَرْض : وهو بفتح القاف أشتهر من كسرها ، ومعناه : القطع •
واصطلاحاً : هو تمليك الشيء على أن يرد بدله .

## قاعصةت(1)

الحقوق الو اجبة على الإنسان تارة تتمصض حقاً لله تعالى ، وتارة تتمصض حقأ للعباد ، وتارة يجتمع عليه كل منهما ، وكل منهما ينقسم إلى متفاوت ومتساوٍ ، ومختلف فيه ، فهذه أقنسام :
القسم الأول : ما يتقدم من حقوق الله تعالى بعضها على بعض ، وفيه
صور :
منها : تقديم الصلاة في آخر وقتها على رو اتبها ، وكذلك (على)(r) المقضية ، إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع الحاضرة ، فإن كان يسع


ومنها : تقديم النو افل التي شرعت (لها)(0) الجماعه ، كالعيدين
و الكسوفين على الرو اتب .

ومنها : تقديم الرو اتب على النو افل/(و) المطلقة ، وتقديم الوتر وركعتي الفجر على سائر الرو اتب ، وكذلك تقديم الوتر على ركعتي الفجر على الأصح(V) .
ومنها : تقديم الزكو ات المفروضة على صدقة التطوع ، و الصيام الو اجب على نفله ، و النسك الو اجب على غيره .
ومنها: أن المسافر اذا عرف أنه يجد الماء في آخر الوقت ، فتأخير
الصلاة لأجل الوضوء أفضل من المبادرة إليها بالتيمم ، لأن رعاية الشرط

في ع : فائده ، وهو تصحيف .
 المنتو, في القواعد T. T. (Y
-
§) مراعاة للترتيب . المنتو
(
. Y. 0 -
. قواعد الأحكام (Y/ (V

أولى مما يرجع إلى السنن والهيئات ، ويويده أن المبادرة لا تتحتم بل
 يتيمم ، فلو كان يظن وجود الماء آخر الوقت فقولان : أظهرهما أن النـيا التعجيل

 ومنها : أن من أر اد التبرع بماء الطهارة على أفضل القربات ، فإنه





 : أنهما سو اء ، فيقرع ع ولو طلب أحدهما القسمة و الآخر القرعة ففي من يجاب وجهان(V).
ومنها : تقديم غسل الجمعة و الفسل من غسل الميت على بقية الأغسال

1) نص عليه الشافعي في الام ، وهو الاصحع باتفاق الأصحاب . والثاني : أن التأخير أفضل وهو نصه في الاجملاء .
الام
(Y ولالن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب ، والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصلاة وذلك يحصل بالتيمم
r (

2) إن كان على الميت نجاسة نهو أحق بلا خلاف ، وإلا فوجهان مشهودان ، الصحيع منهما : أن الميت أحق
3) وأصحها : أن الحائض أحق لغلظ حدثها



فصمع العر اقيون الغسل من غسل الميت ، لأن الشافعي علق القول
بوجوبه على صحة الحديث .
وصحع الخر اسانيون و النووي غسل الجمعة ، لصحة الأحاديث(r).
وذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه(r) ، وحديث الغسل من غسل الميت(؟)

1) قال النوعي : (اقال أصحابنا في الغسل من غسل الميت طريقان :

المذهب الصحيع الذي اختاره الجمهر أنه سنة ، سواء صح فيه حديث أم لا ، غلو صح حديث

$$
\begin{aligned}
& \text { • حمل على الاستحباب } \\
& \text { والثاني : غيه قولان : } \\
& \text { القديم : أنه واجب إن صح الحديث : وإلا فسنة } \\
& \text {, الجديد : أنه سنة". }
\end{aligned}
$$

انظر : الأم /r/r/r

(
 على كل بالغ من الرجال

صميع البخاري مع الفتح كتاب الجمعة ر رقم
(飞) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قانم في الخطبة يوم الجمعة إذ
 إني شظلت ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد أن توضأت . فقال : والوضضه


 (r عن أبي هريرة وعمرو بن سليم والمسن البصري البر
 للعراقي
 "امن غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ". أخرجه أبو داود في كتاب الجنانز باب في الفسل من غسل الميت 011 /
[ومنها : المحافظة على فضيلة تتعلق بهيئة العبادة أولى من المـحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها(1) ، وبيانه بصور ](Y) منها : أن أفضل المو الم اضي للصلاة عند الشافعي داخل الكبة شرفها الله تعالى ، فلو كانت الجماعة خارجها ، كانت الصلاة في الجماعة خارجها أفضل(r) . ومثله أن الصللاة المفروضة في المساجد أفضل منها في البيوت ، فلو لم يكن في المسجد جماعة وحصلت له الجماعة في البيوت كانت أفضل . ومنها أن صلاة النفل في البيوت أفضل منها في المساجد وإن كانت المساجد أفضل

هذا منسوخ
 عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً . وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت /V./ \& رقم

 عن أبي هريرة مرفوعاً ، وسوي عنه موقوفاً ، والموقوف أصح وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طرق الحديث وأتوال العلماء فيه : "وفي الجملة هو بكثرة طرته أسوأ أحواله أن يكون حسناً ، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض ، وقد قال الز البح ني هختصر البيهقي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتع بها الفقهاء ، ولم

 r ويعضها ضعيف منجبر • فلا شك في صحة الحديث عندنا". إرواء الغليل IVO-IVY/ رقم $1 \Sigma \varepsilon$

1) هذه قاعدة مستقله ، قال النويي : (هي تاعدة مهمه صرح بها جماعة من أهـحابنا ، وهي

هفهومة من كلام الباقين ... وتتخرع على القاعدة مسائل مشهورة في المذهب". وسرد فروعها .

 - (Y r الانم 99/1 المجموع الها

لالن فعل النافلة في البيت أدعى [إلى الخشوع](1) و الإفلاص ، و أبعد من

 لرجوعه إلى هيئة العبادة .
و أما القسم الثاني؛ الذي يتساوى فيه حقوق الله تعالى ، فذلك عند عدم المرجع ، كمن عليه فائت صوم من رمضانين ، فإنه يبد أه( (r) بأيهما شاء ، وكذلك الشيخ الذي عليه فدية أيام من رمضانين ، ومن عليه شاتاني إن منذورتان


 صود : منها : (العاري إذا لم يجد سترة ، حكى الخر اسانيون فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يصلي قائما ويتم الركوع و السجود محافظة على الأركان .

 ، لأن إتمام الأركان أولىى بالمر اعاة من ستر العورة(1) .
 الأوجه الثلاثة ، والمحيع المشهور : أنه لا يجوز أن يسجد عليه ولا
(1




.
ع ع ع

 . VE M (V

يجلس ، بل ينصني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ، هكذا قال النووي(1) في شرع المهذب ، ثم حكى عن صاحب البيان نقل وجه


$$
\begin{aligned}
& \text { طريقان : } \\
& \text { إحد اهما : فيه قولان : } \\
& \text { أمههما : يجب عليه أن يصلي عرياناً } \\
& \text { و الثاني : يصلي فيه ويعيد }
\end{aligned}
$$

و الطريق الثاني : القطع بأنه يصلي عرياناً ، ونقل بعضهم وجها ثالثاً أن يتخير بين ذلك ، وهو ضعيف ، لأن الصحيح أنه إذا صلى عريانا لاتجب عليه الإعادة ومع النجاسة يعيد تطعأ(ب) .
ومنها : إذا كان في موضع نجس ومعه ثوب طاهز لا يِبد غيره ، فهل يجب عليه أن يسسطه ويصلي عريانا ، أو يصلي فيه ، أويتخير بينهما ؟؟ فيه الأوجه

الثلاثة ، و الصحيع الأول ، لما ذكرناه آنفأ(r) .
ومنها : إذ ا لم يجد إلا ثوب حرير وفيه وجهان :

أصحهما : تجب الصـلاة فيه لأنه طاهر يسقط به الفرض .
و الثاني : أنه يصلي عرياناً ، لأنه عادم لسترة شرعية| ؟ ؛) .
ومنها : إذا اجتمع جماعة عر اذ فهل يصلون فر ادى أو جماعة ؟ فيه
أوجهُ(0) :
[ أحدها ](9) : أن الأفضل لهم الانفر اد .
(100/r المجموع 10
. .


ج () في ع : أحدهما ، وهو خطأ ، وهو

## و الثاني : أن الجماعة أفضل .

و أصحها : أنهما سو اء(1) ، فلو كانو ا في ظلمة أو عمياناً ، فالجماعة أفضل قولا و احدآ(Y).

ومنها : إذ ا لم يجد إلا ما يستر به إحدى السو أتين(r) ، ففيه أوجه : أصحها : أنه يستر به القبل(؛).
و الثاني : الدبر •

و و الثالث : يتخير بينهما
و والر ابع: تستر المر أة القبل ،و الرجل الدبر
ثم هذا الخلاف في الوجوب و الاشتر اط على المصيح ، وقيل بل في الاستجباب ، ولا خلاف في أنه لو وجد ما يستر به السو أتين وجب سترهما دون الفخذين ، لأن كثف الفخذين أخف منهما(ه) .

ومنها : ما تقدم إذا اكان يظن وجود الماء آخر الوقت ،و أن الصحيح أن التقديم أول الوقت بالتيمم أفضل(1) ، ومثله المريض العاجز عن القيام ، إذا رجا القدرة عليه آخر الوقت/(V) فالأفضل أنه يصلي أول الوقت قاعدأ ، وكذلك العاري إذا رجا السترة آخر الوقت ، كذا قالوه(A) ،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أي الجماعة والانفراد }
\end{aligned}
$$

r

 ؛) هو الأصح بالاتفاق عند الشافئية ، ونص عليه الشافعي في الام ، لآن القبل يستقبل به القبلة
 أما الختئى المشكل فيستر أي قبليه شاء ، والأولى أن يستر آلة الرجال إن كان هناك امرأة ، وآلة النساء إن كان هناك رجل
 (0) المجوع
(r فتح العزيز r/r . r


وهو مشكل . لان كثف العورة أغلظ من القعود و التيمم ، فينبغي له أن لا يصلي حتى يضيق الوقت إن أ كان يرجو السترة . ومنها : إذا كان إمام الجماعة يؤخر الصـلاة ، فهل الأفضل الإنفر اد اد الا أول الوقت ، أم يؤخر لأجل الجماعة ؟ فيه اختلاف كثير بين الأصحاب(1)

 على واحدة ، فإن تيقن حصول الجماعة ، فالتأخير أفذل ، لأن الجماعة
 في صورة اليقين : يحتمل أن يقال : إن فحش التأخير فالتقديم أفضل ، وإن خيف ، فالانتظار أفضل(ه) .

$$
\begin{aligned}
\text { ( }
\end{aligned}
$$

r r

"صل الصلاة لوقتها ، فابن أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلةّه".
 وما يفعله المأمعم إذا أخزها الإمام هيا
§) الذتلف العلماء في صلاة الجماءة هل هي واجبة أم سنة مؤكدة ؟

 والمذهب عند الحنابلة ويه قال : عطاء والآناعي وأبو ثند وابن المنذر وفقهاء الحديث ويصض

القول الثالث : أنها فرض كناية ، وهذا هو الصميح غند الشافية وقول عند المالكية ، وقول
القول الرابع : أنها سنة مؤكدة ، وهذا هو المعرف عن أصحاب أبي حنيفة وكيي من أصحاب





ومنها : إذ ا دخل المسجد المتسع وقد أقيمت الصللة ولو مشى إلى الصف الأول فاته بعضها ، فهل الأفضل الصلاة من أولها في مؤخر

المسجد أم التقدم إلى الصف الأول مع فو ات بعض المعلاة؟. قال النووي : الظاهر أنه إن خاف فو ات الركعة الأخيرة خافظ عليها ،

وإن خاف فو ات غيرها ، مشى إلى الصف الأول(1) .
ومنها : [ المسألة المتقدمة ](r) إذ ا ابتـع خيطاً في ليل رمضان و أصبح وطرفه خارج من فمه ، فإن صلى كذلك لم تصتح صلاته ، لاتصال طرفه الخارج بالنجاسهة ، وإن البتعه أو اقتلعه بطل صومـه ، فأيهما يقدم ؟ فيه وجهان في تعليق القاضي حسين ، و اختار تقديم الصوم ، لأنه شرع فيه أولاً ، فيلزمه إتمامه ، كما لو أحرم بفائتة ثم علم إنه لم يبق من وقت الحاضرة ولم يكن صعلاها إلا قدر ما يسـع ملاة و احدة ، فإنه يتم الفائتة لشروعه فيها ، وإن فاتت الصاضرة . ووجه القول الآخر fن الصلاة آكد من الصوم ، بدليل أنه يقتل بـها دون الصوم(r).

ومنها : إذ ا كان بالقرب من عرفات ولم يبق من وقت الوقوف إلا مـا يسـع
صلاة العشاء ، ولو اشتغل بها فاته الوقوف ، فأـهـها يقدم ؟ّ فيه أوجه :
أحدها : تقدم الصلاة ، لأنها آكد ، لما ذكرنا .
و الثاني : يقدم الوقوف ، لأن مشقة فو ات الـصع عظيمة ولا يتد ارك إلا
بعد سنة ، وقد يموِت ، وصحصه القاضي حسين و الأكثرون.
و الثالث : يصلي صلاة شدة الخوف ، وهو سائر جمعاً بين المصلحتين(\&)
.
الضرب الثاني : حقوت بعض العباد على بعض متساوية ومتفاوتة.
(I المجموع
(Y

(
(0) ساقط من أ ، ب ، د .

$$
(Y: 7)
$$

أما المتساوية ، فكالتسوية في القَسْم والنفقات(1) بين الزوجات ، واستو اء الأولياء (r) في درجة واحدة في عقد النكاع إذا كانو ا جميعاً بصفة الأهلية ، وتسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات ، وتساوي الشركاء في طلب القسمة و الإجبار(r) عليها في المثليات(؟) ، وما يقبل القسمة من المتقومات ، وكذلك التسوية بين البائع و المشتري في الإجبار على العوضين(0) على قول ، و التسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات ، وتساوي الشركاء في حق الشفعة ، وتسوية الغرماء(٪) في مال
(1) النفقات : جمع نفقه ، وهي : مـا أنفقت ، واستنفقت على العيال وعلى نفسك • والإنفاق : الإخراج في الخير
وجمعت النفقات لاختلاف أنواعها من نفقة زوع وقريب ومملوك .
 المحتاج ro/ror ، فتح الوهاب
 المرأذ : هو الذي يلي عقد النكاع عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاع دونه .
 (أجبرت فلاتاً على كذا : أي حملته عليه تهراً وغلبة ، فهو مجبر

 المماثلة والمساواة : أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين ، لأن التساوي هو التكافو في المقدار لا يزيد ولا ينقص ، وأما المماثلة : فلا تكون إلا في المتفقين ، تقفل : لونه كلونه ، وطعمه كطعمه ، فإذا قيل هو مثله على الإطلاق ، فمعناه أنه يسد مسده ، وإذا قيل هو مثله في كذا ، فهو مساو له في جهة دون جهة والمثلي : هو ما يحصره كيل أو وزن ، ويجوز السَلْم فيه .

 ه 0 عوض : العوض البدل ، والجمع أعواض مثل عنب وأعناب ، واعتاض : أخذ العوض، ، واستعاض : سأل العوض
 4) الغريم : غُرِم يغرم عُرْمَاً وغرامة ، وأغرمه وغرمّه ، والـُرْم : الدين • ودجل غارم ، أي عليه - دين

والغريم الذي له الدين والذي عليه الدين جميعاً ، والجمع غرماء ، مثل كريم وكرماء، وسمي


و أ ما ما يترجح ، فيقدم بعضه على بعض/(Y) ففيـه صور :
(منها : [تقديم](r) نفقة المرء وكسوته على نفقة زوجاته و أصوله(£)

> وفصوله( 0) وكسوتهم.

ومنها : تقديم نفقة زوجته وكسوتها وإسكانها على نفقة الباقين ممن ذكر. ومنها : تقديم غرماثّه عليه في بيع أمو اله بقضاء ديونهم. ومنها : تقديمه على غرماثه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة (حجره)(ף) إلى يوم وفاء ديونه.
ومنها : تقديم المضطر(V) إلى الطعام و الشر اب على مالكه إن ا لـ يكن

لسان العرب
(1 المفلس : الإفلاس : مأخوذ من الفلوس ، وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر ، وقولهم : أفلس الرجل ، لان ماله فلوسأ وذيوفأ ، أو لانه صار إلى حالة يقال ليس معه فلس ، أو لانه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دا دراهم ، فهو مفلس .

وشرعاً : المفلس هو من عليه ديون لا يفي بها ماله .
معجم مقاييس اللغة
197/М.
. Y.V بداية اللوحة (Y (r
§ \& أصل الشيء : أسفله ، وأساس الحائط : أصله ، وأستأصل الشيء : ثبت أصله وتوي ، ثم كُر حتى تيل : أصل كل شيء : ما يستند وجود ذلك الشيء إليه ، غالاب أصل الولد ، والجمع أصول.

© ) الفصل خلاف الاصل • وللنسب أصمل وفصول • فالفصول هي الفروع • الممباع المنير . |N1-1人.
9) في ج : الحجر ، وهو لغة : المنع ، يقال : حجر الحاكم على المفلس ماله ، إذا منعه من التصرف فيه

وشرعاً : المنع من التصرفات الماليه





ومنها : تقديم المر أة على الرجل والمسافر على المقيم في

ومنها : تقدم الاهافل على الأر اذل(r) في الولايات ، وتقدم الالفضل على
الفاضل في المناصب الدينية ..
ومنها : تقديم ذوي الضرور ات(r) على ذوي الحاجات( أ) فيما ينغق من (الأمو ال)(ه) العامة وكنكلك التقديم بالحاجات الماتي الماسة على ما دونها ، وكذلك التقديم بالسبق في الفتاوى و الحكومات التـي
الـَـــاص(1) بالـسـبـق إلــى
 ومـنـها : الـتـتـديــم

- (1

ץ رَّل : الرَّْْل والرّذيل والارذل : الدّون من الناس ، وتيل : الدون في منظره وحالاته وقيل : هو الدون الخسيس ، وقيل : هو الرّديء من كل شيء ، والجمع أراذل وُّذُلاء ، ورُذول ورُّال .
 ץ الضروريات : هي التي لا بد منها في تيام مصالك الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصاكح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وغي الأخرة فوت النجاة والنعيم - والرجوع بالخسران المبين الموافقات للساطبي ب/ ع.
を ) حوِع : الحاء والواو والجيم أصل واحد ، وهو الاضطرار إلى الشيء ، فالحاجة واحدة الحاجات ، والحوجاء : الحاجة ، ويقال : أخّْج الرجل : احتاج • ويقال : حأع يحوع ، بمعنى

وشرعاً : الحاجيات هي : ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الفالب إلى الحرع والمسقة الللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الصرع

والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة .
 -
٪) القصعاص : المماثلة وهو مأخوذ من القَصّ ، وهو القطع ، قال الواحدي وغيره من المحققين : هو من اقتصاص الأثر ، وهو تتبعه ، لان المقتص يتبع جناية الجاني ، فيأخذ مثلها ، يقال : اقتص من غريمه ، واقتص السلطان فلانًا من فلان ، أي أخذ له قصاصه ، واقتص فلان فلانً : طلب منه تصاصه. وشرعاً : هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل.


الجنايات(1) ، بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول ، من القتلى أو الجرحى أو مقطوعي الأعضاء.
ومنها : التقديم بالسبق في المساجد ومقاعد الأسو اق واكتساب
المباحات
ومنها : تقديم حق أحد الزوجين على الآخر بالفسخ بالعيوب وتقديم حق المريد للفسخ في العقود بطريقة على من يريد الإبقاء .
ومنها : تقديم حق الشفيع على المشتري ، واالو الد على الولد

ومنها : التقديم في الإرث(r) بقوة العصوبة(£) وقرب الدرجة ، وفي ولاية النكاع بالأبوة و الجدودة ، ثم بالعصوبة ثم بالولاء(0).

1 الجناية الذنب والجرم ، ما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة ، وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرع والتطع . وشرعاً : هـي كل فتل محظو يتضمن خردأ على النفس أو غيرها
معجم مقاييس اللغة التعريغات للجرجاني صva
Y) الهبة: العطية الخالية عن الاعواض والاغغراض ، يقال : وهبت لزيد مالا أهبه له هبة ، أعطيته بلا عوض ، وائهبت الهية : قبلتها ماليا
معجم مقاييس اللغة
r الالإث والورث والميراث بمعنى واحد وأطله الواو ، وهوأن يكن الشّئ لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب .
وشرعاً : حق قابل للتجزنة ، ثبت لمستدة بعد موت من كان له ذللك لقرابة بينهما أو نحوها .






0) الولاء : مصدر وَبِيَّ : والواو واللام والياء أصل صميع يدل على قرب ، ومنه مولى النعهـ ،
 وشرعاً : عصوية سبيها نوال الماك عن الرقيق بالحرية. معجم مقاييس اللغة 1.0/7، لسان

ومنها : التقديم في الحضانة(1) بالأصول ثم بالفصول على اختلاف قرب
الدرجات
ومنها : تقديم الفارس على الر اجل في قسمة الغناثم إلى غير ذلك من
الأمثة) (Y).

## فأ

ترك المسكن و الخادم لمن يليقان بحاله وكذلك الثياب والآنية وعدم تركهن يختلف فيه الحكم ، وبيانه بصور :
منها : نص( ) الشافعي رحمه الله على أن المفلس يُبَاع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجأ إلى من يخدمه لزمانته(0) ، أو كان منصبه يقتضي خادماً،
 مسكن وخادم لا يلزمه صرفهما إلى الاعتاق ، فمنهم من نقل وخرّّ في
 (0.7/乏

1 الحضضانة : بالفتح والكسر ، اسـم من حضن ، والحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس وهو
حفظ الشيء وصيانته ، ومنه حضنت المرأة ولدها ، وحاضنة الصبي : التي تقوم عليه بتربيته. وشرعاً : حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه وتربيته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك و
معجم مقاييس اللغة r/Vr/ لسـان العرب وع rer/r
 r ب) الأشباه والنظائز لابن الوكيل (Y / ص

ه ) الزمانة : مرض يدوم زمناً طويلكا ، يقال : رجل زمْنِ : أي مبتلى بيّن الزمانه .



- الكفارات المرتبه هي كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمغان (V

(^)

المسألتين ، وهي طريقة أبي إسحاق المروزي(1)، والمذهب(r) تقرير النصين ، و الفرق أن الكفارة لها بدل ، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة(r)

وقال الإمام(\&) : إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم ؛ في حكم الحاجة ، و أشار إلى أنه ينتظم بذلك في المسألة ثلاثة أوجه .
وقد صرع الغز الي(0) بحكايتها ، وثالثها أنه يبقي المسكن دون الخادم ، وهذا على طريقة التخريع في المسألتين.
ومنها : في زكاة الفطر يعتبر كون ذلك فاضلا عن مسكنه وخادمه على الأصح ، عند الإمام(7) و البغوي(V) ، وفيه وجه حكاه البغوي وغيره. وقال النووي : وإنا اشترطنا كون المخرج فاضلا عن العبد و المسكن فإنما ذلك في الابتد اء ، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان ، بعنا خادمه ومسكنه|(^)،، لأنها التحقت بالديون(9) .

ومنها في الحع : قطع الشيخ أبو حامد و البندنيجي بأنه يباع المسكن و الخادم في مؤنته ، ويلزمه الحع بذلك ، وصحصه القاضي حسين و المتولي. و الذي صحصه الجمهور وقطع به القاضي أبو الطيب و المحاملي و البغوي

 الذي يتتضي خادمأ ، ولا يباعان في الكفارة المرتبة إذا كان محتاباً إليهما ويعدل منهما إلى - الصيام

فتع العزيز . . مغني المحتات
(r) فتح العزيز مع المجموع • .

( 0


- (V
.r.r-4
9 (

وآخرون أنه لايباعان في ذلك ولا يلزمه الحع إلا إذا فضفل عنهما إذا كان يحتاج إلى الخدمة لمنصبه أو زمانته ونحو ذلك كما في الكفارة(1) . ومنها : الغارم الذي يعطى من الزكاة هل يعتبر فقره ومسكنته حتى يعطى ما يوفي به دينه
قال الر افعي : ظاهر عبارة الآكثرين اعتبار ذلك وريما صرحو ا (به)(r)
 و الآنية ، وكذا الخادم و المركوب إن اقتضاهما حاله ، قال : ويقرب منه قول بعض المتأخرين إنه لو ملك قدر كفايته ولو وفًّى دينه لنقص عن كفايته وفَّينا دينه من سهم الغارمين
قال الر افعي : وهذا أقرب(r) . وهذا إذا كان غرمه في حاجة نفسه المباحة ، و أما الغرم لإصلاح ذات البين( ) فلا يباع مسكنه وخادمه قطعاً (ه) .

ومنها في نكاع الأمة : هل يعد بالمسكن و الخادم و اجداً طول(1) حرة ،
حتى لا يجوز له نكاح الأمة ؟ فيه وجهان :
أصحهما : أنه لا يعد بذلك و اجداً ، ويجوز له معه نكاع الأمة .
 £) إصلاع ذات البين : البيّن بالفتع من الاضداد ، يطلق على الوصل وعلى الفريةَ ، ومنه ذات البين للعداوة والبغضاء . والمراد هنا الوصل
والمراد بإصلاع ذات البين أي إصلاح الفساد بين القوم وإسكان الفتنة الثانئرة . والغارم لإصلاع ذات البين ، هو أن يستاين مالأ ويمرنه في إصلاع ذات البين ، بأن يخاف


 17 الطل والطانل والطاتّة : الفضل والقدرة والغنى والسعة . وطول الحرة أن الرجل إذا قدر على صداق الحرة وكانتها فقد طال عليها
وقال بعض الفقهاء : طول الحرة ما فضل عن كفايته وكفى صرفه إلى مون نكاحه .
. لسان العرب 1 .

## و الثاني : أنهما يباعان ولا ينكع الأمة)(1) .

ومنها : في حد الغني من العاقلة(Y) ، وهو الذي يقلر على نماب (إلى)(r) آخر الحول ، ويكون ذلك فاضلا عن المسكن و الـخادم وسائر مـا لا يكلف بيعه في الكفارة( £) .

ومنها : لو وجد ثمن الماء و احـتاب إليه لدين مستغرق أو نفقة حيو ان
محترم ، أو لمؤنة(ه) سغره في ذهابه وإيابه لم يجب(T) شر اؤه ، فظاهر هذ ا أنه يترك له المسكن و الخادم(v) ونحوهما ، لا سيما وللماء بدل ، وهو حو - الله تعالى ، و الله [ تعالى ] ألى (A) ألم

الضرب الثالث : اجتماع حقوق الله تعالى وحق العباد ، وهي ثلاثة أقسام :

الأول : ما قطع فيه بتقديم حق الله تعالى ، كالصلو ات و الصيام و الحع وسائر الفروض اللازمـة ، فإنها مقدمـة مـع القدرة عليها قطعاً على سـائر
 - المحتاج
(Y والعاقلة القوم تقسم الدية في أموالهم إذا كان قتيل خطأ ، وهم العصبة ، أي القرابة من قبل الأب


( )
. K
 والمعنى أنه عظيم التعب فيالآنفاق على من يعول
 ، إذا قمت بكفايتهم ، ومُنتْ فلانًأ أمونه ، إذا قمت بكفايته ،
 تحرير ألفظظ التنبيه صIII.

 (

أنو اع الترفه والر احة تحصيلا لمصلحة العبد في الآخرة. وكذلك أد اء الزكوات و الكفار ات و أمثالها (1) ، ومنه تحريم وطـء المتحيرة(Y) في جميع الأوقات(r) ، وتضعيف الصوم(؟) عليها ، وإيجاب الغسل عند كل صلاة (0)، ومنه : دفع الغرر عن المبيعات حتى لا يـسقط ذلك بـرضا الـمتبايـعيـن ، وكذلك حـد الـزنا ، فـإن الـغـالـب عـليه حـق الا

 واستحار : لم يهتد لسبيله . وحار في أمره : لم يدر وجه الصواب فيه ، فهو حيران ، والمرأة حيرى والجمع حيارى •
والحير : التردد في الشيء .

والمتحيرة : هي التي نسيت عادتها قدرأ ورقتاً ، ولآمييز لها ، لاعتوار علة أوغفلة أو جنون وتسمى أيضاً مُحِيرّة ، بكسر الياء لانها تحير الفقيه في أمرها


「 وقت ، وهذا هو الصحيع
وفي وجه : أنه يحل له ، لانه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه بالشك . ولآن في منعها دايمأ مشقة

> عظيمة فيباح للضرورة .
 § ( يجب على المتميرة صوم جميع ثهر رمضان ويحسب لها منه خمسَ عشُر يومأ على المنصوص وبه قال طانفة من الاصحاب ، وأربعة عشر على تمل أكثرهم ، وتأولوا النص على ما إلى إذا علمت أن دمها كان ينقطع في الليل ، غإن نقص الشهر ، حصل على الأول أربعة عشر ، وعلى الثاني ثلاثة عشر .


$$
\text { . } 10 \varepsilon / \text {. عEv/ الروضة }
$$

(0 يجب على المتحيرة الغسل لكل فريضة ، ويشترط وقوعه في الوقت .

9) قال شيخ الابسلام ابن عبدالسلام في حد الزنا : (اللفالب عليه حق الله بدليل أنه لا يسقط بإسقاط عمبات المزني بها ، لان الشرع لو فؤضض استيفاءه إليهم لما استوفوه خوفاً الان من العار . والشنار". قواعد الأحكام

قتل المرتد و المحارب(1) و القطع في السرقة(Y) وحد الخمر ، وغير ذلك ممـا قدم فيهه حق الله تعالى على حق العباد(r) .

و الثاني : ما قطع فيه بتقديم حق العباد رفقاً بهم وفيه صور : منها : جو از التلفظ بكلمة الكفر عند الإكر اه ، كما تقدم(؟) وكذلك كل ما يسقط أثره بالإكر اه .


1) المحارب : خرّبَه يحربه حرباً مثل طلبه يطلبه طلبأ : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ، والح


 . $1 \wedge \cdot / \varepsilon$

-     - السرقة أخذ الشيء في خفاء وستر

وشرعاً : أخذ مال خفية ظلماً من حرز مثله بثروط




- <br>)
- 

ج)
الأول : ما يخاف معه من الوضوء فوت الروح ، أو فوت عضو أو منفعة عضو ، فيبيح التيمم • ولو خاف مرضاً مخوفأ ، تيمم على المذهب .
الثاني : أن يخاف زيادة العلة ، أو يخاف بطء البرء ، أو يخاف شدة الضنا ، أو يخاف حصول شين قبيح كالسواد على عضو ظاهر ، كالوجه وغيزه ، مما يبدو في حال المهنة ففي الجميع ثلاث طرق :
أهحها : في المسألة قولان : أظهرهما جواز التيمم والثاني : لا يجوز ثطعاً . واليالث : يجوذ تطبأ :
الثالك : أن يخاف شينأ يسيرأ ، كأثر الجدري وسواد قليل أو شينأ قبيأ على غير الأعضاء الظاهرة ، أو مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محذوراً في العاقبة ، وإن كان آلأ يتألم في الحال بجراحة أو برد أو حر ، فلا يجوذ التيمم لشيء من هذا بلا خلاف" . الروضة 1.r/1. الر

الضنا (1) ، وحصول الشَيْنَ(Y) ، ونصو ذلك ، (وكذلك)(ץ) الأعذلار المجوزة لترك الجهاد(£) و الجمعة و الجماعات(0).

-قتل القصعاص
ومنها : رخص السفر كلها من القصر و الجمع و الفطر وتطويل مدة
( الضنا : ضَنِيَ ضَنَّ من باب تُعِب': مرض مرضاً ملازماً حتى أشَرف على الموت نهو ضَنِ ، يقال : ضَنْيَ يضنى ضَنیّ شديداً : إذا كان به داء مخامر ، كلما ظن تد برأ نُكس . تال النوقي
. هو المرض المدنف الذي يجعله زمناً


「
£) الجهاد : الجَهْ والجُهْ ، الطاقة ، وقيل الجَهْ المشقَ ، والجُهْ الطاقة ، وجاهد في سبيل السَ واجتهد في الامم : بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلخ مجهوده ويصل إلى نهايته ، وجاهد
 لسان العرب ومن الاعذار المسقطة لوجوب الجهاد : الصغر والجنون والأنوثة والمرض والعرع والعمى والفقر وغير ذلك .
الأم \&/R © (الأعذار المسقطة للجمعة والجماعات نوعان : عامة ، وخامة فمن الاعذار العامة : المطر ، ليلا كان أو نهاراً ، والريع العاصفة في الليل ، والوحل الشديد ، والسموم ، وشدة الحر في الظهرة ، والبرد الشديد . ومن الاعذار الخاصة : المرض ، والخوف على النفس أو المال أو على من يلزمه الذب عنه ،

والخوف من حبس الغريم ، أو ملازمته وهو معسر ، ومدافعة الآخبيّين وغير ذلك . معرفة السنن والآثار

(1) الردة : الردّ : مصدر رددت الشيء أرده ردأً وهو صرف الشيء ورجعه ، وارتد فلان عن دينه - والعياذ بالهّ - إذا كفر بعد إسلامه والاسم الردة ، وهي قطع الإسلام بكفر عزمأ ولو في في تابل أو قفل كفر ، أو فعل كفر ، سواء استهزاء أو عنادأ أو اعتقادأ . معجم مقاييس اللخة

Y في أ : قدم .

ومنها : لبس الحرير عند الحكة(1) ، و التد اوي بالنجاسات غير الخمر ونحو ذلك.

ومنها : جو از التحلل بإحصار (r) العدو و الغريم وكذلك بالمرض على الصحيع إذ ا اشترطه ، وكذلك الفطر بالمزض في رمضان و الجمع بين الصلاتين فيه على وجه الختاره النووي (r) إلى غير ذلك من الصور المعروغة(£).

الثالث : ما ا ختلف فيه ، وذلك في صور :
إحد اهها : إذ ا مات وعليه زكاة ودين آدمي ، فيه ثلاثة أقو ال(0) :

1) الحكَّه : مككت الشيء حُكاً من باب قتل : قشرته ، والحكَ : إمرار جرم على جرم صُكاً . والاسم الحكة بالكسر وهو الجرب ، أي داء يكون بالجسد
تال في المصباع : "وفي كتب الطب هي خلط رقيق بورقي يحدث تحت الجلد".
 الهحيط ص9
Y الاجحصار : الحصر التخييق والحبس عن السفر وغيره ، يقال : حصره العدو حصراً أحاطوا به ومنعوه من المضي لأمره ، وحصره العدو ني منزله : حبسه ، وحصره المرض : منعه من السفر وشرعاً : المنع من إتمام النسك إبتداءّ أو دواماً ، كلكا أو بعضًاً .
 . oEl/r
r) تال النوعي : (القول بجواز الجمع بالمرض ، ظاهر مختار ، فقد ثبت في صحيع مسلم : أن
 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وتصرها باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ٪^9/』
رقم v. . .

تال النويي : "وعجه الدلالة من الحديث : إن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ، ولأن حاجة المريض والخائف آكل من الممطور" المجموع الروضة
§) انظر تقديم حق العباد على حق اللّ تعالى رفقاً بهم في قواعد الأحكام
للحصني ورثة ITr ، المنثور في القواعد TO/T.


أحدها : أنهما (يتساويان)(1) فيقسم بينهما إذا ضاقت التركة عنهما.
و الثاني : يقدم (دين)(r) الآدمي ، لأن حق الآدمي على التضييق وحق
الله تعالى على المسامحة .

بالقضاء٪) (r).
وذكر بعض الأصحاب أن الزكاة المتعلقة بالعين تقدم تطعا ، وإنما
 الحول و الإمكان ثم مات المالك وله تركة ، وكذلك الكفار ات مع ديون الآدمي(£).
وثانيها : إذا اجتمع عليه حجة الابسلام وديون الآدمي بعد موته ، وفيه
الأقو ال الثلاثة( ه)، و الأصح كما تقدم(1) .
وثالثها : إذ ا اجتمع عليه حق سر اية العتق مـ الديون ، ففيه الالقو ال
أيضاً ، و المختار تقديم سر اية العتق(v).

ود ابعها : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير ، فالأصح أنه بآكل الميتَ(^) ، وقيل : طعام الغير ، وقيل : يتخير بينهما .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) في ع : متساويان } \\
& \text { (Y } \\
& \text { r } \\
& \text { وعليها صوم شُهر • غقال : "آرأيت لو كان عليها دين ، أكنت تقضينّ ؟؟" قالت : نعم . قال : } \\
& \text { (افدين اللة أحق بالقضاء"). متفق عليه واللفظ لمسلم . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الفتح كتاب الصيام باب من مات وعليه صوم 19r/\& رقم } 190 \% \text {. }
\end{aligned}
$$

> (0) أصحها يقدم الدع ، والثاني : دين الآدمي ، والثالث : يقسم بينهـا . •11./V المجموع المني المحتاع
> • (
> . (V
> ^) (^) قال السيوطي : لان الميتة مباحة بالنص ، وطهام الغير بالاجتهاد .

وخامسها : في وجوب الحكم بين أهل الذمة إذا تر افعو ا إلينا قولان : أصحهما الوجوب وفي محلهما ثلاث طرق :
أحدها : أنهما في حقوق الله تعالى ، فأما حق العباد فيجب قولا و احداً . و الثاني : أنهما في حقوق العباد ، و أما حق الله [ تعالى [(1) فيجب قولا و احدأ .

و الأظهر : أنهما في الجميع(r) .
وسادسها : إذا أصدقها صيدأ ، ثم طلقها ، وهو محرم تبل الدخول ، وفرَعنا على الأصح ، أنه يدخل النصف في ملكه قهراً كالإرث ، ففي عود النصف وجهان : أصحهما : أنه يعود إليه ويزول(r) المكك فيه على الصحيح

ثم بنى بعضهم ذلك على الخلاف إن غلَّبا حق الهُ تعالى ، وجب إرساله وضمن لها قيمة النصف ، وإن غلبنا حق العباد ، لزمه نصف الجزاء إذا تلف [عندها ](&) ، وعلى الثالث يتخير بين الأمرين . و استشكل الر افعي هذا البناء ، وشبه القول بوجوب الإرسال بسر اية العتق في المشترك .



فيما يسري من التصنرفات إلى غير محلها ، وفيه صور : منها : أن يعتق من عبده جزأ معيناً أو شائعاً فيسري إلى سائره(V) .

> ساقط من أ ، ب ، د .
(r

(2)
(
(
 أحدهما : يحصل في الجزء المسمى ، ثم يسري إلى الباتي .
والثاني : يقع على الجميع دفعة ويكسن إعتاق البعض عبارة عن إعتاق الكل. . إن أضانه إلى

ومنها : أن يعتق من عبد (مشترك)(1) إما نصيبه أو جزءأ منه/(r)، ،
 قال (شيخ الإسلام ابن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه)(\&) : ولايسري العتق من شخص إلى آخر إلا إعتاق الأمة الحامل ، فإنه يسري إلى جنينها ، ولو أعتق الجنين لم يسر إلى أمها، على الأصح(ه) .

 ومنها : العفو عن بعض القصاص في النفس ممن يستحق بعضه أو كله ، فإنه يسري إلى جميعه(9) ، لأنه يسقط بالشبهة . .ومنها : العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة فإنه مسقط لها (لأنها)(•) تثبت على خلاف الأصل دفعاً للضرر ، فلا تتبعض لما فيه من إبقاء

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) في أ ، ب ، د : العبد المشترك }
\end{aligned}
$$

rr ، نأعطى شركاءه هصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا نقد عتق منه ما عتقَ". متفق عليه

 . ITr/イt
 (0) (r هي أ : يسري •
(
^^) البُضن : بالضم جمع أبضاع مثل قتل وأقفال ، يطلق على الغرَ والجماع ، ويطق على التزويج

 .


$$
\begin{aligned}
& \text { - (1. }
\end{aligned}
$$

ومنها : إذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار فالأصح أن نيته تنعطف
علي ما قبل ذلك ويثاب على صوم جميع النهار(Y) .
ومنها : إذ ا نوى عنل غسل (وجهه)(r) ، فهل يثاب على ما تقدم من سنن
الوضوء كالمضمضة و الاستششاق ؟ الصحيع (أنه)(£) لا يثاب عليها(0) ، وفيه احتمال لاممام الحرمين(T) ، وهو وجه في الحاوي(V) أثنه يثاب أخذأ من صوم التطوع ؛ وفرق الجمههور بينهما بأن الصوم في حكم خصلة و احدة ولا ارتباط لصحة الوضوء بالمضمضة بخلاف الإمساك أول النهار(^) . ومنها : قال ابن المرزبان(9) : من أكل بعض الأضحية وتصلدق بيعضها يثاب على الكل أو على ما تصدق به ؟ فيه وجهان : قال الر افتي : ينبغي أن يقال : إن ثو اب التضحية بالكل و التصدق بالبعض(• (1) .

1) قال شيخ الإسلام ابن عبدالسلام : "إنها تثبت على خلاف الأصل ودفهأ للتضرر بتفريق المأخوذ". قواعد الآحكام vV/r
وذكر النوبي فيها ثلاثة أوجه : أصحها : يسقط جميعها كالقصالص • والثاني : لا يسقط كعفوه عن بعض حد القذف . والثالث : يسقط ما عفى عنه ويبقى الباقي . الروضة . 1.rハ.1/0
ror/r (Y) في أ ، ب ، د : الوجه (\%) ساقط من أ .
 (T) ( . الحاوي للماوردي / (V

2) ابن القطان ، وأخذ عنه أبو حامد الإسفراييني ، ونقل عذه الرافعي في مواضع • توفي رحمه اللّ سنة



ومنها : في الظهار(1) إذا قال : أنت عليَ كظهر أمي اتفاقآ(r) . ولو


ومنها : في الايلاء لا يصح إلا أن يحلف على جماع(ه) ه قبلها ، ومثله إذا

ومذها : في الأسير إذا أمن بعضه سرى على ألى جميعه على وجه ، وقطعو ا


1) الظهار لفة : مأخوذ من الظهر • وهو قول الرجل لامرأته أنت عليَ كظهر أمي • أي أنت عليُ حرام ، وخصوا الظهر دون غيره ، لأنه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوع ، وقيل مأخوذ o
وشرعأ : تشبيه الزوع زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلكا . معجم مقاييس اللغة rorlr ror/r

 والاعززاز ، كاليد والرجل والبطن والفرع فقولان : أظهرهما : أنه ظهار ، لانه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر . والثاني : أنه ليس بظهار ، لانه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية .
 كان مما يذكر في معرض الكرامة والإعزاز كقوله : أنت علئ كعين أمي ، فإن أراد الكار الكرامة فليس بظهار ، وإن أراد الظهار فظهار ، وإن أطلق فعلى أيهها يحمل ؟ٌ وجهان : الأرجع لا
 £ ( ) لو قال : يدك علئ كظهر أمي ، كان ظهاراً ، وبه قال الشافعي في الجديد ، والقديم أنه ليس . بظهار . المرجعان السابقان

 (V


## قاعـــدة (1)

فيما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث وما لا يتعدى وما فيه خلاف .
غالأول : المقطوع به الاستيلاد ، لقوته ، إذا أت أت (أم)(r) الولد الولد بولد
من نكاع أو زنا كان تبعاً لها يعتق بعتقها (r) . ومثلها : إذا نذر أضحية معينة فأتت (بعد ذلك)(£) (1) بولد كان حكمه حكمها (0) ، وكذلك ولد المغصوبة


## (9)

الرق(^) إلا فيما يأتي
و أما ما لا يتعدى تطعاً : فولد المرهونة إذا حدث بعد الرهن وا نفصل قبل الحاجة إلى البيع ، فإنه لا يتبع الأم في الرهينّ ، فإن كان حادثاً قبل الرهن ولم ينفصل عند البيع فيه ، فهو تبع للأم اتفاقاً ، لأنه كالجزء منها ، وإن وجد أحدهما دون الآخر بأن حدث بعد الرهن ولم ينفمل عند الحاجة إلى البيع ، أو حدث قبل الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع ففيه

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) القواعد للحصني ورقة ITr ، المنثو في القواءد ros/r الأشباه والنظائر للسيوطي ص^TM. } \\
& \text { (Y } \\
& \text { وأم الولد : هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { • ( ) ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } V
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مغني المحتاع } \\
& \text { 9) الرهن لغة : الثبوت والدوام } \\
& \text { وشرعاً : جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه }
\end{aligned}
$$

خلاف (1) ، مبني على أن الحمل هل يـلم أم لا ؟ و الأصـ/(r) [ أنه](r)

و أما المختلف فيه فصور :
منها : إذ ا عين ششاه عما في ذمته بالنذر فأتت بولد ففيه ثلاثة أوجه : أصحها : أنه يتبعها كما في ولد المعينه ابتد اءٔ.

و الثاني : لا ، بل هو ملك للمضحي أو المهدي .
و الثالث : أنه يتبعها ما د امت حية حتى إذ ا ذبحها لزم ذبحه معها ، فإن ماتت دون ذلك لم يبق حكمها في الولد( \&) . ومنها : ولد الأمه الميعة إذ ا أتت به في يد البائع قبل القبض ، ففيه هذ الخلاف بعينه ، و الصحيع أنه للمشتري ‘ و أنه أمانة في يد البائع ‘ نـم لو هلك [ الولد ](%D9%87) دون الأم لم يكن للمشتري خيار (ه) ، لأن العقد لم . يرد عليه(V)
( ) الال الرافعي : "ولو رهن حاملا ، وأحتيج إلى بيعها حاملا ، بيعت كذلك في الدين ، لأنا إن قلنا: الحمل يعلم ، فكأنه رهنهما ، وإلا فقد رهنهاوالحمل محض صفة .
ولو ولدت قبل البيع ، فهل الولد رهن ؟ قولان : إن قلنا : الحمل لا يعلم ، فلا . وإلا فنعم . وقيل : قولان ، لضعف المرهن عن الاستتباع ، فإن تلنا: لا ، فقال في ابتداء العقد : رهنتها
 أما إذا حبلت بعد المرهن ، وكانت يوم البيع حاملا ، فإن قلنا : لا يعلم • بيعت وهو كالسمن ، وإلا فلا يكون مرهوناً ، ويتعذر بيعها ، لأن الستثناء الحمل متعذر ، ولا سبيل إلى بيعها حاملا وتوزيع النمن ، لأْ الحمل لاتعرف قيمته .
 - Y ب
.
§ ( انظر المجموع - (0
(4) الخيار : اسم من تخيرت الشيء وهو الاختيار ، وخيرته بين شيئين أي فوضت إليه الاختيار وسرعاً : هو طلب خير الآمرين من إمضاء العقد أو فسخه




ومنها : ولد الأمه التي نذر عتقها إذا حدث بعد النذر ، وفيه طريقان : أظهرهما : القطع بالتبعية .
و الثانيه : أنه على الخلاف الآتي في المدبرة(1) . ومنها : ولد المدبرة(r) من نكاح أو أو زنا فيه قولان(r) :

 أو باع أحدهما حيث يجوز التفريق ، لم يبطل التدبير في الآخر (£) ، ولو كان الثث لا يفي إلا بأحدهما فوجهان
أصحهما وبه قال ابن الحداد(0) : يقرع بينهما كعبدين ضاق الثلث

Y المدبره : الدّبر : نقيض القُّلُ ، ودبر كل شيء عقبه ومؤخره ، والجمع أدبار ، ودبّر الرجل عبده تدبيرأ : إذا أعتقه بعد موته .
وشرعأ : تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياه.
معجم مقاييس اللغة 0.9/\& ، حاشية البجيرمي على المنهع

، القول الأول :
 الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن ، قال الشيرازي : وهو أصح القولين ، وأيضاً قال النويري . هو الاظظهر عند الاكثترين الـا

 (
-) محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري السافعي المعروف بابن الحداد ، أبو بكر - فقيه مشارك في علم القرآن والحديث والرجال والكنى والفرائض والنحو واللفة والشعر وأيام الناس ، وكان عابداً ورعاً ولي القضاء واء بمصر ، أخذ الفقه عن جماعة منهم منصور بن
 آدب القضاء في أربعين جزءأ ، والباهر في الفقه في مائة جزء والفتاوى • والفرائض • توفي رحمه الله سنة عغזهـ .



و الثاني : يوزع العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل(1)
ومنها : ولد المكاتبه(Y)، الحادث بعد الكتابة من أجنبي ، فيه أيضاً
قولان(r) : و أظهرهما : التبعية و أنه يعتق بعتقها ما د امت الكتابة باقية . ومنهم( ) من تطع بهذا وقال : إنه اختيار الشافعي(0) . ثم اختلف الأصحاب على هذا القول في حق الملك فيه لمن (هو)(r)؟ وذكرو ا قولين :
أظهرهما : أنه للسيد كما في ولد المستولدة ، (وكما أن)(v) الملك في
ولد المكاتبة له .
و الثاني : أنه للأم ، لأنه مكاتب عليها ولو كان للسيد لما عتق بعتقها (1) . ويتفرع على القولين كسبه و أرش(9) الجناية عليه وقيمته (إذ ا قتل)(•1)

Y ( Y الكابة لغة : الضم والجمع. والمكاتبة : أن يكاتب الرجل عبده أى أمته على مال منجم. وشرعاً : عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فاككثر


(
§) قال النوعي : وقطع أبو إسحاق بهذا القطل . وقال : إذا اختاره الشافعي كان الآخر ساقطاً .
الروضة

(Y) (Y
(V
.
9) الارش : أصله الفساد ، يقال : أرّشت بين القوم تأريشأ : إذا أفسدت ، ثُم استعمل في نقصان الاعيان لانه فساد فيها . فأرش الجراحة ديتها ، وهو المال الواجب على ما دون النفس ، وليس له تدر معلوم ، وأرش المبيع : هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب
 التعريفات للجرجاني صنا - (1.

ومنها : المعلق عتقها بصفة ، هل يتبعها ولدها في ذلك ؟ فيه قولان رتبهما الميدلاني (r) على ولد المدبره ، وقال : المنع هاهنا أظهر (r) ، وكذلك قال القفال(£) ، وغيره . وفرقو ا بين هذا و التدبير بمشابهة التدبير الاستيلاد في العتق بالموت
وقال الر افعي(0) : الأظهر أنه لا فرق ، وخالفه النوري ، فصحع قول
 ولا أثر لوجود الصفة منه(V).
وقال الشيخ أبو محمد : مقتضى ذلك أن يتعلق عتقه بالصفة حتى تعتق
الأم بوجودها منه(1) .
ومنها : إذا اقال لأمته أنت حرة بعد موتي بسنة مثلا ، فلو أتت بولد ، إن كان قبل موت السيد ، ففيه القولان في التبعيه(9) . وإن كان بعد موت السيد ، وقبل مضي المدة فقل نص الشافعي على أنه يتبعها ، وللأصحاب

على القول بأن خق الملك فيه للسيد فيكون أرشه وكسبه وقيمته للسيد ، وفيه وجهان : أحدهما : يصرف إلى السيد بلا توقف ، والصميع التوقف ، فإن عتقت وعتق الولد فهي له ، ه إلا وإلا فللسيد ، وعلى القول بأنه للمكاتبة ، يكون كسبه وأرشه وقيمته للأم ، تستعين بها في كا كابتا الروضة rav/Mr، مغني المحتأ (Y محمد بن داود بن محمد الداودي • - نسبة إلى أبيه داود المعروف بالصيدلاني - نسبة إلى بيع العطر - أبو بكر ، فقيه محدث ، تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي ، له مصنفات منها

 . $591 / 9$
( القواع
. §
( 0

- ( المرجع السابق (V)
(V
r. (
( ) المرجع السابق

إحد اهما : القطع بذلك ، (لأن)(1) سبب العتق قد تأكد ، إذ [ليس
.للو ارث) و الثانية : أنه على القولين كما/(r) قبل الموت(٪) .
ومنها : ولد الموصى به ، وفيه طريقان : أظهرهما (ه) : القطع بعدم التبعية ، وتال الشيخ أبو محمد : يحتمل طرد القولين(7) .
ومنها : ولد العارية و المأخوذة بالسوم(V) هل تضمن ؟ ه فيه وجهان:
أصصهما : أنه لا يضمن ، وهو مبني على أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف أو يوم القبض ؟
و الثاني : أنه يضمن ، وهو مبني [على ](A) أن الضمان بأقصى القيم ، قال الإمام : وإذا لم يكن مضموناً ، فحكمه حكم الثوب تلقيه الريح في دار إنسان(9)

> ومنها: ولد البهيمة [ الموقوفه ] • ا) ، وفيه وجهان :
> أصحهما : أنه يملكه الموقف عليه كالثمرة .

وثانيهها : يكون وقفاً تبعاً لأمه كولد الأضحيه ، ومنهم من خص الوجهين

$$
\begin{aligned}
& \text { • (1 } \\
& \text { (Y ساتط من د } \\
& \text { r.q- } \\
& \text { \& ( } \\
& \text { ه ) قال النوي : لا يتبعها على المذهب ، وقال الســـيّوطي : أصحهما القطع بعدم التبعية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الروضة r.r/r } \\
& \text { (السوم : سام البائع السلعة سنوماً : عرضها للبيع وسامها للمشتري واستامها : طلب بيعها . } \\
& \text { والمأخوذ بالسوم : هو من يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا لمـا ذكر؟ }
\end{aligned}
$$

> . V./r
> - (^)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1. }
\end{aligned}
$$

بولد الفرس و الحمار مثلا ، وقطع في ولد الغنم بالملك قطعاً لأن المطلوب (منها)(1) الدر( (r) و النسل(r) (\%).
و أما الجارية الموقفه ، إذا أدا أتت بولد ، من أجنبي ، فهو رقيق ، وهل
 وفي ولد الجميع وجه آخر : أنه لاحقَ فيه للموقوف عليه ، بل يصرف إلى
 ومنها : ولد الوديعه(1) الحادث في يد المودع فيه وجهان ، أحدهما : أنه وديعة كالأم



 اللبن ، والدّرّة بالكسر كثرة اللبن وسيلانه .

(
وتناسلوا أي ولد بیضهم من بعض ، ونسلت الناته بولد كثير تنسل بالضم .


0)
.
(V الروضة (V




 .va/r
 (I. (II القواعد للحصني ورقة (IMT.

حسين(1) الوجهين على الخلاف في أن الوديعة عقد بر أسه أم إذن مجرد ؟ وتبعه الإمام وغيره ولكنهم ا ختلفو ا في كيفية البناء(Y) ، وسيأتي ذلك عنل الكلام في هذه القاعدة في موضععه إن شاء الله تعالى .

المرجع السابق



## قاعــــةة) (1).

فيما يعتبر بالأبوين أو بأحدهما معيناً أو غير معين .

# وهي أقسام : 

الأول : ما يعتبر بالأبوين جميعاً وفيه صور : منها : حلّ الاكل ، فلا بد فيه من كن الأبوين مأكولين(Y). ومنها : الزكاة ، فلا تجب في المتولد(r) من المو اشي( أ) و الظباء(o).


ومنها : ما يجزيء في جز اء الصيد(1) كذلك(9) .

 المنثو في القواعد (Y المتثود في القواعد ז/ .
£ المراد بالمواشي : الايل والبقر والغنم ، والمتولد بين الغنم والظباء وبين البقر الأهلي ويقر الوحش لا تجب فيه الزكاة عند الشافعية سواء كان النعم نحولا أو إناثاً ، لأن هذا الحيوان لم الم يتولد من أصلين تجب الزكاة في جنسهما ، فلا تجب فيه اللزكاة ، ولانه لا يجزيء في الأضميه . فكا! هنا
 0) الظباء : مغرده ظبيّي ، وهوالنزال . والأنتى ظبيه .


(V لا تجزيء الأضحية إلا من النعم ، الايل والبقر والغنم ، ولا يجوذ فيها ما تولذ بين النعم وبين غيرها

^ ^ الصيد مُصدر هاد يصيد صيداً ، ثم أطلق على المصيد ، يقال : صاد الرجل الطير والوحش
وغيرهما ، أي أمسكه وقنصه ، والمصيد : ما يصاد با به .


-1 السهم : النصيب المحكم والحظ ، والجمع أسهم وسهام يقال : أسهمت له : أعطيته سهمأ ، والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها ، في الميسر وهي القدأ ، ثم سمي به ما يفوذ به الفالج سهمه ، ثم كثّ حتى سمي كل نصيب سهماً . لسان العرب

أظهرهما : يعتبر بهما
و الثاني : يعتبر بالأب ، كالمتولدة من كتابي ووثّية(r)، . ومنها : حل الذبيحة(؟) ، وفيه قولان أيضـأ ، و الأظهر اعتباره بـهما(ه) .


منها : النسب(Y).

## المصباح المنير صIIT.

() هو الحيوان السَّأَع الذي يركب ، والانثى بغله ، والجمع بغال ، وهو من البُغْل ، لان البغل يعجز عن شأو الفرس
 . (Y الروضة ج/r
( - إلى الأب ، وهو لا تحل مناكحته الـو

أما المتولدة من كتابي ووثنية أو مجوسية ، فلا يجوذ نكاحها على الأظهر تغليباً لجانب التحريم. والثاني : تحل لانها تنسب للأب ، هذا في الصغيرة ، فإن بلغت واختارت دين الكتابي منهما وتدينت به ، قال الشافعي رحمه الله : حلَ نكاحها . قال النويي : غمن الأصحاب من أثبت هذا قولا ومنهم من قال : لا أثر لبلوغها وحمل النص على ما اذا كان أحد أبويها يهودياً والآخر نصرانياً


๕) الذبيحة : ذبع كمنع ، شق وفتق ونصر ، والذبية ما يُذبَع • وجمعها ذبانع • والذبع : قطع الحلقوم من باطن عند النصيل ، وهو موضع الذبع من الحلق.

ه (المتولد من أم كابية وأب غير كتابي لا تحل ذبيحته ، أما إذا كان الاب كتابي والام غير كتابيه



والاسم النسبه بالكسر والضم ، ويكون من قبل الأب والأم ، وقيل هو في الآباء خاصة


```
ومنها : استحقاق سهم ذوي القربى(1) ، وهو من تو ابع النسب . ومنها : الكفارة ، وهو ( أيضاً كذلك)(Y).
```

ومنها : مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب و أقاربه(r) .
ومنها : الولاء ، فإنه يكون على الولد لمو الي الأب .

قال القاضي حسين : يعتبر قدرها بالأب(^) ، [ ولإلمام فيه احتمال ](9).

سهم ذوي القربى فقيرهم وغنيهم ، كبيرهم وصغيرهم ، ذكرهم وأنثاهم ، بشرط كون الانتساب
بالآباء ، فلا يعطى أولاد البنات .
الروضة roo/7، مغني المحتاع T/ 9E .
.
(Y

§) الدية : ودى القاتل القتيل يديه دية : إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس ، وأصلها

وشرعأ : هي المال الواجب بجناية على الحر في ثفس أو فيما دونها.
 المنير ص. TO، حاشية قليوبي وعميرة 1TQ/\&، حاشية البجيرمي 109/\&. (0) في ب : هستولدأ .

ج) الوثني : الوثن : الصنم ما كان ، وقيل : الصنم الصغير • وقيل : الوثن كل ما له به جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو من الحجر أوغير ذلك ، والصنم الصورة بلاجئة . وقيل : هما بمعنى واحد • والوتني : هو عابد الوتن .

 ، المجوس : أمة من الناس وهي كمة فارسية ، والمجوسية : نحلة والمجوسي منسوب إليها يقال : تمجس ، صار من المجوس ، كما يقال تهوّد وتنصّر ، إذا صار من اليهود أو من - النصاری

قال الشربيني : المجوسية هيب عابدة النار إن لا كتاب بأيدي قومها الآن ولم نتيقنه من قبل
 . \av/r

ومنها : قدر الجزية (1) إذ ا كان أبوه من قوم لـهم جزية و أمه من قوم
لـهم جزية أخرى ، فالمعتبر جزية أبيه .
ومنها : قدر الغرة(Y) /(r) ، الو اجبة في الـبنين( ( ) على قول مخرَّج
اختاره القاضي حسين(0) ، و الأصت مـا سيأتي .
الثالث : مـا يعتبر بالأم وحدها ، وهو شيئان :
أحدهما : الحرية قطعاً ، فمتى كانت حرة ، كان ولدها حراً(7).
و الثاني : الرّق كذلك ، إلا في صور :
منها : إذ ا كانت مملوكة للو اطىء وهو حر ، فولده حر ، بلا خلاف(v) .
ومنها : الأمه إذ ا وطئها حر بالشبهة وهو يظنها زوجته ، وكانت حرة ،

- فإن الولد [حر ]ـه (^) كما تقدم

الجزية : هي ما يوْخذ من أهل الذمة ، والجمع جزى ، وهي مأخوذة من المجازاة ، وقيل من
الجزاء بمـنى القضاء ،
وشرعاً : هي مال يلتزمه الكفار بعقد ، تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به .


(Y الغرة : بالضم بياض في الجبهة ، أصلها البياض الذي يكون في وجه الفرس ، والغرة عند العرب ، أنفس شيء يملك وأفضله ، والفرس غرة مال الرجل ، والعبد غرة ماله ، والبعير النجيب غرة ماله، والأمة الفارهة من غرة مالـ اله
والمراد بالغرة الواجبه في الجنين أي ديته نسمة عبد أو أمهـ.
 بالro/V
-
الجنين : جن الشيء يجنه جنأً : ستره وكل شيء ستر عثك فقد جُنّ عنك ، والجنين : الولد ما دام في بطن أمه ، والجمع أجنة وسمي بذلك لأنه استجن في البطن : أي استتر واختفى


 .
. المراجع السابقة (V (A

ومنها ：إذا وطىء الحر الأمة التي عُر＂بنكاحها فأولدها ، فإنه حر أيضاً（1）

ومنها ：إذا وطيء الأب جارية ابنه ، فالولد حر ، وإن لم تصر الجارية أم ولد ، ولم يقدر دخولها في ملكه قبل العلوق（r）．
ومنها ：إذا نكع مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم （و استرقت）（ヶ）بالأسر بعد ما حملت منه ، فإن ولدها［ لايتبعها ］（ £）في الرق ،


الر ابع ：مايعتبر بأحدهما غير معين وفيه صور ：

ومنها ：تحريم الآكل فلا يؤكل من كان أحد أبويه غير مأكول（＾）．
ومنها ：النجاسة ، فما تولد من كلب أو خنزير وحيو ان طاهر له حكم
الكلب و الخنزير (9) .

ومنها ：وجوب الجز اء في قتل المحرم ، وتحريم التعرض له إذا كان
（إذا عُرَّ بحرية أمة فنكحها ، فإن أولاده الحاصلون منها قبل العلم برقها أحرار لظنه الحرية． الروضة．
．（Y
 وهو المضغة ، والعلق ：الدم عامة أو الشديد الحمرة أو الغليظ أو الجامد．



$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { • (\& }
\end{aligned}
$$

ه）مجتناً ：جُنَيْت الثُمرة أجنيها واجتنيتها ، وثمر جَنْيَ أي أخذ لوقته ، فالجني ：أخذ الثمرة من

$$
\begin{aligned}
& \text { شجرها ، نـم يحمل على ذلك }
\end{aligned}
$$




（ ）المجموع عV／Q، الروضة
（ المجموع（4／9

أحد أبويه مأكولا سو اء تولد من وششي(1) وإنسي ، (كالحمار)(r) المتولد بين وحشي و أهلي ، أو تولد من وحشيين ، كالسبع المتولد بين الذئب
 ومنها : (في)(r) ضرب الجزية عليه إذا كان متولداً بين من يقر بها ،
 إحد اهما : القطع بضربها عليه ، وتقريره بها(9) (9) ، و الثانية : فيه القولان(•) في مناكحته وحل ذبيحته(1) (1). [ومنها : حقن(Ir) الدم إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر(Ir)

1) الوشش : هو ما لا يستأنس من دواب البر ، وجمعه وحوش ، وكل شيء يستوحش عن الناس فهو وحش وحشي ، يقال : إذا أقبل الليل استأنس كل وحشُي واستوحش كل إلنسي
 - في r الضبع والجمع أضبع وضباع ، والذكر ضبعان والجمع ضباعين
لسان العرب TIV/^، تحرير ألفاظ التنبيه صI\&0، القاموس المحيط ص907 . §) في ب • ع ،
©) إذا عتل المحرم ما أحد أصليه مأكولا يجب فيه الجزاء تغليباً لجانب التحريم •
 - (Y (Y
(V
^) (
2) وهو المذهب


(IY جمعت فيه ، حقنت دمه خلاف هدرته ، كأنك جمعته في صاحبه فلم ترته ، وحقن دم الرجل حل
. به القتل فأنقذه

(Ir الظفر : بالفتع ، الفلاح والفوز بالمطلوب ، يقال : ظفر بعدوه ظقره عليه ، أي غلبه علحِه، - والمراد هنا أنه أسلم قبل الأسر

لسان العرب \&/OlV/ ، المصباع المنير ص1ET، مغني المحتاع \&TA/\&.

به ، فإنه يحقن دمه ودم أولاده الصغار ، وفي الام وجه أنها لاتحقن

ومنها : قدر الديه ، وقيمة الغرة في الجنين ، والصحيع المنصا المنصوص آن
 كما إذا كان أحد الأبوين مسلما (0) ، وفيه قول مخرَّع ، أن المتبع فيه



 ومما يلتحق بهذه المساثل : المستحاضة إذا المانت مبتل أة غير مميزة ،

> - (1
> ساقط من ب . .
§ ( )

غلظ : الغلظ ضد الرقة ، في الخلق والطبع والفعل والمنطق والعيش ، ونصو ذلك ، يقال : غلظ يغلظ غلظاً : صار غليظأ ، ومنه تغليظ اليمين ، أي تشديدها وتوكيدها • ومنه الدية المغلظة ، وهي التي تجب في تتل شُبه العمد • وتغليظها إيجابها بأوصاف أفضل من أوصاف ديةالخطأ .
لسنان العرب
ه) (المتولد بين مختلفي الدية ، يلحق بأغلظهم وبه تقدر ديته ، وكذلك قيمةالغرة الواجبة في الجنين المتولد بين مختلفي الدية ، وهذا هو المنصوص عليه .
 O.7. 1 (Y) الأشباه والنظانر لابن الوكيل
(V بأبي المطيب بن سلمه فقيه عالم بالعربية تفقه علىابن سريع ، قال الشيخ أبوإبـحاق : كان عالمأ جليلك ، وله وجوه في المذهب ، له مصنفات عديده ، توفي رحمه الله بسنة ^. تاريخ بغداد المؤلفين
^) في أ ، ج ، د : أحسنهما • وما أتبته موافق لما في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ، والأشباه
 (4) الاششباه والنظائر لابن الوكيل (1. الروضة 1 ( 1 /
 بنت جحش(1) : (تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيـام ، كما تحيض النساء وكما يطهرن ، ميقات حيضهن وطهرهن"(Y). فعلى هذا هل الاعتبار بنساء عشيرتها ، أو نساء بلدها ، أو نساء العالم ؟ فيه ثلاثة أوجه(r) ، أصحها الأول ،(؟(؟) وعليه فلا فرق بين أقارب الأب و أقارب الام . وفيه وجه : أنه كمهر المثل يعتبر بأقارب الأب(ه) ، قال الإمام : فلو (اختلفت) (Y) عادة العشيرة في التقدير ، تعين السِّتِ ، لوقوع الاتفاق .
(1) حمنة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن بصرة بن مرة الأسدية ، أخت أم المؤمنين زينب وعبداللَ

 المهاجرات ومن المبايعات ، شهدت أحداً فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى وتداويهم •

وكانت تستحاض .
الإصابة Y أخرجه أبو داود في سنته في الطهارة 199/ FAV وتم والترمذي في الطهارة باب ما جاء في
 حديث حسن صحيع". وقال أيضأ : "(سألت عنه البخاري فقال : هو حديث حسن" وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن . وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في البكر إن إذا ابتدئت

 . rrv/r صحيع ، المجموع
 r ( الألل : أن المعتبر نساء عشيرتها من جهة الاب والام ، وهذا هو الامصح باتفاق الاصحاب . والثاني : أن المعتبر نساء بلدها . - والثالث: أن المعتبر نساء العالم
 . r. -
(0) (0 المجموع ra9/r.
( )

- المرجع السابق (V

وفي الاياس(1) من الصيض قولان(Y) : أظهرهما عند (الر افعي)(r)
وغيره ، المعتبر فيه نساء عشيرتها ، وعند النووي المعتبر كل النساء(\&) . وقال الإمام(0) و القاضي حسين(I) : المتبع فيه أغلظهما ، و الله - (تعالى) (V) أعلم
(أيست منه آيس يأساً ، لغه في ينست منه أيأس يأساً ، ومصدرهما واحد ، وآيسني منه فلان : أيأسني ، وكذلك التأييس ، وقيل : أيست مقلوب عن ئست ، وليس بلغة فيه ، وأيس بمعنى قنط

لسان العرب 19/7 ، المصباح المنير ص٪٪، القاموس المحيط صعی7، تحرير ألفاظ التنبيه ص
Y ( أحدهما:أن المعتبر نساء عشيّيرتها ، أي أقاربها من الأبوين ، لتقاربهن طبعاً وخلقاً ، ويعتبر . الاهقرب فالأقرب إليها
والثاني : المعتبر إياس نساء العالم ، للاحتياط وطلباً لليقين ، وهو أن تبلغانٌتنتين وسيتن
. سنة


- في أ الشافعي
.
(0
(4)
(V

قال المحاملي(r) في اللباب : يترتب على النسب الثا عشر حكماً،
 تحريم الوصية له . الر ابع : تحمل الدية (له)(ه) . الخامس :ولاية التزويع . السادس : ولاية غسل الميت . السابع : ولاية الصلاة عليه . الثامن : ولاية الحضانة . التاسع : ولاية المال . العاشر : طلب الحد . الحادي عشر : سقوط القصاص . الثاني عشر : تغليظ الدية(7) . تلت : وبقيت أحكام أخر ، وهي إرث القصاص ، وإرث الحقوق كالشفعة والخيار ونحوهما ، و التبعية في الإسلام أو الكفر ، ووجوب اللفقة و الإعفاف (V) وترتب العتق على الملك ، وعدم قبول الشهادة من أحدهما
 (Y
 منها كتاب المجموع في عدة مجلدات . ،التجريد ، والمقنع ، واللباب ، وكلها في البيا الفته الشافعي ، وصنف في الفلاف كثيراً ، مثل كتاب عدة المسافر وكناية الحاضر ، توفي رحمه الهة سنة 10 كهــ

r. الأعلام

§ (
8) ساتط من أ
r
، (V

 وجوه حاجاتهم المههة" كالنفق والكسوهة ، ولئلا يعرضهم إلى الزنا المفضي إلى الهلاك ، وذلك
لا يليق بحرمة الابوة •

والثاني : لا يلزهه ، وهو مخزّع ، كما لا يلزم الاصل إعغاف الفرع.
 TK TV/

للآخر في الفروع للأصول ، وكذلك الحكم له ، و اعتبار مهر المثل ، وعدم

 موطوءة أحدهما على الآخر وثبوت المحرمية و اعتبار الكفاءة(ب).

## فـاعصةة(1)

الأصل استواء (الأب والجد)(r) في الأحكام كما في ولاية المال و المير اث ، ورجوب النفقة وولاية التزويع بالاجبار وإعفافه وعتقه بالملك ، . وييعه مال الطفل من نفسه ويالعكس

> وخرج عن ذلك صور اتفق عليها و أخرى جرى فيها خلاف :

منها : في المير اث أن الام [تأخذ [r(r) ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب ، وليس ذلك اللجد ، بل لها الثـ ألـ كاملا
. معه( )
ومنها : أن الأب يجمعبين الفرض و التعصيب إذا كان معه بنت أو بنت ابن ، وهل يقال ذلك للجد ؟ فيه وجهان(0) ، و اختار المحققون المنع ، وهو -نز اع لفظي

الأشباه والنظائر للسيوطي ص77٪.
(Y
(
६) في مسألتي "نوع أونوجهّ وأبوين" فإن الاب فيهما يرد الأمّ من الثلث إلى ثلث الباقي ، ولا يردها الجد ، بل تأخذ معه التلث كاملا ، لان الجد لا يساويها في الدرجه ، فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الاب
وهاتان المسألتان يلقبان بالغراوين ، لشهرتهما وتشبيهاً لهما بالكوكب الاغر • وبالعمريتين ، ورابـا

قال النوعي في السيألتين : إن الام تأخذ ثلث ما يبقى علىالصحيح المعروف في المذهب . وقال ابن اللبان : لها الثك كام الثا

o) قال النوعي : إن الاب يجمع بين الفرض والتعصيب ، وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان : أحدهما : أنه مثله
والثاني : لا ، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيبب فقط ، والجمع بينهما خاص



ومنها : أن الأب يحجب(1) الإخوه و الجد لا يحجبهم ‘ بل يشاركهم على الصحيع المنصوص(r) ، و اختار ابن سريج وابن اللبان(r) من أصحابنا (وغيرهما)( \&) أنه يحجبهم كالأب(ه).
ومنها : قال الغز الي : إن الأب يحجب أم نفسه ، و الجد لا يحجبها . وجعلها مما يستثنى(I) ، وفيه نظر ، لأن الجد يحجب أم نفسه ، كما أن الأب يحجب أم نفسه(v) . [ونظير ](1) مير اث الجد مع ( الجدة)(9) ، إرث الأب مع الأم ، فهو اتفاق لا افتر اق .
ومنها : أن الأب يرجع فيما وهب من ولده وكذلك الأم وفي ثبوت ذلك للجد و الجدة خلاف ، و الأصح ثبوته( • ا) .

1) الحجب في اللغة : الستر والمنع .

وشُرعاً : منع من قام به سبب الإرث بالكيله أو من أوفر حظيه.
هعجمم مقاييس اللغة . E

r فرضي محدث ، قال الخطيب البغدادي : انتهى إليه علم الفرانض، وصنف فيه كتبأ كثيرة ،



§) فـي ع : وغيره ، وفي د : وغيرهم •

ه) قال النوي : " قال المزني يسقطون ، واختاره محمد بن نصر المروذي من أصحابنا وابن
 - (Y) القواعد اللحصني ورقة
(V
 - (^) 9 1 (1) في د : الإخوه
(1. فالمذهب أنهم كالأب ، وفي قول لا رجوع لهم ، وقيل ترجع الأم وفي غيرها قولان ، وقيل يرجع آباء الآباء وفي غيرهم قولان.


ومنها : سقوط القود(1) عن الأب ، وفي سقوطه عن الجد و الجدة خلاف
، و المذهب السقوط(Y) .
ومنها : تبعية السابي(r) ممتنعة إذا كان مـع السبي أبوه ، و المذهب أن الجد كذلك(£).

ومنها : التفريق بين الو الدة ورلدها حيث يحرم|(0) هل يجري ذلك في الجدة

إن لم تكن الأم موجودة ، جرى ذلك قطعا .
وإن كانت موجودة لم تقم مقامها على الأصح ، حتى لو بيع مـع الحدة وفرق بينه وبين الأم كان محرماً على الأصح(ף) .

وحكى الماوردي في التفريت بين الولد والأجد اد و الجد ات من قبل الأب والأم ثلاثة أوجه(V) ، ثالثها : أنه يحرم ذلك في الجدات دون

1) القَوَ : - بفتح القاف والواو - مأخوذ من قَوْ المستقيد الجاني بحبل وغيره ، ليقتص منه ،
 بالقتيل ، وسمي قودأ ، لانه يقاد إليه . معجم مقاييس اللغة rA/0، لسان العرب rv./r.r. المصباح المنير صص^191، تمرير ألفاظ

Y (Y ال النوعي : لا تصاص على والد يقتل ولده ، والآم كالاب ، وكذلك الأجداد والجدات ، وإن علوا من قبل الابب والام جميعاً . وحكى ابن القاص وابن سلمه تولا في الأجداد والجدات وهو

$$
\begin{aligned}
& \text { شاذ منكر } \\
& \text { الروضة 101/9. }
\end{aligned}
$$

r ،و الجارية سبيّة ومسبيه .
المصباح المنير صا.1.
§ ) إذا سبى الصغير مع أحد أبويه فإنه لا يتبع السابي جزما لان تبعية الاهل أقوى من تبعية

- السابي ، فكان أولى بالاتباع

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
0
. rov/l. (الروضة (a)
 الأجداد دون الجدات ، لانهن أصلح للتربيه. الحاوي

ومنها : أن الولد يتبع جده أو جدته في الإسلام إذا كان الو اسططة ميتاً كالأبوين ووكذا إن كان حياً على الأصح ، وفيه وجه(1) الا
ومنها : إذا ا قلنا للأم ولاية المال(r) ، ففي الجدة عند عدمها وجهان(r). ومنها : إذ أ أسلم الكافر قبل الاستيلاء ، أحرز(؟) ماله وولده الصغار

عن السبي ، وهل يجري ذلك في ولد ابنه الصغير ؟ فيه وجهان(0) : أصحهما : نعم ، وعن القفال ، إنه قال : الوجهان فيما إذا كان الأب
ميتاً ، فإن كان ( الأب)(T) [ حياً ، لم يحرز الجد وجهاً و احداً(v). وقال آخرون : الوجهان إذا كان الأب حياً فإن كان ميتاً ](A) ، أحرز الجد وجهاً و احداً (9)

وقال الروياني في البحر(•1) : (هذا هو الصحيح عند الأصحاب)(11).
(1) القواعد للحصني ورقة ع
Y) أن الأم لا تلي المال على الأصح • وقال الإصطخري : إنها تلي المال بعدالأب لأنها والد وتقدم
. على وصيهما لزيادة شُفقتها لا لا لا

.
§ ) الحرز الموضع الحمين ، يقال : أحرزت الشيء : إذا حفظته وضمدته اليك وصنته عن الاخذ، والمراد هنا : أنه بإسلامه عصم ماله وبلده .
 مغني المحتاع
0) قال النووي : وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير ؟ فيه أوجه : أصحها : نعم . والثاني: لا. والثالث : إن كان الابن ميتأ عصم ، وإلا فلا . . الروضة . .
ج) ساتط من ب ، ع ،د .

^) (

(1.
.11 الأشباه والنظانر لابن الوكيل (1) (1)

ومنها : ما يشترط فيه رضا الو الدين أو أحدهما من الغزو(1) إذا لم يكن فرض عين(r) ، و السفر للجهاد كذلك ، (وما في معناه)(r) هل الجد الج


 عند وجود الو الدين وجهين(9) ، و الصحيع لزوم ذلك . لان بر الجدين وشفقتهما لا تنقص بوجود ذلك الو اسطه . ثم هل ذلك على الع العموم ( أو مختص) (•1) بالحر دون الرقيق ؟ فيه وجهان (1) ، يجريان في جميع الأصول ، واله أعلم : (lr) في الأسفار التي تلحق بالجهاد في وجوب اشتر اط رضا الأبوين
() الفزو : مصدر غزوت العدو ، الاصل الطلب ، ويقال : ما مغزاك من هذا الأمر ؟ أي ما مطلبك ، وسمي الغازي غازياً : لطلبه العدو •
 يحرم الجهاد إذا منع الاببوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين ، لان برهما فرض عين ، والجهاد فرض كفاية ، فإذا تعين الجهاد فلا إذن • الان المهذب T/ TVAM. . r ( ) الحاوي ( ( 0
 . IEA/1 الالشباه والنظانر لابن الوكيل (V . ( الوجيز (
9 أحدهما : :لا يلزهه ، لان الالب والام يحجبان الجد والجدة عن الولاية والحضبانه .

 (l.
. (II



## و الجدين و أن لهم المنع منها ، ويلزم طاعتهم :

فمنها : حع الفرض [ إذا كان](1) مستطيعاً ، الصحيح أنه ليس لهما
 على الفور(0) ، وقال الر افعي : إنه غريب ، وجزم هو و النووي بأن لهما
 نقله عنها بن الرفعه(1) (1) (1) (1) ومنها : (السفر)(•) لطلب العلم ، أطلق العر اقيون أن الاستئذان مستحب(11) ، وقال الماوردي : إن كان (الولد ممن تلزمه نفقة الأصل)(1r) فهو كصاحب الدين ، له المنع ، إلا أن يستنيب في الإنفاق عليه من ماله الحاضر ، وإن لم تكن نفقته لازمة عليه (لم)(r|) يلزمه الاستذ ان(ڭ) .

وقال المر اوزة : إن كان لطلب ما هو (متعين)(1) عليه فله الخروع بغير
إذن الأبوين ، وليس لهما المنع ، وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية كدرجة
 وإن لم يكن هناك مستقل بالفتوى ، ولم يخرج/(r) للطلب سو اه فلا يحتا إلى إذن ، وليس لهما منع منه ، لأنه يدفع الحرع عن نفسه وغيره بذلك ، فإن خرع معه جماعة يطلبون فوجهان ، و الأصع : أنه لا يحتاع إلى إذنهما ، إذ الخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود ، وقيد بعضهم ذلك بأن لا يمكنه التعلم في بلده(r).
قال الر افعي : ويجوز أن لا يشترط ذلك ، [ويكتفى ] \& ) بأن يتوقع [من السفر ](0) زيادة فر أغ أو إرشاد أستاذ ، كما أنه لا يتقيد الحكم في سفر التجارة بأن لا يتمكن منها في البلد ، و اكتفى بأن يتوقع زيادة ربي أو
رو أ(ף).

ومنها : سفر التجارة فإن كان تصيرأ فلا منع منه بحال ، وإن كان طويلا فإن كان فيه خوف ظاهر كركوب بحر أو بادية خطيرة وجب الاستئذان على الصحيع ، ولهما المنع ، وإن كان الأمن غالباً فالأصح أنه لا منع ، (و أنه) (V) لا يجب الاستئذان (1) ، وطرد القاضي حسين ذلك في سائر


> (1) في ع : معين
> . MI - H
> r
> • ( )
> (0) ساتط من ؟
> • rIIN.
> . ساتط من أ، ب ، د ( C
> ( 1 ( الروضة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (l. }
\end{aligned}
$$

## فائـــــة) (1)

أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في ثمان مسائل ، ذكر الر افعي(r) منها
أربعة :

وثانيها : يحجب الإخو ان (الأم)(\&) من الثلث إلى السدس ، وليس ذلك . لأولادهما

وثالثها : يشارك (الأخو ان)(0) من الأبوين الإخوة من الأم ني المشرَّكة)(7) ، ولا يشاركهم أولاد الإخوة للأبوين .

ور ابعها : أن الإخوة للأبوين أو للأب يقاسمون الجل وليس ذلك لأولاهم ، بل يحجبهم الجد .

وخامسـها: الأن يعصب أخته و ابن الأن لا يعصب أخته ، لأنها من ذو ات الأرحام

وسـادسـها : الأخ للأبوين يحجب الأخ للأب ، و ابن الأخ للأبوين لا يحجبه
، بل يحجب ا بنه .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ه ( في ع ع : الأخوات }
\end{aligned}
$$


مفعول ويقول : هي محل التشريك والاشتراك .
والأصل : مشرك فيها بين الشقيق وعلدي الام ، وهي : زوع وأم - أو جده - وعلد أم -
 القرابة التي ودثوا بها الفرض ، وتسمى ايضاً بالحمارية ، لأن عمر رضي اللّه عنه حرم الأشقاء فقالوا : هب أن أبانا كان حماراً ، ألسنا من أم واحده ؟ ؟ فشَرك بينهم • وتسمى أيضاً


 . $\mid \lambda-I V / r$

وسابعها : الأن للأب يحجب أولاد الشقيق ، وابنه لا يحجبهم ، بل هم أولى منه .
وثامنها : الإخوة يعصبون أخو اتهم ، و أولادهم لا يعصوبن عماتهم إذا
 شيئًا ، بل تتقدم عليه(1) ،"و اله أعلم .
(الروضة الد النوعي هذه الثلاث على الاريع التي ذكرها الرافعي

## قاعصهd(1)

ما أقامه الشارع مقام الشيء ( لا يلزم)(Y) إعطاؤه حكمه من كل وجه، كما في أولاد الإخوه ، وكذلك التيمم لا يرفع الحدث كالوضوء(r) ، ، و المسح
 وقد يقوم مقامه من كل وجه ، إما اتفاقأ ، كخصال الكفارة وصيام المتمتع بدل الهدي(0) . أو فيه خلاف ، وذلك في صور :
هنها : إشارة الأخرس(T) بالطلاق وغيره كالنطق كما تقدم(V)، فلو أشار في الصعلاة بالطلاق أو البيع ، نفذ ، ولم تبطل به الصـلاة ، على الصحيح(^)، وفيه وجه كالكلام(9).

ومنها : إذا قال للصغيرة التي (لم تحض)(•1) أنت طالق في كل قرء(1)

$$
\begin{aligned}
& \text {. }{ }^{\text {( }} \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والثاني : أنه يرفع الحدث في حق فريضة واحدة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { § ( ) مدة المسع على الخفين اللمقيم يوم وليلة ، وللسمافر ثلاثة أيام بلياليها } \\
& \text { المجموع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الأخرس : خرس الإنسان خرساً : من منع الكالام خلقة . . فهو أخرس . والخَرُس في اللسان }
\end{aligned}
$$

> ^^) (إشارة الآخرس معتبرة في وقوع الطلاق ، وتقوم إشارته مقام عبارة الناطق في جميع العقود والحلفل والاهارير والدعاوي ، لكن في شهادته خلاف ، وإذا أشار في صـلاته بطلاق أو بيع أو
9) أي أن إثشارة الالخرس تبطل الصلاة ككلام الناطق .
(1.
(11) القرء فيه لغتان : الفتع وجمعه قروء وأقرو ، والضم ويجمع على أقراء ويطلق على الحيض والطهر ، وقد أقرأت المرأة في الأمرين جميعأ ، وأصله من دنو وقت الشيء ، غلما كان

طلقه ، فالأصح [ أنه ](1) لا أقر اء لـها ، بناء على الأصح أن القرء طهر محتوش (r) بدمين ، فلا تطلق حتى تحيض ثُم تطهر(r) ، وفي التقريب وجه [ غريب](%D9%AA) ، أن الأشهر الثلاثة في المغيرة ، تقوم مقام الأقر اء ، كما في العدة(0) .

ومنها : وقت العصر والعشاء ، جعله الشارع وقتاً للظهر والمغرب ، في حق أرباب الأعذار رفقا بهم ، وقد عدو ا ذلك إلى إدر اك الظهر
 و البدل مع مبدله على أقسام : تارة يتعين الابتد اء بالمبدل ، وتارة يتعين الابتداء . بينهما ، وتارة يتخير بينهما

الحيض يجيء لوقت ، والطهر يجيء لوقت ، جاذ أن يكون الآقراء حِيْاً وأطهاراً . ويقال : إنه اللطهر ، وذلك أن المرأة الطاهر كأن الدم اجتمع في بدنها وامتسك ، ويقال : إنه وأصل القرء الجمع ، يقال : قريت الماء في الحوض : أي جمعته ، فكأن الدم يجتمع في الرحم -ثم ومذهب الشافعية أن الآقراء:الأطهار



(Y احتوش القوم بالصيد : أحاطوا به ، واسم المفعول محتوش بالفتح ومنه احتوش الدم الطهر ، كأن الدماء أحاطت بالطهر ، واكتنفته من طرفيه ، فالطهر محتوش بدمين . المصباح المنير ص•7، مغني المحتاع
r فعلى الاول : لم تطلق ، حتى تحيض وتطهر ، ولا يؤمر النوع باجتنابها في الحال ، وهو -الصميح
وعلى الثاني : أنه يقع في الحال طلقة .
〔) ساقط من ب .

 . بداية اللوحة (Y

فالأول : هو الغالب ، كالتيمم مـ الوضوء ، وخصال الكفارذ ، وإبدال
 وجه أنه ليس كل خصلة بدلا عما قبلها ، بل هي خصال مستا ملقال
 جماعة من الأصحاب ، لكن الر اجح خلافه(N) . ومن الثالث : و اجد بعض الماء أو الو مستعمله في بعض الأعضاء لأجل الجر اع مـع التيمم ، إذا آيل بأن الأعضاء في طهارته كضضو و احد .

 . بدل عن الصوم
ومن الر ابع : مسح الخف مـ غسل الرجلين .

و أما الإستنجاء [ بالأحجار ]()) مـع الماء ، فيمكن أن يكون من الثالث ‘ و أن يكون من الر ابع ،و الأظهر أن الأحجار ليست بدلا عن الماء ، بل كل منهما أهل بنفسه ، وهو مخير بينهما (ه) وان العا

> -
( $\boldsymbol{\text { r }}$
، وظاهر كلام بعض الشافعية أنهما وجهان :

أصحهما : أنها صلاة مستقلة.
والثاني : أن الظهر أهل ، والجمعة بدل .
قال النوعي : وعبر بعض أصحابنا بعبارة أخرى ، فتال : ني الجمعة والظهر يوم الجمعة ثلاثة أقوال :
أحدها : كل واحدة أهل بنفسهـ
والثاني : الظهر أصل والجمعة بدل .



- ع
. (
 Tro، المنثو في القواعد Tr/A

ما عُلقق جو از البدل فيه على فقد ان المبدل (عنه)(r) ، ورجود البدل ، فإن ا فقد ا معأ ، فهل [يجب](%D8%9F) عليه تحصيل المبدل ، كما لو وجدا ؟ أو يتخير بينه وبين البدل لأنه إذا حصل البدل صار و اجداً له دون المبدل؟ فيه

منها : لو لم يكن في إبله بنت مخاض ، عدل إلى ابن لبون بالنص(گ) ، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (إن ا كان)(0) عنده(7) ، فإن فقد أيضاً ، فوجهان : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و الثاني : يتعين شر اء بنت المخاض(1) . }
\end{aligned}
$$

ومنها: الحق ، هل يجوز تحصيله بدلا عن بنت لبون إذ ا قلنا بالأضعف إنه
بدل عنه ؟ فيه الوجهان(4).

> ( ) انظر الفائدة في المراجع السابقة
> - (Y ( ${ }^{\text {( }}$
§) المراد بالنص هو حديث أنس وفيه (.... فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن

صـكـح البخاري مع الفتح في كتاب الزكاة باب الفرض في الزكاة (0) في ب ، د : كما إذا كان .
(Y) في أ : بعد توله : عنده ، زيادة "اله دون المبدل" . (V أما بنت المخاض فلأنها الأصل ، وأما ابن اللبون فلأن شرط إجزائه موجود وهو فتد بنت
 وهو فاقد لبنت المخاض ، وهذا الوجه هو الصحيح ، وعليه جمهو الأصحاب . ^) (لأههما لو استويا في الوجود لم يخرع ابن اللبون ، فكذلك لو استويا في الفقد وقدر على - تحصبلهما
 . 107/r
9) أحدهما : يجو ، لاختيار فضيلة الانوثلة بزيادة السن ، كما يجوز إخراج ابن اللبون بدلا عن بنت المخاض ، وبه قطع الغزالي في الوجيز . تال النوقي : وهو شاذ مردود .
والثاني : لا يجوذ ، لان تغاوت السن في بنت المخاض وابن اللبون تفاوت يوجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشُجر والامتناع هنّ صغار السباع ، والتفاوت بين بنت اللبون والحق لاي

ومنها : من ملك مائتين من الإبل ، وعنده الحقاق وبنات اللبون ، وقلنا
 يجب شر اء الأغبط ؟ فيه الوجهان(1) . وفي هذه المسألة أيضأ شيء آلخرء


 بنات مخاض مع ثمان جبر انات ، أو بنات اللبون أصلا ولا ويصعد منها إلى ألى خمس جذا ع ويأخذ عشر جبر انات . (£) وفيه وجه شاذ ؛ أنه يجوز ذلك كما
 جبر انين ، أو لزمته بنت لبون فلم يجدها ، ولا حقه ، فله أن يخرج ](ه ه جذعة ويأخذ جبر انين(1) .

> = يوجب اختصاص الحق بهذه القوه ، بل هي موجودة فيهما جميعأ ، والمذهب عند الشافعية عدم الجواز ، وبه تطع الجمهود
 وإن كان الآخر أُفقع للمساكين • وهذا هو المزهِب ، وبه قطع الجمهود


Y (الجذع - بفتمتيتن - هن الايل الذكر والجمع خذاع ، والالأتثى جذعه وهو ما أكمل السنة الرابعة ودخل في الخامسة .
 r به ، واسم ذلك الشيء الجبران • وهو شاتان أوكشرون درهماً ، وكل واحد من الشاتين أو العشرين الارهم ، أصل في نفسه ليس أحدهما ببدل عن الآخر .

 وإنما جاز للضنورة في موضعه ، ولا ضصورة هنا إلى النزول أو الصعود بسنين ،

(0) مابين المعكوفيتن ساقط من ب .


والأصحاب فرّقو ا بينهما ، بأن هاهنا لا يتخطى :واجب ماله ، وفي المائتين يتخطى في الصعود والنزول ، أحد واجبي ماله(1) . والله أعلم

## فاعهةة(1).

في الجو ابر و الزو اجر

والفرق بينهما : أن الجو ابر مشروعة لجلب المصالع والزو اجر شرعت للرء المفاسد ، فالجو ابر لجبر ما فات/(r) من مصطالح حقوق الله [ تحالى ](r) وحققق عباده ، ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجبت عليه آثما ، وكذلك شرعت مع الجهل و الخطأ و النسيان ، وعلى المجانين و الصبيان كما هي في حق الذاكر و العامد و الغافلين ، بخلاف الزو اجر فإنها تختص بالصنف الثاني ، ومعظمها لا يجب إلا على عاص ، زجرأ له عن اله العود إليه
 [فيه] (o) إثم ولا عدو ان كما في حد الحنفي(r) إذا شنرب النبيذ(V) وتأديب
(Y
(Y) ساقط من د د
• ( )
(0) ساقط من أ ، ب ، د .
(1) قال العز بن عبدالسلام : فان تيل كيف زجر الحنفي بالدد عن شرب النبيد مع إباحته ؟
قلنا : ليس بمباج وإنما يخطيء في شُربه ، وقد عفا الشارع عن المفاسد إلواقعة من المخطئين
(V - وسواء كان مسكرأ أو غير مسكر ، فإنه يقال له : نبيذأ ، وهو ما والـ يعمل من الأثتربة من

التمر والزبيب والعسل والحنطة والسُعير وغير ذلك ، يلقى في الآتية ويصب عليه الماء.

 فقال :الجمهو من السلف والخلف : وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ، هو هرام يحد شاريه وقال الحنفية : ومن تال بقولهم من الكوفيين : لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر وما دونه

يحرم ، ولا يحد شاربه إلا إذا سكر ، وعند محمد بن الحسن ما أسكر كثيرة نقليله حرام . الا
 r^/乏



الصبيان إصلاحا لهم ، واختلفوا في الكفار ات(1) ، والجمهود أنها جو ابر لما فات من حقوق الله تعالى ، بدليل أنها تجب على حافر البئر وو اضع الحجر وناصب الميز اب و النائم وغيرهم ، ولانها عباد ات وقر ألا
 الحدود و التعزير ات(r) ، فإنها ليست قربات في أنفسنها بل للقربة في
 [ في] ( () الصلاة من الخلل ، فإنه في حالة الشك زجرآ للشيطان عن


> (الإنصاف . .

وشرعاً : تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة .
لسان العرب $071 / 7$ ،القاموس المحيط صلار
 (

- ع

0) أخرع مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة منها ، باب السهو ني الصللاة والسجود له •
 شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ، ثلاثأ أو أربعاً ، فليطرع الشك ولي ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً ، شفعن له صلاته ، وإن كان صلى الـى إتمامأ لأربع كانتا ترغيأ للشيطان"). أما لفظ "(كانت السجدتان ترغيمأ للشيطان"). فلم أجده فيما وقفت عايه من كتب السنة ، السان ، لكن


 اليقين وهو التراب ، المصباح المنير ص^M
(وجه)(1) ، والأظهر (أن)(r) كفارة الظهار والو اجبة في إفساد الصوم و الحع تشتمل على كل من ( المعنيين)(٪) ، فإن وجوبها ز اجرآ عن تعاطي أسبابها ( £) ، بخلاف الو اجبة في قتل الخطأ فإنها للجبر المحض ، كما تقدم(0).
و الزو اجر [تنقسم](%D7%A3) على قسمين :
الأول : ما يكون زاجرآ عن الإصر ار على المفاس الما ، كقتل تارك الصلاة و المرتد و الصائل(V) بطريقه(A) ، وقتال الكفار إلى أن يسلمو ألو أو يبذلوا الجزية ، والفئة الباغية(9) ، و الخوارع(•) إلى أن يرجعوا ،
1) في أ ، ب • د : نظر ، والصواب "رجه") لان شيخ الإسلام عز الدين أبن عيدالسلام ذكر الوجهين فقال : سجدتا السهو جبر من وجه ، وذجر للشيطان عن الوسواس من وجه ، لما في السجدتين من ترغيهه . قواعد الاحكام

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y في أ و ب ، د : في في } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text { ( } \\
& \text { • المواثبة والاستطالة ، والصانز الظالم } \\
& \text { وشرعاً : الوتوب على معصوم بغير حق . }
\end{aligned}
$$

(V
 البجيرمي
^) ه هال شيخ الإسلام ابن عبدالسلام : قتال الصوال ماداموا مقبلين على الصيال ، فإن انكفوا حرم
تمتلهم وتتالهم
قواعدالاعكام /109/
4) البغي /: التعدي ومجاوزة الحد • ويغى الرجل على الناس بغياً : ظلم واعتدى ، وعدل عن

الحق واستطال ، فهو باغ والجمع بغاه ، ومنه الفرقة الباغية لانها عدلت عن القصر .
وشرعاً : البغاة هم مسلمون مخالفون للإمام بالخروع عليه وترك الانقياد . أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم •



- • (1 الخوارع هم كل من خرع عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه ، سمي خارجياً ، سواء كان الخرع في أيام الصمابة على الإتمة الراشدين ، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان

و الممتنعين عن الزكاة ونحوها بالحرب ، وعن إقامة فروض الكفايات من الشعائر الظاهرة ، وذجر الداخل على الدو عند عدم المغيث ، بما ينكف به ، والناظر إلى الحُرَم(1) إلى (أن)(Y) ينكف ، وضرب الرجل امر ألت الـه الناشز(r) ، إلى أن ترجع ، وضرب الصبيان على ترك الصلاة ، وإن لم يكن ألإثم حاصلا ، لئلا يصير ذلك عادة لهم ، وحبس الممتنع (عن)(\&) \& أدراء الحقوق القادر عليها ، إلى [ أن ](0) يبذلها ، وتحريم المطلقة ثلاثأ على من

طلقها زجرأ له عن ذلك .
القسم الثاني : ما هو زاجر عن مثل مفسدة ماضية وقعت منه ، (لئلا يعود فيها)(T) ، وز اجر لغيره عن ملابسة مثل ذلك ، وهو ثلاثة أنواع : القصاص في النفوس والأطرف ، و الحدود (الشرعية)(v) في الزنا و السرقة والحر ابة و الخمر و القذف ، و التعزير ات المفوضة إلى الأئمة
 مر اعاة الضروريات الخمس ، وهو مصلحة النفوس والأديان والعقول
, والانمة في كل زمان


 r.r.N/ (Y

زوجها وامتنعت عليه ، أبغضته وخرجت عن طاعته ، فالنشون لغة : الخروع عن الطاءة
وشرعاً : الخروع عن طاعة الزوع



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$

و الأنساب و الأمو ال ، ويلتحق بها الأعر اض للنص على كونها مساوية للدماء و الأمو ال(1)، ثم هذه منها مـا يجب إعلام مستحقه به ليستوفيه أو يبر أ منه ، كالقصاص عن النفوس و الأطر اف وحد القذف|(Y) . ومنها : مـا الأولى لمرتكبه ستره مـع التوبة كحد الزنا [وشرب]r $r$ (r) الخمر و السرقة و الحر ابـة ، [ إلا فيما يتعلق بالمال ، فإنه يجب عليه إخبار مستحقه [ بـه] £ £) ليستوفيه أو يبر أ منه] [(0) . (همن وجه آخر يتنوع أيخاً إلى ما يجب تعاطي الزو اجر (على) (1) المرتكب ، كالكفار ات الو اجبة في الظهار ، وإفساد الصوم وإفسـاد الحـج 6
وما يـجب تعاطيه على غيره ، وهوثالاثة أضرب :

أحدها : ما يـجب على الأئمة استيفاؤه إذ ا ثبت موجبه بطريقه ، كحد الزنا و السرقة و المحاربة و الشرب و التعزير المستحق للآدمي إذ ا صمـ .على طلبه

وثانيها : مـا يتخير مستوفيه بين فعله و العفو عنه ، كالقصاص في النفوس و الأطر اف .

وثالثها : [ما ][v) يكون مفوضاً إلى ر أي الحكام وهي التعزير ات المتعقة بحقوق الله تعالى ، فحيت رأى المصلحة في فعلها ( أتامها)(N) ،

1) المراد بالنص : هو حديث عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وفيه : (... فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كصرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ...") متفق عليه واللفظ للبخاري. البي
 . TV lov/ ، حديث ، ومسلم في كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال ז/ه.هr| ، حديث 17V9. . (Y) .
2) ما بين المعكوفتين ساقط من أ .
(7)

- ساقط من (V (

وحيث كانت المصلحة في العفو ، تركها (1) ، وبهذا يظهر أن معنى قول


 و أما الجو ابر : فإنها تقع في العباد ات و الأمو ال و النفوس والأعضاء
ومنافع الأعضاء و الجر آ •

أما العباد ات (فجو ابرها) الا (V) على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما لا يجبر إلا بالعمل البدني ، كالصلاة ، تجبر بسجود السهو ، وكجبر الجريح ما نقص بعض طهارته في الغسل و الوضوء بالتيمم . وثانيها : ما لا يجبر إلا بالمال فقط ، كالزكاذ إذ ا وجب عليه سن ، فلم تكن عنده و أخرع آنْزَل منه ، فإنه يجبره بشاتين أوعشرين درهماً ، وهو جبر تعبدي خارع عن قياس الجبر بالقيم ، وكجبر الصوم في حق الشيخ الكبير بالإطعام ، وكذلك المرضع والحامل إذا أفطرتا مع القضاء على القول
(10N/ قواعد الآحكام .
. المجاز لغة : الطريق إذا تطع من أحد جانبيه إلى الآخر وخلافه الحقيقة (Y واصطلاحاً : هو الكلمة المستعمله في غير ما هي موضوعة له ، بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعه عن إرادة معناها في ذلك النوع ، كتسمية الشجاع أسداً .
القاموس المحيط ص1010، مفتاع العلوم للسكاكي ص019. ( )
(1) قال العز بن عبدالسلام : فإن قيل : ما معنى قول الفقهاء وجب عليه التعزير والحد والقصاص قلنا : هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقويات لاجماع العلماء على أنه لا يجب على الجاني أن يقتل نفسه ، ولا على الجادح أن يجرح نفسه ، ولا على الزاني أن يجلد نفسه ، ولا أن يرجمها ، وكذلك المعزر

. .

بوجوب ذلك عليهما (1) ، فإنه جبر لما فات من أد اء الصوم ، وكذلك جبر

وثالثها : ما يجبر تارة بالعمل البدني ، وتارة بالمال وهو الحع و العمرة
 النسك فيه ، وتارة يتخير بينهما ، كارتكاب بضض المحظور ات ، وإذا قلنا بالقول القديم فيمن مات وعليه صوم ، إنه يصوم عنه وليه وهو الذي رجحه النووي وغيره ، كان الصيام من هذا القسم أيضاً ، فإنه يجبر بمثله تارة كما في هذه الصورة(؟) .

وكذلك في المريض والمسافر إذا أفطر ا ، وتارة يجبر بالمال ، كما في
 و أما النفوس و الأعضاء : فتجبر بالديات من الأحرار وبالقيمة وما نقص منها في الرقيق ، وتفاصيل ذلك معروفة،وكذلك منافع الأعضاء ألكا و الجر آ ، مجبورة إما بأرش مقدر أو بالحكومة(0) سوى منفعة البضع ،
() الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهها من الصوم أفطرتا وتضتا ولا فدية عليهما كالمريض

وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف ، وفي الفدية ثلاثة أقوال : اصحها : أنها واجبة باتفاق الأصحاب وهوالمنصوص عليه في الام والمختصنر والتاني : أنها مستمبه .

 (r (r
\&) تقدمت في صاW|
0) , والحكرمة في أرش الجراحات : هي التي ليس فيها دية معلومه وشرعأً : هي جزء بن الاية نسبته إلى دية النفس نسبة نقس الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيتأ بصغاته التي هو عليها

 ، فيبب عشر ديَّ النفس ، وهي عشر من الايل إذا كان الهجني عليه حراً ذكراً مسلهاً ، لان

فإنها تجبر بمهر المثل(1) ، وستأتي المو اضع التي يجب فيها مهر المثل(r) (إن شاء اله تعالى)(r)



1) انظر تقسيم الزواجر إلى قسمين وفروعهما في قواعد الأحكام / 101 ، القواعد للحصني ورقة
$<77$ ت̃

- 


## قاعـةd(1)/(1) (r)

## فيما يوجب الضمان و القصاص : <br> هـبـ الضمان بأربعة أشياء(r) وهي : <br> اليد ، و المباشرة( £) ، و السبب(0) ، و الشرط(7) .

أها اليد : فهي كل يد غير مؤتمنة ، كيد الغاصب ، و المستام
و المستعير ، و المشتري شر اءً فاسداً ، و الأجير المنفرد بالید على قول ، أو كان مشتركاً على قول ، وكلاهما مرجوع ، و الأظهر أنه لا يضمن إلا إذا

تعدى(V).

(r ب
r
§) المباشرة هي كل ما أثر في في التلف وحصله .
0) والسبب هو : ما أثر في التلف ولم يحصله

1) والشرط هو : ما لا يؤثر في التلف ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره ، ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه ، كالحفر مع التردي ، فإن المفوت هو التخطي جهته ، والمحصل هو التردي غيها المتوقف على الحفر فالفعل المؤثر في التلف إن أثر في التلف بدون واسطة كحز الرقبة فهو مباشرة ، وإن أثر في حصول ما يؤثر في التلف كالإكراه فهو سبب • وإن لم يؤثر في التلف ولا في الحصول كمفر البنر والإمساك فهو شرط
فتع العزيز

(V الأجير المنفرد : هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل ، فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة
والآجير المشترك : هو الذي يتقبل العمل في ذمته ، كما هو عادة الخياطين والصواغين ، فإذا
 وقيل المنفرد : هو الذي ثين عليه العمل وموضعه ، والمشترك هواللذي شاركه في الرأي فقال : أعمل في أي موضع شنت
وفي ضمان الاجير المشترك تولان : أحدهما : يجب عليه الضمان ، لأنه قبض عين لمنفعته من غير استـقاق ، فضمنها كالمستمير والثاني : لا ضمان عليه ، وهو تول المزني وهو الصحيح ، وتال الربيع : كان الشانعي رحمه اللّ يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير ، ولكنه لا يفتي به لفساد الناس ، والدليل عليه : أنه

وكذلك كل يد أمانه ، كالوديعة و الرهن ، و الشركة(1) ، و المضارية(Y)، و الوكالة(r) و أشباهـها متى وقع منه التعدي صارت اليد يد ضمان ، فيضمن إذ ا تلفت بنفسـها كما لو لم يكن مؤتمنآ( \&) .

قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك فلم يضمنه كالمضارب . . وأما الاجير المثقرد ، فمنهم من قال : إنه كالاجير المشترك ، وهو المنصوص عليه ، فإن الشافعي رحمه اللّ قال : والأجراء كـهم سواء ، فيكون على قولين ، لانه منفرد باليد ، فأشّبه . الآجير المشترك
ومنهم من قال : لا يجب عليه الضمان قولا واحداً ، وعليه المذهب ، لانه منفرد بالعمل فأشبه ما -إذا كان عمله في دار المستآجر
والصحيح من القولين فيهما أنه لا يجب عليهما الضمان فيما تلف بدون تقصير ولا تعدل منهما .
 1 الشركه : بكسر الشين وسكون الراء ، وحكي بفتع الشين وسكون الراء وكسرها ، وشرك بلا هاء هو الاختلاط ، أي مـخالطة الشريكين ، وهو أن يكون الشيء بين النين لا ينفرد به أحدهما، يقال : شاركت فلاناً في الشيء ، إذا صرت شريكه ، وأشركت فلاناً : إذا جعلته شريكاً لك
وشرعاً : ثبوت الحق في شيء لآثين فاكثر على جهة الشيوع .
 . rII/r مro/s (Y - الضرب في الأرض لطلب النقف والمضاربة هي القراض ، فأهل العراق يسمونها هضاربة ، لان كلا منهما يضرب بسهم في الربع • أو لما فيه غالباً من السفر • والسفر يسمى ضرباً . وأهل الحجاز يسمونه قراض ، مشتق من القرض ، وهو القطع ، لان المالك يقطع للعامل تطعة من ماله يتصرف فيها ، وقَطعة من الريع • أو من المقارضة وهي المساواه ، لتساويهما في

وشرعاً : توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربع مسترك بينهما . معجم مقاييس اللغة . $1 \varepsilon 7 / r$ r. $9 / r$ ץ (الوكالة : بفتع الواو وكسرها لغة ، وهي التفويض ، يقال : وكل أمره إلى فلان : فوضه إليه واكتفى به
وشرعاً : تفويض شخفص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله ني حياته .
 . YN/ 1 / FIV/r
£ (المنثو ني القواعد ז/

و أما الأمانات الشرعية ، فإنها تضمن بالتفويت ، وهل تضمن بالفو ات ؟

## فيه خلاف في صور(1) :

منها : لو أطارت الريح ثوباً إلى دا اره فأخذه ليرده إلى مالكه .
ومنها : لو انتزع المغصوب من الغاصب ليرده إلى المغصوب منه(r) . ومنها : لو انتزع الميد المأخوذ من الحرم ليرده إلى مكانه(r) . ومنها : لو خلص المحرم الصيد من جارع و أر اد مداوا اته فهلك في . يده(؟) (
ومنها : لو أخذ الوديعة من مبي لخوف أن يهلكها(ه) .

ومنها : مسألة لعب الجوز(1) ، قال القاضي حسين في فتاويه : هو قمار (V)، غير أنه لا حرج فيه ، لعدم التكليف ، وما تلف في يد الصبي من جوز صاحبه ، فمضنمون عليه بالقيمة ، وما تلف في يد بالغ فيضمنه البالغ ، ولا يضمن الصبي للبالغ لتسليط البالغ (وما حصل في يد صبي من جوز
() قال الزركثي : والأصح المنع . المنثو

Y انائب الغائبين ، وليس هو بمؤتمن شرعاً . المرجع السابق .
-K7 若 (r
 ( 0
ج) الجهذ : ضرب من العنب ليس بكبير ، ولكنه يصفر جدأ ، إذا أينع ، والجوذ الذي يؤكل فارسي معرّب ، واحده جمذة والجمع جوذات ، وأرض مجازة ، فيها أشجار الجوذ
 (V القمار : قامر الرجل مقامرة وقِمارأ : راهنه ، وهوالتقامر • والقمار : المقامره ، وتقامروا : لعبوا القمار ، وتمره تمراً غلبه في لعب القمار ، فالقمار كل لعب فيه مراهن ، وهو أن يأخذ من صاحبه شيئاً فشيئًا في اللعب . وصورة القمارالمجمع عليها : أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما ، ووجه حرمته : أن كل واحد منهما متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنت أو يغلبه صاحبه فيغرم م
 ص^•r، التعريفات للجرجاني صIV9، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع للهثمي ص.IV.

صبي)(1) فعلم به ولي المبي ولم ينزعه [ الولي [Y) ، ضمنه الولي من مال نفسه ، ولو علمت به أمه ، فلا ضمان عليها ، لأنها ليست بقِيْمَة على الولد ، فلو أخذت الأم بية الرد على المالك فوجهان(r) . ومنها : قال العبادي(؟) : ر أيت في تعليق القاضي أن البهيمة إذا دخلت ملك الغير ونقَّها مالك الأرض من ملكه فتلفت لم يضمن ، فإن نفرها علوة سهم ، ضمن • ثم قال العبادي : قلت : هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير تتلف ملكه فدفعها(ه) . أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئا إلا شغل المكان ، فالقياس أنه يضمن ، كما لو هبَت الريح فألقت ثوباً في حجره أو حط السيل حجرآ في ملكه لا يجوز إخر اجه وتضييعه ، بل يدفعه إلى مالكه(T) (T) ومنها : [ ما ] [(V) لو ظفر بغير جنس حقه ، وقلنا : [ إنه ](A) يبيع ويستوفي

> في ع : ومـا حصل من جوز صسي في يد صبي (Y
r (r الأشباه والنظلانر لابن الوكيل
ع ) محمد بن أحمد ين محمد بن عبد الله العبادي الـهري الشافعي .القاضي ، أبو عاصم ، فقيه مصدّث ، ولد بهراة ، وتفقه بـها وبنيسـابور وتنقل ني البلاد ولقي خلقاً كڭيراً من المشـائخ وأخذ عنهم ، ومنهم الانستاذ أبوإسـاق الإسفراييني والأستاذ أبو طاهر الزيادي والقاضي ابن عمر البسطامي • وأخذ عنه أبو سـى الهروي وولده أبو الحسن العبادي وغيرهما ؛ له مصنفات كثيرة منها : المبسوط ، والـهادي إلى مذهب العلماء في الفقه ،والرد على السمعاني ؛ وأحكام المياه ، وكتاب الأطمدة وأدب القضاة ، وكتاب في طبقات الفقهاء • توفي رحمه اللّ
. ستـة
طبقات السُافعية لابن السبكي ع ع/


7 (لأن شـغلها المكان وإن كان فيه ضرد ، لا يبيع إضاعه مال الغير

(V - ( 1 (

حقه ، فإذ ا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه(1) ، بخلاف ما إذا أسلم إليه ثويا وقال : بع هذا و ا استوف حقك من ثمنه ، فإنه لو تلف لم يكن من ضمانه ، لأنه ائتمنه (Y) ، وإذا أخذ أكثر من حقه ضمن الز ائد ، لأنه متعد به ، إلا إذا لم يقدر عليه إلا بتك الزيادة كما إذا استحق خمسين فوجد سيفاً يساوي ماثة ، فله أخذه ، و الزيادة هل تدخل في ضمانه ؟ ع على وجهين : أحدهما : نعم ، كالأصل .

و الثاني : لا ، لأنه لم يأخذه لحق نفسه ، وكان معذوراً في الأخذ ، وهو قوي(r)

قال القاضي حسين : لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار ، فله
ذلك ، ثم لا يغرم الأرش(؟) .
فأيــــــة (0) .
منفعة الأمو ال تضمن بالفوات ، فمتى ثبتت اليد العادية على مال
 ومنفعة البضع إنما تضمن بالتفويت(^) .
(1) مذهب الشافعية في مسألة الظفر وهي : أن من له حق على غيره يمنعه إياه ، فظفر من ماله بشيء ، جاز له أن يقتضي حقه ، سواء كان من جنس حفه ، أو لم يكن إياه ، ثم يبيع ما ليس من جنس حقه ، فيستوفي حقه من ثمنه .

 . VE/T الأشباه والنظائر لابن الوكيل (Y - r المرجع السابق

- ( المرجع السابق السابق
 (T) بداية اللوحة M
. V
^^) ولا تضمن بالفوات تحت اليد ، لان اليد لا تثبت عليها ، ولأن منفعة البضع تستحق إستحقاق ارتفاق للحاجة ، وسانر المنافع تستحق استحقاق ملك تام ، ولهذا من ملك منفعة بالاستتجار ، ملك نقلها إلى غيره بعوض ، أو بغيره ، والزوتج لا يملك نتل منفعة البضع .


ومنفعة الحر إنما تضمن بالتفويت إذا تعدى باستعماله(1) ، وهل يضمن
بالفو ات ، كما إذ حبس الحر مدة هل تضمن منفعته في تلك المدذ؟ فيه
وجهان :
أصحهما : لا يضمن ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، ومنافعه تحت يد
. نفسـه()
وقد قالو ا: إذ ا استأجره مدة ، فهل 'له أن يؤجره نظير تك المدة من
غيره ؟ فيه وجهان :
أصحهما : نعم ، وكذلك إذ ا استأجره شـهراً بـعينه وسلم نفسـه إليه ، فلم
يستوف المنفعة ، هل تستقر الأجرة ؟ فيه وجهان : أصحهما نعم(r) .
و الفرق بينهما : أن المنافع بعقد الإجارة قد قدرت موجودة شرعاً ،

المرجعان السابقان
「 القفال : لا يوْجره ، ولا تقرر أجرته ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، ولا تحصل منافعه في يد
 ولم يجعلوا دخل الحر تحت اليد مختلفاً فيه ، ولكن القألين بجواز إجارة المستأجر وتنريم الاالجرة كانهم بنوا الأمر على المصلحة والحاجة ، والغزالي جعله مختلفأ فيه ، وينى الخلاف

في المسانل علىالتردد في دخوله تمت اليد ، ولم أعثّر على ذلك لغيره".
 ، ولم أجد في كلام الاصحاب ولا في الشريعة دليلا عليه ، واعتراض الرالـا لانعي للغزالي ، عليه
 عليه ، وهذا منه بحث لا نقل ، وقد أيدناه بالمنقل ، لان ابن أبي هريرة حكى الوجه لا القول به ، وقوله - أي الرافعي - : كانهم بنو الأمر على المصلحة والحاجة . قلنا : هده العلة غير الحا كافية في الحكم ، فليس من الحاجات أن مستأجر الحر يؤجره ، ولا تقرر أجرته ، ودب مستأجر لا يؤجر • فالأجع عندي - والعلم عند اللّ - أن الحر يدخل تحت اليد". انتهى .
 . ror-ror/ النظائر للسبكي

## فجاز التصرف فيها و استقر ار الأجرة في (مقابلها)(1) .

في أ ، ب ، د : في مقابلتها .

## فصل

و أما المباشرة المقتضية للضمان.f و القصاص(1) ، فهي إيجاد علة الهلاك ، وتنقسم إلى القوي ، و الضعيف ، و المتوسط ا و الا
أما القوي ، فكالذبع والإحراق و الإغر اق وإيجار (r) السموم المذففه(r) ، و الحبس مع المنع من الطعام و الشر اب وما أشبه ذلك . و أما الضعيف : فكالمغرور بنكاح الأمة إذا أحبلها ظانأ أنها حرة ، فإنه يضمن ما فات من رق الولد بظنه ، فتلزمه قيمته عند ولادته ، ويرجع بها على من غره ، لأن تسبب غارّه هاهنا أقوى من مباشرته بظنه ، ويلزمه قيمته حال ولادته . وهذا مخالف للقو اعد ، في كون المتلف إنما يضمن بقيمته حال إتلافه ، وإنما خرج هذا عن القاعدة إذ لا قيمة له يوم الإحبال ، فإنه نطلفة(؟) ؛ لا تتقوم ، لكنه لما كانت أجز اؤه من دم أمه ، وكان بكونه حيو انأ بالقوى الا
 الشجرة ، فصار كسباً من أكساب أمه ، فلذلك قدر الإتلاف متأخرأ إلى حين الما الوضع ، وكأنه رقيق فوتت حريته حال الوضع ، ولهذا جعل الولد تابعاً لأمه . في الملك و الرق و الحرية
. (1 انظر قواعدالآحكام
Y (Y الوُجِق ، بالفتع ، الدواء يوجر في وسط الفم ، أي يمب ، وأوجرت المريض : فعلت به مثل
ذلك ، فهو جنس من السقي ، معجم مقاييس اللفة AV/T، القاموس المحيط صـرا
r القاتل

£) النطفة : ماء الرجل والمراة ، وجمعها ُُطف ، ونُطاف ، والنطفة أيضاً الماء الصافي ، قَّ أو - كثّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ساتط من ب ب }
\end{aligned}
$$

و أما المتوسط : نكالجر احات السارية ، وقد (تتردد)(1) صوره بين الضنيف و المتوسط ، فيختلف فيها ، وهذ ا [لهه ](Y) تعلق بتحقيق الفرق بين العمد (r) و الخطأ(؟) وشبه العمد(0) ، و الأظهر الذي اعتمده(ף) جمهور الأصحاب في ذلك ، أن من ترتب على فعله الجناية إما أن لا يقصد أصل الفعل أو يقصده ،

فإن لم يقصد أصل الفعل كما إذ ا زلق فسقط على غيره فمات منه ونصو ذلك ، فلا ريب في أن هذ ا خطأ مصض(V) .
وإن قصد أصل الفعل ، فإما أن لا يقصد المجني عليهه ، أو يقصده . فإن لم يقصده بأن رمـى صيداً فأصاب إنساناً اعترضه ، أو رمى رجلا فأصاب غيره ، فهو أيضاً خطأ محض ، لا يتعلق به قصاص . وإن تصد الفعل و الشخص [ معاً ](%5E) ، فإما أن يكون ذلك بما يقتله غالباً ، [ أو بما لا يقتله غالباً ، فإن كان بما يقتل ذلك غالباً ، فهو العمد المحض .

$$
\begin{aligned}
& \text { - في ج : تردد } \\
& \text { (Y ساتط من أ } \\
& \text { rr } \\
& \text { المهذب } \\
& \text { §) قتل الخطأ ، هو أن يقصد غيزه فيصيبه فيقتله . } \\
& \text {. المراجع السابقة }
\end{aligned}
$$

ه) هُبه العدد : أن يقصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالباً ، فيموت منه ، كالضرب الخفيف . بالسوط والعصا .
. المراجع السـابقة
(Y الروضة
(V المحض : الخالص الذي لم يخالطه غيره ، (Y (V)

^) (^) . ساتط من د

وإن كان بما لايقتله غالبا ¢(1) فهو شبه العمد. هذه طريقة الاككثرين(Y).

 بين الغالب|( (£) والنادر ، ومثل ذلك بالصحة و المرض والجذام(0) ، فالصحة : هي الغالب ، و المرض كثير ، ليس بغالب ، و الجذام ام نادر ، فإن ضربه بما يقتل غالباً جارحاً كان أو مڭقلا فعمد ، [وإن كان يقتل كثيراً ، فإن
 و العصا ، فشبه عمد ، وإن كان يقتل نادرآ ، فلا تصاص ، مثقلا كان أو
 و الفرق بين الجارع و المثقل فيما يقتل كثيراً : أن الجر احات لـها نكاية (9) في الباطن ، وتأثير ات خَفيّةَّ ، فيسسر الوقوف عليها ، وقد تهلك
(1) ساتط من ب .

.
. r (


 وشرعأ : هو علة هعبة يحمر مثه العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتاثر ، ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب . الوي

(Y) (Y
.



والاسم النكاية : إذا تقلت وأثختت .


الجر احة الصغيرة ، ولا تهلك الكبيرة الو اسعه ، فتعتبر نفس الجر احة وصصلاحيتها ، و أيضاً فإن الجرح هو الذي يسلكه من يقصد الإهلاك غالباً ، فيناط(1)به القصاص ، وإن لم يكن قدر ذلك الجرح مهلكاً غالباً ، وما لا يجرح ليس طريقاً غالباً فيعتبر فيه أن يتحقق [في مثله كونه مهلكاً غالباً لمثل هذا الشخص [(Y) ، فيحتاج فيه إلى النظر و الاجتهاد ، باختلاف الأشخاص و الأحو ال .
قال اللر افعي : ويمكن رد هذا وما قاله الجمهور إلى شيء و احد. أما النووي ، فإنه جعل ذلك وجهين مختلفين مع وجهين آخرين نقلهما
الر افعي عبارتين :

إحد اهما : إذا ا وجد القصد وظنتًا حصول الموت بفعله ، فهو عمد محض
، سو اء قصد الإهلاك أم لا . وسو اء كان ذلك الفعل مهلكاً غالبا أو نادراً
، كقطع أنمله(r) . وإن شككنا في حصول الموت به ، فهو شبه عمد . و الثانية : أن هذا إذا كا كان الضرب بجارع ، فإن كان بمثقل ، اعتبر مع ذلك (في)( () كونه عمداً محضاً ، أن يكون مهلكاً غالباً . [فإن لم يكن مهاكاً


وحاصل هذه العبار ات كلها : أن المعتبر في العمدية قصد الفعل ، بما

[^3]يقتل غالبا ، ولا يشترط مـ ذلك قمد إزهاق الروع ، كما صرح به في العبارة الألثة ، سو اء قصد الإهلاك ، أم لا • وهذا هو المشهور في كلام غالب －المصنفين
ووقع في كلام الماوردي اشتر اط ذلك ، فإنه قال في أو اثل كتاب الديات ：＂القتل ينقسم ثلاثة أقسام ：عمد محض ، وخطأ محض ، وقسى يأخذ ．من العمد شبهاً ، ومن الخطأ شبها فأما العمد المحض ، فهو أن يكون عامدأ في فعله بمايقتل مثله قاصداً لقتله ، وذلك بأن يضربه بسيف أو ما يقتل مثله من المثقل عامداً للفعل
 غير قاصد للقتل ، وذلك بأن يتعمد ضربه بما لا يقتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل كالسوط و العصا، وما توسط من المثقل ، الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل［في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل］（Y）．ثم قال بعد ذلك ：فصار العمد ما كان عامدأ في فعله وقصعه ، و الخطأ ما كان مخطئاً في فعله وقصده
 وتال الإمام في كتاب النهاية ، في باب كيفية（قتل العمد）（\＆）الذي يجب فيه القصاص ：الذي أطلقه الأصحاب فيه أن كل ما يقمد به العام القتل غالباً فهو العمد ، إذا تجرد القصد إليه ．ثم قال بعده بقليل ：وكان／（0）شيخي يقول ：خص الشرع الجرح بمزيد（الاحتياط）（آ）لما فيه من الإفضاء إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ب • } \\
& \text { (Y) مابين العكوفتين ساقط من أ ، ب ، د . ب } \\
& \text { ( } \\
& \text { § غ غي أ ، ب ، د : القتل ، وفي ع : العمد ، وما أثبته موجود في الانشَباه والنظانر لابن الولكيل } \\
& \text {.rを乏/ケ } \\
& \text { (0) بداية اللوحة M10. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

السر ايات الباطنه ، الذي لا (يدرك)(1) منتهاها ، و أوجب القصاص في قتيل الجرع الذي يسري ، ردعأ للجناة وتظليظأ عليهم ، وكأن الجرع الساري لم يُرْعَ فيه قصد القتل ، لاختصاصه بمزيد الخور(r) و( الخطر)(r)، ، وما يتعلق بالظاهر يرعى فيه قصد القتل بما يقتل غالبا ، ثم قال : وهذا فيه (فضل)(؟) نظر ، من جهة أن القصاص يتعلق بالعمد بالاججماع ، و العدل في الفعل المحض غير كاف ،ولا بد من العمد في القتل(0) . وقال ابن الصلاع في مشكل الوسيط(1) في كلامه على العبارة التي أوردناها رابعة : (اعلم)(V) أن ماحبها اع اعتبر في (العمد)(1) تعلق القصد بنفس زهوق الروع ، لكن الشرط أن تكون من المثقلات ، وفي جعل كونها مما يقصد بها القتل غالبا ، دليل تعلق تمده بالإزهاق ، وإن كانت جارحة غهاهنا لم يمكنه دعوى أن يعتبر تعلق القصد بالزهوق ، بدليل مسألة قطع الأنملة ، فإن أحدأ لا يقصد الزهوف بقطع الأنملة ، فاكتفى بكون الجرح سارياً ذا غور ، وإن لم يوجد قمد الزهوق ، فإن ا وجد ذلك مع تصد الشخص لقصد نفس الفعل ، أوجب القصاص ، وذلك لاختصاصه بمزيد
(1) في أ : تدرك .
Y ٪ (النوى القعر من كل شيء ، وغود الشيء : بعده ، كالماء الغائر الذي لا يقدر عليه ، يقال :
غار الماء غوراً ، ذهب في الأرض • فهو غائر .
المصباع المنير صعVV ، النظم المستعذب في شرع غريب المهذب
٪ غ غ
(£
( ) الأشباه والنظائر لابن الوكيل
7) مشكل الوسيط لابن الصلاح ، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن ، ت
مخطوط في مجلد كبير وفيه نكت على مواضع متفرقة وأكگُرها على الربع الأفل من الوسيط
اللغزالي


$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ( ) في ع : العمل }
\end{aligned}
$$

ثم قال : وهذا كما تال المؤلف - يعني الغز الي - ضعيف ، لان العد المضض معتبر في الفصاص ، ولا يكفي فيه تعلق القصد بمطلق الفعل ، ولا بد من تعلقه بالقتل(1).

وقال الإمام الرافعي في مسألة ظن الإباحة هل تكّن شبهه ؟ ؟ : ولو
 بعضهم إلى أن لا قصطاص ، لأنه لم يأت بما هو (مهلك)(r) (r) عنده ، فلم يتحقق
 علمائنا قال : لا بد من قصن إزهاق الروّ ، ها فتحملنا على وجهين ، و المشهور أنه لا يشترط ذلك .
(نعم ، شرطو | (1) (شيئً) (v) آخر ، وهو قمل عين الشخص ، فمن تمد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مشكل الوسيط لابن الصلاح ورتة O. O. } \\
& \text { - (Y }
\end{aligned}
$$

「 لا يبيح الضرب. الروضة 1 . 1 /
を ) أبوالمعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي الأروسفي الأصل المصري الدار فقيه شافعي تاضي القضاة ، تولى تضاء الديار المصرية تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر ، وبرع وصار من أكابر الانمة ، له مصنفات كثيرة منها الذخائر والعمدة في أدب

القضاء ومصنف ني الجهر بالبسلمة ، توغي رحمه اللّ سنة . 00 . أما كتابه الذخائر فهو كتاب مبسوط ومن الكتب المعتبرة ، جمع فيه من المذهب شيناً كثيراً قال الأسنوي:هو كثير الفروع والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود ومتعب لمن يريد استخراج المساتل منه.
طبقات الشافعية لابن السبكي YVV/V، طبقات الشافعية لابن تاضي شهبة


$$
\begin{aligned}
& \text { © ( ) } \\
& \text { Y) هي أ : نـم لأنه شـرطوا. } \\
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

جماعة بسهم فقتل و احداً منهم ، ولم يقصد عينه ، لم يجب عليه القود ؛ على الأصت ، وفيه وجه حكاه في التتمة ، أنه يجب عليه القصاص • و أشار إليه الغز الي ، و أعتذر ابن الرفعة عن الـمـهور في عدم اشتر اط ذلك في حد العمد ، بأن العمد موجود في قصد الجماعة ، وإنما تخلف القصاص لمانع ، كما في المو انع القائمة بالعمد المانعة (من)(1) القصاص(Y).

> Y (Y) فتدم في : عن . وهو تصحيف

## فصــل

و أماغالب السبب ، فقد مضى الكالام عليه في موضعه(1)، تال الر افعي : إن ماله مدخل في هالاك الشيء الهي ، إما أن أن يكون بحيث يضاف الهلاك إليه في العادة إضافة حقيقية ، أو لا ؟ وما لا لا يكون كذلك ، إما إلا أن يكون بحيث يقصد بتحصيله حصول ما يضاف إبيه الهلالك أولا ؟ يضاف إليه الهلاك ، يسمى سباً ، والإتيان به مباشرة ، وما لا يلا يضاف إليه الهلاك ، ويقصن بتحميله ما يضاف إليه يسمى سبياً و الإتيان به ، تسبياً(r) (r) ، ثم ذكر كالمأ ومناقثبات ليس هذ ا موضعها ،

فمن|(؟) الأسباب القوية ، الإكراه الملجيء إلى الـى العتل ، وقد تقدم ، أن الصيع وجوبه عليه بالإكر اه مـ كونه يجب على المباشر ويجعلان كالشريكين(0).
ومنها : إذا (شهـه ا)(آ) بالزور على رجل بما يقتضي القتل من ردة ، أو
 فعليهما القصاص ، لقوة أثير السبب في إيجاد القتل(v). ومنها : إذا مكم الحاكم بذلك وهو يعلم أنه طالم وتسببه في ذلك أقوى
من الشهادة(^).

ومنها : إذا أمر السلطان العادل بقتل رجل بغير حق ، فتته المأمور

$$
\begin{aligned}
& \text { گ (ץ) في ع : متردده. } \\
& \text {. M } \\
& \text { ( } 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ( A ( }
\end{aligned}
$$

وهو (يغلب)(1) على ظنه أنه لا يأمر إلا بحق(r)، فالقصاص و اجب على الآمر


 لا يحسن السباحة فامتنع ذلك من السباحة بغير مانع حتى مات ، أو ألقاه


 أماإذا منع السابح من السباحة ريع أو عارض فهـا الا المتوسطة ، فهو شبه عمد(v). ومنها : أيضاً ما إذا قدم إليه طعاماً مسموماً ، يقتل مثله ، على وجه
(
(Y لأن الظاهر أنه لا يأمر إلا بحق ، ولان طاءة السلطان واجبة فيما لا يعلم.
الروضة
(
فيه وجهان ، ويقال قولان :

 والثاني : ينزل منزلة الإكراه لعلتين.
 والثانية : كُن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة ، فعلى هذا القصاص على الآمر وفي

$$
\begin{aligned}
& \text { المأمو القولان في المكره } \\
& \text { حليةالعلماء } \\
& \text { \& غ } \\
& \text { (0) في ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

## فــــل

و أماغالب السبب ، فقد مضى الكلام عليه في موضمه(1)،
قال الل افـي : إن مـاله مدخل في هلاك الشيء ، إما أن يكون بحيث يضاف الـهلاك إليه في العادة إضافة حقيقية ، أو لا ؟ وما لا يكون كذلك ، إما أن يكون بحيث يقصد بتحصيله حصول مـا يضاف إليه الهلاك أولا ؟ فالذي يخاف إليه الـهلاك ، يسمى سببا ، و الإتيان به مباشرة ، وما لا يضاف إليه الهلاك ، ويقصد بتحصيله ما يضاف إليه يسمى سباً و الإتيان به ، تسبياً(Y) ، ثم ذكر كلاماً ومناقشات ليس هذ ا موضعها .

و الأسباب تنقسم إلى قوي ، وضعيف ، (ومتردد)(r) بيزهما ؛
فمن|( ) الأسباب القوية ، الإكر اه الملجيء إلى القتل ، وقد تقدم ،
أن الصحيع وجوبه عليه بالإكر اه مـع كونه يجب على المباشر ويجعلان كالشريكين( ) .

ومنها : إذ ا (شهه ا)(7) بالزور على رجل بما يقتضي القتل من ردة ، أو زنا وهو مصصن ، أو قتل يقتضي تصاصاً ، فقتل بشهادتهما ، ثم تبين الأمر ، نعليهما القصاص ، لقوة تأثير السبب في إيجاد القتل(V). ومنها : إذ ا حكم الحاكم بذلك وهو يعلم أنه ظالم وتسبيه في ذلك أقوى من الشهادة(^).

ومنها : إذ ا أمر السلطان العادل بقتل رجل بغير حق ، فقتله المأمور


وهو (يغلب)(1) على ظنه أنه لا يأمر إلا بحق(Y)، فالقصاص و اجب على الآمر ، لأنه الذي ولَّ في المباشر ذلك الفعل ، كما في الشاهدئ الا
 ومن الإسباب الضعيفة : ما إذا ألقى سابحاً في ماء يموت (فيه)( \&) من ألم لا يحسن السباحة فامتنع ذلك من السباحة بغير مانع حتى مات ، أو ألقاه



 المتوسطة ، فهو شبه عمد(v).
ومنها : أيضاً ما إذا قدم إليه طعاماً مسيوماً ، يقتل مثله ، على وجه
() في أ : يطلب .

Y (Y) لأن الظاهر أنه لا يأمر إلا بحق ، ولآن طاعة السلطان واجبة فيما لا يعلم.


> ( إن علم المأمود أنه يقتله ظلماً فهل يننل أمره منزلة الإكراه؟ فيه وجهان ، ويقال قولان :
 الآمر سوى الاثثم • ويلزم المأموز القصاص ، أواه أوالدية والكهارة. والثاني : يننل منزلة الإكراه لعلتين.

والثانية : عُن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبههة ، فعلى هذا القصاص على الآمر وفي المأمو القولان في المكره



( $V$


و الثاني : لا يلزمـه قصاص ، و إليه مال الإمام وجماعة(Y). وهما جاريان أيضاً فيما إذ ا غطى ر أس بئر في دهليز(r) د اره ودعا إليها ضيفاً ، و الغالب أنه يمر على ذلك الموضع ، فوقع فيه (فهلك)(£)، و القول بالقصاص في الصورتين قوي(0).
و أمـا الشرط - وقد تقلم تحقيقه(T) أيضاً - ، غمنه ما لا يقتضي ضماناً ،
كالممسك مـع القاتل(v).
ومنه مـا يتعلق به الضمان ، كحافر البئر عدو اناً إذ ا تردى فيه إنسان ، ومنهم من يجعل الـحفر سبیاً(^).

ومنه : ما يتردد فيه ، كما إذ ا شـهد بما يقتضي القصماص شاهد ا زور ، وشهـ آخر ان بتزكيتهما ، ثم رجعا بعد القصاص ، ففي شـهود التزكية وجهان :

إن علم حال الطعام فلا شيء على المناول والمقدم ، بل الآكل هو المهلك نفسهه ، وإن لم يعلم
ففيه قولان

(المرجهان السابقان.
ب) الدهليز : المدخل إلى الدار ، أي ما بين الباب والدار ، فارسي مـرب ، والجمع دهاليز. القاموس المحيط صوTOV ، المصباع المنير صV.V7. \&
0) الوجيز للفزالي (Y) Y
(V (V أمسك رجلا وتله آخر ، فالضمان على القاتل ، لا شيء على الممسك ، إلا أته يأثم إذا أمسكه للقتل • ويعزر • ولأن الشرط والمباشره إذا اجتمعا فالقصاص والدية يتعلقان بالمباشرة فقط ، هذا في الحر . أما لو كان المقتول عبداً ، فيطالب الممسك بالضمـان باليد والقرار على
 (الروضة M0/9

أحدهما : أنه لا يتعلق بهم قصاص ، ولا ضمان(1)، ورجحه البغوي .
و الثاني : نعم لالن التزكية تلجيء القاضي إلى الحكم، وهو الأصح(r). وفيه [وجه] [r) ثالث ، أنه يتعلق بهم الضمان دون القصاص(ڭ)، وكذلك شهود الإحمان مـ شهود الزنا ، وشهود وقوع الصفة المعلق عليها الطلاق و العتق ، مـ شهود التعليق ، و الأصح أنهم لا يغرمون ، لأن المؤثر الأصلي إنما هم شهود الزنا ، وشهود التعليق(0)، وفي شهود الإحصان وجه (ثالث)(٪)، وهو الفرق بين أن تتقدم شهادتهم على شهادة الزنا ، فلا
 لترتب الرجم على شهادتهم(V). و اللهُ تعالى أعلم .
(1) لأنه لم يتعرض لمشهود عليه ، وإنما أثنى علىالشاهد ، والحكم يقع بالشاهد ، فكان كالممسك هـ القاتل Y (Y) لانه ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل. .

 ( ) (V

## قاعدةٌ(1)/(r).

( المضمونات)(r) قسمان :
الأول : مـا ليس بمال وهم الأحر ار ، فيضمنون بالجناية على النفس ( أو الطرف)( £) بالمباشرة أو التسبب أو الشرط ، كما تقدم(0). القسم الثاني : مـا هو مـال ، وهو نوعان : أعيان ، ومتافع
أما الأعيان : فضريان :
حيو ان ، وغير حيو ان .
و الحيو ان صنفان : آدمي ، وغير آدمي
الصنف الأول : الآدمي ، فيضمن الرقيق بقيمته بالغة ما بلغت ، سو اء
( أتلف)(1) أو تلف تحت اليد العَارِيَّ .
و أمـا الجناية على بعضه فتنقسم إلى ما لا يتقدر [و ا جبه] $V$ (V) من الحر
[ فالو اجب فيه من الرقيق مـا نقص من قيمته . وإلى مـا يتقدر من الحر ](A)، فالصحيح الجديد(9) : أن نسبة ذلك من قيمة العبل (كنسبة)( • 1) ذلك من دية الحر ، فيجب في تطع يده نصف القيمة ، كما يجب فيها من الحر نصف


. Y ب
-

() تقدم في ص

. (V
^)

(1.

وقال ابن سريج(1) : الو اجب مانقص من قيمته كسائر الأمو ال ، هذا
إذ ا (كان)
أ ما إذ ا (فات)(Y) بآفة سماوية ، فالو اجب فيه بقدر ( النقص) ع ع) على
الصنيح(0).

القيمة ، وفي بعضه أرش ما نقص •
قال صاحب التلخيص(v) : كل ما جاز بيعه ، فهو مضمون ، إلا العبد المـهدر الدم ، بالردة أو الحر ابة ، وما لا يجوز بيعه فإن كان لعدم ماليته . كالخمر و الزبل لم يضمن
وإن كان لقلته ، كصبة قمع ، لم يضمن أيضاً . وعن القفال أنها تضمن بمثلها(^)، وما كان غير ذلك فمضمون ، الضرب الثاني : الأعيان غير الحيو ان ، وتنقسم إلى مثلي ومتقوم. فالمثلي : كل مال يحصره الكيل و الوزن ، ويجوز السَلَم فيه . و المتقوم : ما ليس كذلك ، فيضمن المثلي بمثله ، و(يخمن)(9) المتقوم ،
 - ساقط من © - في ع

 (1)
(V
("^) (") لو أخذ الحبة ونحوها فعليه الرد ، فإن تلفت ففي الضمان وجهان :

والثاني : وهو قول القفال : يلزمه ضمانها ، لانها مثلية.
 9 (9 ساقط من أ ، ب .د .

إحد اهما : طعام المضطر المثلي ، فإنه مضمون على المذهب ، ويخمن بقيمته في حال المخمصة ، لا بمثله في حال الاختيار ، على المذهب(Y). وثانيهما : الماء المبذول لطالبه حالة الضرورة ، في المفازة(r)، يضمن
 هي أصل أو للحيلولة؟ فيه وجهان : يظهر أثرهما فيما إذ ا ظفر ( الغاهو)(V) بالآخذ في ذلك المكان، فهل يرد مثل ما أخذ ويسترد القيمة ، أم لا ؟ فيه وجهان . و الأصح أنه لا يرد(1).
النوع الثاني : المنافع ، فتضمن من الأحر ار بالتفويت [لا بالفو ات]
، على الأصح ، كما تقدم(1 (1)،
وكذالك منفعة الأبضاع أيضاً لا تضمن بالفو ات ، لأن اليد لا تثبت عليها ، وإنما تضنمن بالتفويت إذ ا وطئت(11).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) الروضة 1A/0، الأشباه والنظائر للسيوطي صYO7. }
\end{aligned}
$$

r المفازة : الموضع المهلك ، مأخوذ من ثُؤخ الرجل إذا مات ، لأنها مظنة الموت ، وقيل من فاز
: إذا نجا وسلم ، وسميت به تفاؤلا بالسلامة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ٪) غي أ ، ب ، د : الموضع والوقت . }
\end{aligned}
$$

> . H (1/
> (Y)
> (V
> .
> (1.
> (1.

و أما بقية المنافع من المملوكات ، كالعبيد و العقار(1) وغير ذلك ، فإنها تضمن بالفو ات، (تحت اليد كما تضمن بالتفويت ، لأنها تدخل تحت اليد)(Y)، [ولذلك](%D9%AA) يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره ، وليس للزوع نقل منفعة البضع إلى غيره ، لا بعوض ولا بغيره( \&) (0).


 التي يشبت بها الاختصاصات ، كالخمرة المحترمة(•ال)، وجلد الميتة قبل الدباغ ، فإنه يجب ردها إن كانت موجودة ، ولا تضمن إذ أ كانت مفقودة(1)، ، إلا و أما منافعها ؛ فلا تضمن منفعة كلب الصيد بالفوات ، إلا إذا جوزنا

1) العقار : بفتح العين : هو المننل والأرض والضياع ، مأخوذ من عقر الدار بضم العين وفتحها ، وهو أصلها ، فالعقار كل ملك ثابت له أصل ، وريما أطلق على المتاع والجمع عقارات.

Y (Y) في أ :لان اليد كما تضمن بالتفويت لانها تحت اليد . r ( § (
© ( 0 (انظر المسألة في فتح العزيز
 - في أ : وأما
^ (A السرجين : بفتع السين وكسرها ويقال السرقين أيضاً ، وهي كلمة أعجمية ، وأصلها سركين
، وبالكاف ، فعربت إلى الجيم والقاف ، وهو الزيل.
تمرير ألفاظ التنبيه صIV7 ، المصباح المنير صع\&.1. (9
(1 (1) الخمر تسمان : خمر محترمة ، وهي التي اتخذ عصيرها لتصير خلآ ، وإمساكها جائز ، وإنما كانت محترمة لان اتخاذ الخل جانز وخمر غير محترمة ، وهي التي اتخذ عصيرها لغرض الخمان الخمرية ، وإراقتها واجبة .
 الروضة IV/0.

شبكة (ץ) أو قوسا(ع) و اصطاد بهما أن الصيد للغاصب ، وعليه أجرة . (الشبكة)(0) و القوس

و أما الكلب ، ففيه وجهان : لأن للحيوان اختيارأ ، والأصح أنه للغاصب وعليه أجرة المثل للمغصوب [ منه] [7). وكذلك الخلاف في الفهد و البازي(Y) المغصوبين . وإذ ا قيل: إن الصيد للمالك ، فهل معه (الأجرة)(A) ؟ فيه وجهان : أشنههما الوجوب . (لأنه)(9) في مدة اصطياده ربما استعمله المالك في غير ذلك(•1)، و اللّ (تعالى)(11) أعلم.
() في استئجار الكلب المعلم للصيد وجهان :

أحدهما : الجواز ، لأن فيه منفعة مباحة ، فجاز استنجاره كالفهر والبازي والشّبكة للإصطياد . وأصحهما المنع ، لأن اقتناءه ممنوع إلا للحاجَ ، وما يجهز للحاجةَ لا يجوذ أخذ العوض عليه
 (r
r
 §) القوس : آلة على هيئة الهلال ترمى بها السهام.
معجم مقاييس اللغة 10.ع. تحرير ألفاظ التنبيه صه1، المصباع المنير ص^191، المعجم الوسيط r/7רV. -
 (V معجم مقاييس اللغة (YE7/A، القاموس المحيط ص. ^ (^) 9 (1)
 لابن الوكيل

## مسألة لا نظير لها :

لا يضمن السيد مكاتبه لو قته ، ويضمن طرفه إذا قطعه . لأن الكتابة تبطل بقتله ، فيموت على ملك السيد ، ولا تبطل بقطع طرفه ، و أرشه كسب له ، فيجب ذلك له( (1).

فائــــــة :
قال المحاملي في اللباب : وهو في الرونق المنسوب إلى الشيخ أبي حامد أيضاً ، المضمونات خمسة أقسام :
الأول : ما يضمن بمثله ، وهو النقد ان و المكيلات و الموزونات .
و الثاني : ما يضمن بقيمته وهو المال في يد الأجير المشترك ، والدو و الدو و العقار و الحيو انات و السلع و المنافع .

، و المهر في يد الزوج ، و الجنين المجني عليه.

 الجاني ، ومهر المر أة إذا هربت في وقت الهدنة(٪) إلى دار الإسـلام.
 الانسنوي الانر/r
( أصل التصرية : الحبس والجمع ، يقال : صر الماء في الحوض ، جمـعه الصرار : خرقة تشد على أطباء الناقة لئلا يرضعها فصيلها • ويقال : صرّها صَرًاً.
والمصراة : هي التي لا تملب أياماً حتى يجتمع اللبن ، في ضرعها ، والتصرية : أن يترك البائع حلب الناقة أوغيرها عمداً مدّة قبل بيعها ، ليفهم المشتري بكثرة اللبن.


r وشرعاً : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغيره ، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر . وتسمى الموادعة ، والمعاهدة والمسالمة والمهادنة.


و الخامس : ما يضمن بأكثر الأمرين ، وهو أن يبيع الملتقط اللقطة(1) بعد الحول ‘ و أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعىى فيها ثم يبيعها ، فلا يصع اليع في أحل القولين ، ويصح في الثاني ، ويضمن بأكثر الأمرين ، من الثمن أو القيمة(r).

اللقطة : لقطت الشيء لقطأ من باب قتل : أخذته ، أصله الاخذ من حيث لا يحس ، فهو ملقوط(1 والقيط ، وفعيل بمعنى مفعلل ، والتقطه كذلك ، واللقاطة بالضم : ما التقطت من مال ضانع ،واللقاط بحذف الهاء واللقطة كذلك. وشرعاً : ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها ، لغير حربي ليس بمحرذ ولا ممتنع بقوته ، ولا يعرف الواجد مالكا ما ما
 .IV انلباب للمحاملي ورقة (Y

الإتلاف تارة يكون من غاصب ، وتارة [ يكون](r) من غير غاصب .
(هو) (\&) يكون تارة مع (وجدان)(0) المثل ثم يفقد ، وتارة يكون في حال
فقد ان المثل ، وههنا مقدمتان :

 أحدهما : أن القيمة بدل عن العين ، لما تقرر أن الو اجب رد العين ما دامت موجودة ، فإذ ا تعذر ردها وكانت مثلية ، وجب رد المثل لمساواته العين ، وإنما وقعت المغايرة بالشخصية . [فإذ ا تعذر رد المثل وجبت القيمة ، لإنها مثل العين في المالية ، ووقعت المغايرة في الجنسية ، فكانت القيمة ](V) بدلا عن العين ،لا عن المثل.
والوجه الثاني : أنها بدل عن المث المن ، لأن القيمة غير ملحوظة في المثليات مع وجود المثل ، وإنما تلحظ عند فقده ، فهي إذن بدله.
 من قواءالعلانئي وكلام الأسنوي \/r
 أجده • وأعوزني المطلوب ، مثل أعجزني وزناً ومعنى ، والإعواز الفقر.


> 「) ساقط من أ ، ب .

٪ (
ه



ويقرب من هذ|(1) اللخلاف ، ما إذ ا كان له يد ان على معصم(Y) و احد
، مستويتان في اليطش ، و الكيفية ، فقطع جان إحد اهما ، فلا قصاص قطعاً ، ويجب عليه نصف دية يد وزيادة حكومـة ، على الصحيح(r)، فلو دفع ذلك ثم عاد الـجاني وقطع الأخرى ، فأر اد المجني عليه القصاص ، ورد ما أخذه إلى قدر الحكومـة ، هل لـه ذلك ؟ فيه وجهان حكاهما الإمام :
أحدهما : لا ، لأن أخذ الأرش عن الأولى يتضمن إستاط القصاص .
و الثاني : نعم ، لأنه كان لتعذر استيفاء القصاص ، لا لإسقاطه(؟). ووقع للأصحاب خلاف في الكفارة المرتبة ، هل هي [كل](0) خصلة و اجـة على حيالـها ؟ أو هي أبد ال كالتر اب مـع المـاء(7)؟
الثانية : إعطاء القيمة عند فقد المثل ، وهل هو بدل حقيقي أو إعطاء
للحيلولة ، حتى لو وجد المثل رد القيمة و أخذ المثل ؟ فيه الوجهان
المتقدمان . و الأصح أنه بدل حقيقي(v).
إذ ا عرف ذلك ، فالغاصب إذ ا تلفت العين في يده (ثم)(^) أعوز المثل
وعدل (إلى القيمـة)(9) ، فما المعتبر ؟
فيه أحد عشر وجها (•). ضابطها أن أربعة منها بسائط ، وستة
(1V بداية اللوحة YIV
(Y) المعصץ : موضع السوار من السـاعد. المصنباح المنير صو IOV ، معجم مقاييس اللغة \&/ \&/
r r r
ع (انظر الروضة



- المرجع السـابق (V
- (^)

4) هي أ : المتقدمان .


(فأحدها)(Y) : اعتبار أقصى القيم من يوم الغصب إلى التلف.
الثاني : من الغصب إلى الإعو از .
الثالث : من الغصب إلى المطالبة .
الر ابع : من التلف إلى يوم الإعو از ،.
الخامس : من التلف إلى يوم المطالبة.
و السادس : من الإعو از إلى يوم المطالبة .

 الضمان بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم ( الإعو از)(ه). فأما إذا كان المثل مفقوداً حالة الغصب" ، فالوجه الأول بحاله ، وهو

 من الغصب إلى التلف ، و السادس ، منتف ، إذ لا إعو از • و السابع/ بحاله ، وهو من الغصب إلى المطالبة ، و الثامن منتف وهو من التلف إلى
§ ( )

الاععو از . و التاسع بحاله وهو من التلف إلى المطالبة . و العاشر منتف ، وهو من الإعواز إلى المطالبة ، وكذلك الحادي عشر . وتكون المطالبة باعتبار يوم التلف ، وكذلك على الوجه الثاني و الثامن الا
و أما على السادس ، فيكون الاعتبار (بحال)(1) الغصب ، وعلى العاشر الاعتبار بيوم المطالبة، و الضابط كذلك أن يقال : [ انتفاء ] الا (r) الإعو از . إذ لا إِعو از ، فحيث كانت غاية اعتبرت الغاية الأخرى ، وحيث لا تكون غاية ، اعتبر يوم التلف ،وهذا إذا كان الدان المتلف غاصباً . أما إذا لم يكن المتلف غاصباً ، فإما أن يكون المثل موجوداً حالة
الإتلاف (ثم)(r) يفقد ، أم لا .

ففي الأول : الأوجه الأربعة البسابُط بحالها ، و الخامس منتف ، وهو
من الغصب إلى التلف بوتكون المطالبة بيوم التلف ، وكذلك السادس/(٪). لكن يكون بيوم الإعو از ، و السابع أيضاً منتف ، ويكون بيوم المطالبة ، وبقية الأوجه بحالها . وإن كان المثل مفقودأ حالة الإتلاف ، انتفى الوجه الثاني ، وهو يوم الإعو از ووكذلك الخامس والسادس ، وكان الاعتبار
 و التاسع بالمطالبة ، و الأخير ان بحالهما و الضابط ما تقدم [آنفاً ](0) و الله
(مذهب الإمام الأعظم و الحبر المقدم الشافعي رضي الهَ عنه وعن

> 1) في أ : بخلاف
> - سا
> (Y) في أ : لم
> ( M
> (0) ساقط من ب.


جميع أصحابه(1) أن الضمان في الأمو ال هو في مقابلة فو ات اليد ، و الملك باق بحاله لأنه لم يجد ناقل عن ملكه ، والفائت عليه هو اليد
 رضي الله عنه) (r) أن الضمان في مقابلة العين المغعسوبة ، لأنها الذي وجب ردها ، فالذمان بدل عنها( )، ويبنى على هذ ال الخلاف مسائل : منها : اذا ضمن بدل المغصوب ، ثم ظفر به المالك ، كان له عندنا ،
 الضمان(I) حتى لو كان قريبه عتق (عليه)(v). ومنها : أن الجناية التي توجب كمال القيمة في العبد كقطع يديه ورجليه لا يقتضي ملك الجاني العبد(^)، وعندهم يقتضي ذلك ، ويلزم على قولهم أنه إذا قطع إحدى يديه أنه يملك نصفه إذا ضمن نصف قيمته ، ولا يقولون بذلك(9).
ومنها : إذا غصب حنطة فطحنها ، أو ثوباً فخاطه ، أو شاة فذبحها ،


(r)


 - ا ا

 : و يدفع إليه المغصوب ، وإن شاء ضمنه النقصان وأخذ المقطوع ر المان


ونحو ذلك ، لا يملك المغصوب بذلك(1)، وعندهم يملك العين وينتقل حق المالك إلى المثل أو القيمة(Y).
() بل يرد الباقي وأرش النقص ، ولو أراد المَاِلرِترك الناقص عند الغاصب وتغريمه بدله ، لم يكن له ذلك ، لأنه عين ملكه ، وفي وجه ، إذا طحن الطعام فله تركه ، وطلب المثل لانه أقرب إلى حته من الدقيق .
 .rro/r Y إذا تغيرت العين المغصوية بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها ، زال ملك المغصوب منه عنها ، وملكها الغاصب وضمنها . انظر بدانع الصنائع VEN/V، فتح القدير ro9/^، حاشية ابن عابدين 7/.19.191-19. الفتاوىالهندية

## قاعـــة

إذا كان الأصل في الأعيان بقاء ملك أربابها عليها ، وأن النقل

 ولذلك كان الملك في رقبة الموقوف منتقلا إلى الله تعالى ، لا إلى الموقوف عليه(r)، بل تنتقل إليه المنافع ملكاً تامأ ، حتى يملك الإجارة و الإعارة ويملك
الثمرة و الفوائد( \&). وهذا في الوقف على المعين(ه).

أما الوقف على غير معين (T) كالمدارس والربط (V)، فلا يملك المستحق لشيء منها (^)، [ إلا أن ينتفع ، لا المنفعة نفسها ، فيسكن بينسه ويرتفق، ولا يملك الاججارة لشيء منها ](9).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القواعد للحصني ورقة ITV. } \\
& \text { ، الاستصحاب : طلب المصاحبة (Y } \\
& \text { وشرعاً : هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاولـ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { أصحها : أنه انتقل إلى الهة تعالى } \\
& \text { والثاني : أنه للموقوف عليه. } \\
& \text { والثالث : باق على ملك الواقف } \\
& \text { وتيل : إن كان الوتف على معين فهو ملكه قطعاً . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { を (الرضة } \\
& \text { ه (الوقف على المعين هو أن يكون الموقوف عليه شخصاً معينأ أو جماعة معينين. } \\
& \text { الروضة TIV/0. الرئ } \\
& \text { (الوقف على غير معين كأن يكون على الفقراء والمساكين ونصوهما ، ويسمى وقفاً على جهة ، لان } \\
& \text { الواقف يقصد جهة الفقر والمسكنه ، لا شخصاً بعينه. }
\end{aligned}
$$

> (الرياط : هو ما يبنى للمساكين ، جمع ريط بضمتين ورباطات. ( $\wedge$

ونظيره الزوع و السيد لما كان السيد مالكا للبضع ، كان له التزويع ،
وإذا وطئت الأمة بشبهة أو إكر اه استحق مهر المثل ، والزوع (ل)(1) (1) يملك من الزوجة إلا أن ينتفع ، فلا يملك نقل البضع إلى غيره ، وإذا وطئت الزوجة بشبهة كان مهر المثل لها ، وكذلك الضيف يملك أن يأكل على العادة ولا يملك التصرف في الطعام المقدم إليه تصرف المـلاك(Y).
 أن ينتفع ، بدليل الاسترجاع فيه ، متى شاء الإمام ، فليس له الإجارة إلا أن يأذن له الإمام أويستقر العرف بذلك ، كما في الاقطاعات بديار مصر (£) (q) ، وهذا/(0) هو الذي أفتى به شيخنا برهان (٪) الدين وكمال(V) الدين
في ب • ع ، د : لم •

「 إتطاعأ ؛ : جعل لهم غلتها رزتاً ، واستقطعته : سألته الإقطاع ، واست ذلك الشيء الذي يقطع : قطيعة
وشرعاً : هو ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات ، فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إحيائه. المصباع المنير صع19، النظم المستعذب 00V/A، فتع الباري عV/0ع.
 0) بداية اللوحة MAA.
7) (إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن الفركاع الفزاري الشافعي ، العلامة أبوإسـاق ، فقيه الشام في زمانه كثير الوجع ، له مؤلفات كتيزة منها : المنانح لطالب الصيد والذبائت والإعلام بفضائل الشام ، وله شرع على التنبيه ، وتعليق على ابن الحاجب في الأصول ، وغير ذلك. توفي رحمـه الله سنة هV هـه


(V أصولي صوفي أديب مناظر، قرأ على تاج الدين الفزاري وعلى بهاء الدين ، له مؤلفات كثيرة منها : الفتاوى ، والبرهان ، والكاشف في إعجاز القرآن ، وغير ذلك. توفي رحمه اللّه سنة



 وقد قال الر افعي(؟) : إن الوصية بالمنافع إذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأبيد أو بمدة معينة كسنة مثلا ، يكون تمليكاً لها بعد الموت ، فيصح إجارتها وإعارتها و الوصية بها ، وينتقل عن الموصى له بموته إلى ورثته ، ثم قال : أما إذا قال :أوصيت لك بمنافعه مدة حياتك ، فهو إباحة ، وليس بتمليك ، فليس له الإجارة ، وفي الإعارة وجهان(0).
و أما إذا مات الموصى له ، رجع الحق إلى ورثة الموصي(7)، انتهى. وهذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع لأنه مقيد عرفاً ، بحياة المقطع ، و اذا مات بطل ، بل هو أضعف من الوصية ، لأنه قد يسترجع منه في حياته ، بخلاف الوصية)، (V)،والش أعلم ر
0.v/A ، شذرات الذهب va/7، معجم المؤلفين ro/ll.
(1) عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الدمشقي الشافعي ، شيخ الإسلام ، فقيه الشام أبو محمد سمع من ابن الزبيدي وابن الصلاع ، وتفقه عليه وعلى عزالدين ابن عبدالسلام وله مؤلفات كثيرة منها الإقليد لدرء التقليد ، شرحاً على التنبيه ولم يتمه، وشرّ على المرقات في الأصفل، وله على وجيز الغزالي مجلدات . توفي رحمه الله سنة . 79 .

 -
 -- المرجعان السابقان (9
(V الأشباه والنظانر للسيوطي صMV (VY.

## قاعدة

تقدم في صدر الكتاب انقسام ريع المعاملات إلى أشياء :منها النقل و الإسقاط ، و أن النقل ينقسم إلى ما هو بعوض ، (وبغير عوض)(1)، وكذلك الإسقاط أيضا ، وتقلم أيضأ تردد الابر اء بين الإبسقاط و التمليك ، الذي هو (أحد)(r) أنو اع النقل ، وكل منهما يجيء في الأعيان و المنافع ، فالنقل في الأعيان كثير ، وفي المنافع كالإجار ات والوصية بالمنافع وغير ذلك .
و أما الإسقاط ، فلا يتعلق بالأعيان ، إنما يجيء فيما هو مسترسل في الذمم ، ويقع في المنافع أيضاً، كإنسقاط القصاص ، وحد القنف ، و التعزير ، ووتف المساجد و الأماكن المسبلة ، ومنه الطلاق أيضاً ، فإنه إسقاط لحق الزوج من الانتفاع بالزوجة ، وكذلك إسقاط الغانم حقه من الغنيمة ، و المقصود إنما يتوتف على الايجاب و القبول ، فإنه يرتد بالرد ، قطعاً (r)، وقد يرتد الشيء بالرد ولا يشترط فيه القبول على د أي ، وفيه

صور :
منها : الوكالة ترتد بالرد تطعأ ، و الأصح أنه لا يشترط فيها القبول
. باللفظ
وثالثها : [ أنه ] (\&) يشترط إن كان الايجاب بصيغ العقود ، كوكلتك في
كذا ، دون ما إذ كان بصيغة الأمر ، كبع و اشتر مثلا(ه).
ومنها : الوقف على معين ، الصيح المختار أنه لا لِشترط فيه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في ع : أو بغير عوض. } \\
& \text { • (Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ساقط من أ ، ب ، د . }
\end{aligned}
$$

القبول(1)، وبه جزم الشيخ أبو حامد ، و المحاملي ، وسليم الر ازي (r)، و القاضي حسين و الروياني و البغوي و الشيح نصر المقدسي(r) وطائفة ، وصصحه المتولي و الحازمي( \&) في الكفاية و ابن الصلاح في فتاويه.
 وصحع الإمام والغزالي والرافعي اشتر اط القبول . وبه جزم

 (Y زاهدأ تفقه علىالشيخ أبي حامد ولازمه ، وتخرع عليه جماءة ، منهم الشيخ نصر المقدسي ، من تصانيفه ضياء القلوب في التفسير ، والمجرد ،رالفرعع ،والكافي • ودنوس المسائل في الخلاف . توفي رحمه اللّه سنة
 وفيات الاعيان
ب) نصر بن إبراهيم بن نصر أبو الفتح المقدسي فقيه محدث حافظ زاهـد تفقه على سليم الرازي ومحمد بن بيان الكازوني وغيرهما وأخذ عنه أبو بكر الخطيب وأبو القاسم النسيب وغيرهما وكانِمامَاً شيخ المذهب بالشام في عصره ، من تصانيفه التهذيب ، الحجة على تارك المحجة ،



؟ ( ) محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني أبو بكر زين الدين الفقيه الحافظ المحقق سمع من الحافظ أبي موسى الديني والعطار ومعمر بن الفاخر وغيرهم ، روى عنه التقي علي بن ماسويه المقرىء وأبو عبدالله الديشي وغيرهما ، له ؤلهئ ؤلفات كثيرة منها ، الاعتبار في بيان الناستخ والمنسوخ من الحديث ، وعجالة المبتدي في الانساب ، والموّتلف والمختلف في أسماء
 انظر طبقات الشافعية لابن السبكي $1 r / \downarrow$ ، طبقات الشافعية للأسنوي居 - الر الر

وقد اختار البغوي أنه لا يبطل بذلك ، وقال ابن الصلاع : إنه متجه جداًّ(r).

وقال الماوردي و الروياني : القبول ليس/(\&) شرطا في لزوم الوقف ،
 فإذ ا ردها انتقلت إلى من بقي من أهل الوقف ، أو إلى من شرط بعده ، وهو على حقه فيما يـدلث بعد هذه الغلة(ฯ).


1) هاحب العدة هو الحسين بن علي بن الحسين الطبري أبو عبدالد ، فقيه محدث سمع من عبدالغافر الفارسي وتفقه على ناصر العمري والقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق الشيراذي ولازمه ختى برع ني المذهب والخلاف وصار من عظماء أصحابه ودوى عنه إسماعيل الحافظ وغيره ، من مولفاته العدة ، شرع الإبانة للفوراني ، توفي رحمه اللَ سنة 90 وهـــ .



(Y القفال الشاشي وأبي بكر المسعودي وأخذ عنه المتولي والبغوي وغيرهما ، صنف في الأصول
 طبقات الشافعية لابن السبكي 1.10/0 طبقات الشُافعية للأسنوي roo/r، البداية والنهاية
(Y انظر مسألة الوقف على معين ونقل العلائي فيها في الوجيز للغزالي

 (
© ( الغلة : هي الدخل من كراء دار وأجر غلام ، وفائدة أرض .

 ( الوجيز (V

وبنى المتولي ذلك على الخلاف في أنهم يتلقون من الو اقف أو من البطن الأول ؟.

فعلى الأول ، حكمهم في القبول و الرد (حكم البطن الأول)(Y)، وعلى الثاني ، لا أثر لذلك ، و أستحسنه الر انعي(r). ومنها : الوصية ، و المذهب افتقارها إلى القبول(\&) ، وفيه قول بعيل ، وترد بالرد قطعاً .

ومنها : لو أومى لعبد إنسان و استمر رثه إلى حين القبول ، فهو وصية للسيد ، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد ، على الأصح(0)، فلو منعه من القبول (فقبل)(٪)، قال الإمام : الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع ؛ وإذ ا قلنا لا يصح ، من غير إذن السيد ، فلو رد السيد فهو أبلغ من عدم الإذن ، فلو بد ا له أن يأذن بعد ذلك في القبول ففيه ا حتمال ، عند الإمام(V) ، و الله أعلم.

ما يحتمل [ في ](9) العتق لقوته (هل يلتحق به الوقف)(1 ا) ؟.
 .1.1/7
 9 (9) . (1.

## ذكرو ا فيه خلافاً في صور :

منها : لو أعتق أحد العبدين لا على التعيين ، نفذ العتق وعين في أحدهما ، ولو وقف إحدى الد ارين ، نفذ فى وجه ضعيف(1).
ومنها : لو اشترى عبداً بشرط العتق ، صع على المذهب(Y)، فعلى هذ ا ، لو اشترى د ارآ بشرط الوقف ، فوجهان ، و الأصح :لا يصح(r)، ومنها : [لو أعتق المرهون ](%C2%A3) وتلنا بصحته مطلقاً ، أو [إن] [ه ه كان موسرأ فهل يلتحق به الوقف ؟ فيه خلاف و الأصح المنع(Y).
 سيأتي (•1)، وهل يلتحو به الوقف ؟ فيه خلاف ، بناه في التتمة في هذه و التي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول ، أم لا(11) ؟. فإن قلنا : لايفتقر ، فهو كالعتق ، وبإلحاقه بالعتق أجاب صصاحب الحاوي وقال:إنه يصير تابضاً حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضموناً بالقيمـة ،

 (V
( ^)
أصحها : أنه يصح ، ويصير قبضاً سواء كان اللبائع حق الحبس أم لا.
والثاني : لا يصح.

والثالث : إن لم يكن للباني حق الحبس ، بأن كان الثّمن مؤجلا أو حالا وقد أداه المشتري صح وإلا فلا .


- (1) ه المين المعكوفتين ساقط من ع



1) الجزاف : بكسر الجيم وضمها وفتحها اسم من جازف مجازفة من باب قاتل وهوالحدس في البيع والشراء أي بيع الشيء بلا كيل ولا وذن.



## قاعحة(1).

فيما يستقل به الو احد بالتملك و التمليك وفيه صور :
منها : الأب يبيع مال الطفل من نفسه وبالعكس ، وقد تقدم ذلك ، وقد تقدم أن الأصع أنه لا بد فيه من إيجاب [وقبول] (Y)، وكذلك سائر المعاوضات(r).
وتقدم أيضاً أن الجد كالأب ، و أنه يزوع [ ابن] \& \&) ابنه الصغير من
بنت ابنه . و الصحيع(0) أنه لا بد من الإتيان بشقي الحقد(T).
ومنها : الشفيع يأخذ الشقص المشفوع بيذل الثمن ، وهو استقلال
بالتملك و التمليك .
ومنها : إذا ظفر الإنسان بجنس حقه [من مال من ظلمه ، فإنه يأخذه
مستقلا ، ويملكه ولو كان [ذلك ](V) من غير جنس حقه ](^) جاز له أخذه ويعهه ، ثم يأخذ حقه من ثَمنه.
ومنها : المضطر إذا وجد طعام غائب ، أو حاضر (يمنعه)(9)، يأكله بقيمته( • ).

ومنها : الملتقط يستقل بتملك اللقطة بعد التعريف بشرطه .

1) انظر القاعدة في القواعد للحصني ودقة 1FA، مختصر من قواءد العلاني وكلام الانسنوي / 17 / الأشباه والنظانر للسيوطي ص.


- • (1) قال العز بن عبدالسلام : قد أقامه الشارع مقام مقرض ومقترض لضروته . قواعد الأحكام - 1 $1 \varepsilon 9 / r$

ومنها : استقلال كل فاستخ باسترد اد ما بذله وتمليك ما استبدله . ومنها/(1) : الإمام يستقل بإرقاق رجال المشركين إذا اختار ذلك. ومنها : كل من فعل فعلا استحق به ملك شيء كالقاتل في السلب و الغازي في الغنيمة ، و المتلمص يسرق من دار الحرب(Y)، و المحيي إذا أحيا أرضا و الصائل و المحتطب و المحْتَتُتِّتِ وما أشبه ذلك ، وكذلك أكل الجيش الطعام وعلف الدو اب من الغنيمة قبل القسمة في دار الحرب.
ومنها : عفو المجني عليه أو وارثه على مال ، أومطلقأل(r)، إذ ألنا : إنه يستحق البدل به ، ويعبر عن هذه المسألة أيضاً بأنه تصرف على الغير ، بما يوجب للمتصرف على المتصرف فيه شيئًا (؟). ومنها أيضا إذا كان المخطر قد أغمي عليه (جوعأ)(ه)، فأوجره مالك

الطعام طعامه بنية الرجوع ، فهل يستحق عليه البدل ؟ فيه وجهان(T) ها فأــــــة (V)

قال صاحب التخيص : طرق [بيع](%5E) مال الغير ، إما بالوكالة ، أو


بالولاية عليه ، أو الوصية ، أو يكون حاكمأ ، أو مستحقأ (ظفر)(1) بغير جنس حقه. وز اد غيره على ذلك أيضأ : الناظر فيما يجوز بيعه من منافع الوقف و أعيانه ، و المهدي يبيع البدنة(r) حيث يتعذر إهد اؤها ، إذا قلنا يجوز ذلك ، و الملتقط إذا خاف هلاك اللقطة.

1 ( )
 المراد بها البعير ، ذكرأ كان أو أنثى ، وشرطها أن تككن في سن الأضحية ، نتككن قد دلـا في السنة السادسة ، ولا يطلق في هذه الكثب على غير هذا هوا ، وأما أهل اللانة ، ، نقال كثير منهم أو أكثرهم • يطلق على البعير والبقرة . وسميت بدنت لعظهها وسمنها • لآنهم كانوا
 وانظر الصحاح للجوهري r.vv/0، معبم مقاييس اللغة TV/0، المصباح المنير ص10.

المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمملحة ؟ أو الو اجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة؟
في المسألة خلاف ، والصحيع الاول • ولم يعرف الر افعي(r) غير غيره ،
لكن الثاني حكاه الروياني في البحر والإمام في النها البسيط (r)، فحيث استوت المحلحة والمفسدة ، لا يجوز التصرف على الوجه الصحيع ، وهو الاول . ويجوز على الآخر التصرف وتركه .








أعلم


البناء على فعل الغير في العباد ات فيه صور:

يحكم ببطلان الأذ ان ، بالفصل المتخلل ، والصحيح المنع(Y).
ومنها : الخطبة ، وفي جواز البناء فيها قولان (r)، وهما أيضاً إذا جوزنا الاستخلاف في صلاة الجمعة ، وهو الصحيح . أما إذ ا لم نجوزه تَّمٌ ، فلا يجوز هنا .

وصور الر افعي المسألة بما إذا أحدث في أثناء الخطبة ، هل يجوز ؟ وحكى الخلاف وجهين عن ابن المباغ، وصحع الجو از(£). ومنها: الاستخلاف في الصلاة وفي جو ازه قولان ، الأصع الجو از(0) وا
ومنها: البناء في الحع ، وفي جو ازه قولان : الصحيع الجديد المنع(1)


$$
\begin{aligned}
& \text { ص0ro }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ه) الاستذالاف في الصلاة في غير الجمعة فيه قولان عند الشافعية ، } \\
& \text { أصحهما : الجواز وهو قول الشافـي في الجديد . } \\
& \text { والثاني : عدم الجواز وهو قول الشافعي في القديم }
\end{aligned}
$$

وني وجه : أنه يجوز بلا خلاف في غير الجمعة وإنما القولان في الجمعة ، والمذهب طرد القولين في جميع الصلوات ، فرضها ونفلها .



7) الحج عبادة يفسد أولها بفساد آخرها ، فاشبهت الصوم والصلاة ، فلا يجوز البناء علىالحج ، ولانه لو أحصر فتحلل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه لا يجهز ، فإنذا لم يجز له البناء على فـل نفسه فأولى أن لا يجوز لغيره البناء على فعله وقال الشافعي في القديم : يجوز البناء ، لأن النيابة جارية في جميع أفعال الحع ، فتجري في


أما العقود فالصحيح أنه إذا أوجب البانع ثم مات لم يصح قبول المشتري بعده ، ولو ماتا(1) المشتري قبل القبول (لم يقم و ارثه مقامه فيه)(r). هذا هو المشهور وفيه وجه شاذ (حكاه(r)، الروياني ، أن و ار ارثه يصح منه القبول على ذلك الإيجاب الأول كما في الخيار • وهو ضعيف جداً( ).
أما الخيار ، فقد اتقق الأصحاب على أن خيار الرد بالعيب وخيار الشرط ينتقل إلى الو ارث(ه)، وفي خيار الشرط قول شاذ(1).
ونص [ الشافعي] على أنه إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس ؛ ينتقل الخيار إلى وارثه (V)، ونص (1) فيما إبا باع المان الماتب ومات في
 القولين في المسألتين بالنقل و التخريع ، و أصحهما ، ثبوت الخيار للسيد و الو ارث .
والثانية : القطع بهذا القول ، وتأويل نصه في المكاتب على أن المر اد به أن البيع لا يبطل (كما تبطل)(11) الكتابة . و الثالثة : تقرير

$$
\begin{aligned}
& \text { (19 - ب } \\
& \text { (Y } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( ) وهو أنه يسقط بالموت .المراجع السابقة (V) } \\
& \text { (V الام }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 هي أ : إن ، وهو خطا . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (11) في ع : كما لا تبطل • وهو خطأ }
\end{aligned}
$$

النصين ، والفرق أن الوارث خليفة الميت دون السيد ، و العبد [ المأذون] (1) كالمكاتب ، وكذلك الوكيل بالشر اء إذا مات في المجلس وقلنا بالصحيح ، إن الاعتبار بمجلس الوكيل وحكم الجنون و الإغماء في ذلك حكم الموت(Y)، والله أعلم.

## قاعصة(1).

الاهصل المستقر أن لا يعتد لاهد إلا بما عمله أو تسبب إليه باستنابة
 وقد (يتحمل)(r) عن غيره ما لم (يلتزم)(r) به ولم يالـو يأذن له ذلك فيه ، وذلك في صو :
إحد اها : تحمل الإمام سهو المأمومين إذا وتع السهو في حال القدوة،
و المسألة كالمجمع عليها ، ولم يخالف فيها سوى مكحول(\&) من التابعين ،
فقال : يسجد المأموم لسهوه.
وإنما يتممل إمام ترتبط به القدوة ، فلو كان (محدثا) (o) لم يتحمل عن
المأموم شيئّا().


 الاسنوي IVA/ الأشباه والنظانر للسيوطي ص0. - في أ : يتحمله ال (
§) مكحول بن زيد وقيل : ابن عبدالله بن شـاذل أبو عبدالله الكابلي الدمشقي ، كان من سبي كابل وقيل كان مولى لسيعد بن العاص ، فوهبه لامرأة من قريش فأعتقته ، وكان يسكن السام ، ونا
 وقيى عنه الزهري ومحمد بن إسـحاق وغيرهما وكان معلم الاوزاعي وكان فقيهأ عالمأ واتفقوا

وتيل غير ذلك.

طبقات الفقهاء اللشيرازي ص.V، تهذيب الانسماء واللغات ولا ( 0
 (

إذا أدرك مسبوق الإمام راكهأ وكبر وهو قائم ثم ركع ، فإن وصل المأموم إلى حد الركوع الهجزيء ، وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه تبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزيء ، فقد أدرك الركعة وحسبت له. المجموع Y (Y استدل السافعية في هذه المسألة بحديثي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أدرك الركوع من الركعة الاخيرة يوم الجمعة ، غليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الاخيرة ، غليصل الظهر أربعأ". أخرجه النساني في سنت - وقد عنعن هنا ، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.


 بن حبيب وهو ضعيف. كما في التقريب
 والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرته إلاإنه شاذ بذكر لفظ (الجمعة)" فيه. والمحفوظ بلفظ "(الصلاة)" بدل (االجمعه") ، حيث أن جماعة من الثقات ربوه بلفظ "من أدرك ركعة من الصلاة فقد
 والحديث باللفظ المحفوظ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة الصلاة ، باب من أدرك من الصلاء الصلاة ركعة OV/r ، حديث رقم .OA. ومسلم في كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد

 الحاثظ ابن حجر في الفتح 119/r : وحجة الجمهو حديث أبي بكرة حيث ركع دون الصف
 بكرة أخرجه البفاري في كتاب صفة الصلاة، باب إذا ركع دون الصف لـا الفتع.
وهناك آثار مروية عن الصحابَّ في معنى هذا الحديث منهم أبو بكر المديق وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهم .

 التثريب r/

وذهب ابن خزيمة و المبغي(1) من أصحابنا إلى أنه لا يعتد له بالركعة


 خلف الإمام واجبة(ه). ومقتضى ذلك أن من أوجب قر اءة الفـة الفاتحة لا يعتد
 وشرط ذلك أيضأ أن تكون الركعة محسوبة للإمام ، فلو لم تكن محسوية له اله
 أو نسي التسبيح و اعتدل ثم عاد إليه ظاناً جو ازه فأدركه فيه لم يكن مدركا لتلك الركعة ، على المذهب الصحيح ، وفيه وجه ضعيف ، [ أنه يكون


 ومن أصحاب الوجوه البارعين في المذهب ، أخذ عن إسماعيل بن قتيبة السلمي ، ويعقوب بن
 وكتاب القدر وفضانل الخلفاء الأربعة . ونقل عنه المرافعي في مواضع ، توفي رحمه الله سنة انظر طبقات الشافعية لابن تاضي شـهبة

 .



(V
( 1 ) ساقط من ب ب
 . $10 \mathrm{~V} / 1$

الثالثة ：تحمل الغارم الذي غرم لإصعلاح ذات البين ،وكذلك صرف
الزكاة إليه（（）، قال الإمام ：هو تحمل حقيقي و ارد على وجوب مستقر（r）الا الر ابعة（r）：تحمل الزوج عن زوجته صدقة الفطر（\＆）／（ه）، وكذلك عن
 يجب أولا على المؤدي ، أو يجب على المؤدى عنه ، ثم يتحمله المؤدي ؟ على وجهين．وقيل ：إنهما قولان مستنبطان من كلام الشافعي • و أصحهما ：
 وحكى الإمام عن طو ائف من المحققين أن الخلاف يختص بفطرة الزوجة（•1）، فأما العبد و القريب ، فيجب على المؤدي ابتد اءُ قطعا（1）، لأن المملوك لا يقدر على شيء ، و القريب المعسر لو لم يجد من ينفق عليه لم يلزمه شيء ، فكيف يقال ：إن الوجوب يلاقيه（I C）؟！．
(المجموع r.T/7، الروضة r/r/r.
§（ ）الصدقة ：اسم من تصدقت والجمع صدقات ، وهو ما يتصدق به المرء عن نفسـه وماله ، والمراد بصدقة الفطر ：زكاة الفطر ، ويقال لها زكاة البدن ، وزكاة الصوم ؛ وسميت زكاة
الفطر لأن وجوبها بدخول الفطر .

مـجم مقاييس اللغة
المحتا؟ /1/.....

O）بداية اللوحة ．
（I（I
－ف
－（ ）
 ．ケモาハ
．（1．



$$
\begin{aligned}
& \text { • (r }
\end{aligned}
$$

و أما الشيخ أبو إسحاق(1) وغيره من العر اقيين ، فإنهم طردو الخلاف في الجميع ، 'قال الر افعي(r) : وحيث قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان أم كالحوالة) الجرجانيات ، واستغرب النووي ذلك ، وقال(\&) : الصحيع الذي قاله الشافعي و الأصحاب إنه كالحو الة لازم للمؤدي لا يسقط عنه بعد وجوبه ، ووجه القول بالضمان أنه لو أداها الها المتحمل عنه بغير إذن المؤدي أجز أه (0)، وفيه خلاف يأتي(ף)، ويتفرع على الخلاف في التحمل وعدمه
صود :-

منها : إذا كان الزوع معسرأه(V)، لم تستقر الفطرة في ذمته ، لأنها عبادة مشروطة باليسار (1)، بخلاف النفقة فإنها عوض(9)، ثم إن كانت
(المقصود به أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه. انظر المهذب مع المجموع 7/Y/7.

. ( وشرعأ : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى
 المحتأ
を وكلام الشافعي والاصحاب أنه كالحواله بمعنى أنه لازم للمؤدي لا يسقط عنه بعد وجويه ولا
 ه) أجزأه علىالقول بالضمان ، وسقطت عن المؤدي ولولا أنه كالمضمون عنه لما أجزأه. المرجع . السابق
(Y)
(V المراد بالمعسر ، هو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من في ثفتته ليله العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة ، ومن فضل عنه ما يخرجه في الفطرة من أي جنس كان من المال فهو موسر .

 فتح العزيز 179/1، المجموع 7/.11.
تجب نغقة النوجة على الزوج بالتمكين التام ، لانها سلمت ماملك عليها ، فتستحق ما يقابله في
الاجرة لها. مغني الدحتاج ז/ مro.

الزوجة موسرة ، فالمنصوص كُّها لا تجب عليها(1)، وقال فيمن زوت أمته من معسر أن على المولى فطرتها(Y)، وللأصحاب طريقان ،
أصحهما : تقرير النصين ، و الفرق : أن (تسليم)(r)، الأمـة ليس تاماً بخلاف تسليم الحرة( غ).


( الحرة)(9) وعلى مولى الأمة ، وإلا فلا (1).

ومنها : إذا كان للكافر عبد أو مستولدة أو قريب مسلمون ، فهل تجب

> عليه فطرتهم ؟ فيه وجهان :

أصحهما : [ نعم](1)،، بناءً على أن الوجوب يالقي المؤدى عنه أولا ،
ثم يتحمله المؤدي

1) قال في الآم : (إإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه • وإن كان فيهم واجد للفضل


. (Y
(
£ (أي كمال تسليم الحرة نفسها ، لانها بعقد النكاع تصير مسلمة للزوع ، حتى لا يجوذ لها
 هي في قبضة السيد ، لانْ له أن يسافر بها ويستظدمها ، ولانه اجتمع فيها الملك والزوجية والمكك أقوى •
 (0) ساقط من أ ، ب . د .
 - في أ : وقلنا (V

9 ه
 (II ساتط من أ
وإن تلنا : يجب على المؤدي ابتد اء لم تجب عليه(1).

ومنها : إذ أخرجت [ الزوجة](Y) فطرة نفسـها بغير إذن الزوج مـع
يساره ، ففي الإجز اء وجهان ،

إن قلنا : (بالتحمل)(r) أجز أ . وهو الصحيح( \&). وإن قلنا : [ بالقول] الآخر ، فلا . ومنهم من تطع بعدم الإجز اء(0)، و الذي قطع بـه السرخسي الإجز اء ، بناءُ على ما اختاره أن التحمل بطريق الضمان(7). وكذلك إذ ا تكلف القريب المعسر إما باستقر اض أو سؤ ال فأخرج فطرة نفسه بغير إذن من ينفق عليه ، ففيه الخلاف أيضاً. وذكر الماوردي أنه يجزيء بلا خلاف ، و الوجهان في الزوجة(V)، وعلى مـا الختاره الإمام أن القريب المعسر لا تجب عليه فطرته ، ابتد أُ بل إنما يـلاقي ( المؤدي ينبغي)(A) (أن)(ه) لا يـجز أه بغير الإذن قطعاً . r (r)

 0) فقال : لا يجزيء سواء قلنا بالتحمل أى لا ، حكاه السرخسي عن أبي علي السنجي. المجموع .1re/7
(1 المجموع (1)
: (V
أصحها : أنه مبني على التحمل ، إن قلنا بالتحمل أجزأ • وإلا فلا . ويه قطع الجمهد ،
والصنحيع الاجزاء ونص عليه الشانعي
والطريق الثاني : أنه لا يجزيء سواء قلنا بالتحمل أم لا. وهذا خلاف النص. والطريق الثالث : أن إخراج القريب يجزيء بلا خلاف ، سواء استأذن أم لا ، رأما النوجة إن استأذنت أجزأ ، وإلا فوجهان ، وبه تطع الماودديـ

^^)

ومنها : إذا دخل وقت الوجوب (وله أب)(1) معسر (فأيسر)(r) قبل
(إخر اج) (r) فطرته ، قال البغوي : إن قلنا : الوجوب يلاقي/(£) الأب ، أولاً ، فعليه فطرة نفسه ، ولا يجب إخر اجها على الابن(ه) الو وإن قلنا : إنه يلاقي المؤدي ابتلاء" ، وجب ذلك على الإبن.
ومنها : إذا كان اله اله أب معسر وله زوجة كذلك ، فإن قلنا : الوجوب يلاقي
الابن إبتد اء" ، وجبت عليه فطرتها ، وإن قلنا بالتحمل:فلا تجب [لأنها لا
تجب](9) على الأب ، فالابن أولى(V).

ومنها : (لو)(1) أسلمت زوجته واستهل هلال شو ال وهو متخلف عن
الإسلام ، ثم أسلم قبل انقضاء العدة(9)، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف ، فإن أوجبنا النفقة فالفطرة على الخلاف المذكور(•1).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في أ : والأب . } \\
& \text { (Y ' } \\
& \text { (r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المجموع } \\
& \text { - ( } \\
& \text { (V } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

9) العدة لغة : ثيل هي أيام أقراء المرأة ، مأخوذة من العدّ والحساب ، وقيل هي تربصها المدة الواجبه عليها ، والجمع عدد ، مثل سدرة وسدر .
وشرعاً : هي اسم لمدة تتربص فيها المرأذ لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها
معجم مقاييس اللغة rı

أصحسهما : تجب عليه النفقة ، لانه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته ،وهو قادر على إزالته ، فلم تسقط نققتها ، هو نص الشافعي في الامم.
والثاني : لا تجب عليه ، لانه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتها ، فسقطت نفقتها .


الخامس إذا جامع في نهار رمضان ، و المر أة صائمة طائعة ، ففيه
قولان :

أحدهما : يلزم الزوجة كفارة في مالها(1).


 يلاقي المر أة وجوب.

يجب على الزوج كفارتان ، و احدة عنه و أخرى عنها (V)، و الخلاف في التحمل على هذا أولى ، ولكنه غريب.

وينبني عليه مسائل :
منها : إذا أفطرت بالزنا أو بالوطء بالشبهة ، فإن قلنا : الوجوب لا

> (1 ) وهو نص الشافعي في الشافعي في الإملاء.
 المتئو للزركثي TET/ الا
r

(1)

ج) محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الدارمي البغدادي الشافعي الاممام أبو الفرع ، تفقه على أبي الحسن الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني ، وكان موصوفأ بالذكاء وحسن الفقه والحساب والكلام في دقائق المسانل • من مصنفاته : الاستذكار • وجامع الجوامع ، ومودع البدانع ، وكتاب في الدود الحكمي ، ومصنف ني المتحيرة. توفي رحمه النّ






يلاقيها ، فلا شيء عليها ، وإن قلنا: إنه يلاقيها ، فعليها كفارة ، لان الزوجية مناط التحمل ، وهي (مفقودة)(1). وقطع القاضي أبو حامد بأن عليها كفارة بكل حال(r).
ومنها : إذا كان الزورج مجنوناً وقلنا بالتحمل فوجهان أصحهما : يلزمها الكفارة في مالها ، لأن الزوج ليس أهلا للتحمل الـو
و الثاني : تجب الكفارة في مال المجنون عنها لأن ماله صالـ للتحمل(r) الها
 كالبالغ تخريجاً من القول بأن عمده عمد(1).
 البغوي وغيره بأنا إذا قلنا بالتحمل : إن الكفارة في صورة النائم تجا تانب في مالها إذ لا فعل للزوع(V).
ومنها : إذا كان الزوع مسافرأ والمر أة حاضرة ، فأفطر بنية الترخـص ، فلا تجب عليه كفارة ، (وكذلك)(^) إذا لم يقصد الترخص ،

> ( ) ني أ : مقصودة .
> (Y انظر المسألة في فتح العزيز
 لزمتها الكفارة في مالها ، وإن قلنا : تجب كفارة عنه دونها ، فلا شان شيء عليا عليه ولا عليها .

وإن قلنا : تحب عنه وعنها فالوجهان الـوان اللذان ذكرهما المؤلف.

§) المراهق : الغلام الذي دانى الحلم ، ويقال : راهق الفلام مراهقة ، تارب الاحتلام ولم يحتلم بعد


على الأصت( (1)، فعلى هذا فهو كالمجنون فيما سبق. ومنها : إذ ا وطيء أربع زوجات في يوم وتلنا : بالتحمل قال الجرحاني(r) في المعاياة و الماوردي في الحاوي : يلزمه أربع كفار ات و ا حدة عنه وعن الأولى وثلاث عن الباقيات ، لأنها لا تتبعض إلا في موضع يشتركان فيه ، ولو كان تحته مسلمة وكتابية ، فوطئهما في يوم وقلنا بالتحمل ، فإن قدم وطء المسلمة لزمه كفارة و احدة ، وإن گدم وطء الكتابية ، فكفارتان ، إحد اهما لنفسه بوطء الكتابية و الثانية عن المسلمة . قالاه أيضأبّه. ومنها : إذ ا كانا مملوكين أو حرين معسرين وقلنا بالتحمل : لزم كل و احل منهما صوم شـهرين ، لأن العبادة البدنية لا تتحمل ، فإن اختلف حالههما في اليسار ، فإما أن يكون الزوج أعلى حالًا منها ، [ أوتكون] ؛ ؛ /(0) هي أعلى حالا منه ، فإن كان من أهل العتق ، وهي من أهل الإطعام أو الصيام ، فوجـهان : أصحهما : وبه تطع الـعر اقيون(1) : يجزيء ، العتق عنهما (V)، إلا أن

1) لان الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة . . المرجعان السابقان
(Y أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني أبوالعباس ، قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها ، تفقه علىالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وكان من أعيان الأدباء في عصره له النظم والنثر ، ومن تصانيفه كتاب الشافي وكتاب التحرير ، وكتاب البلغة ، وكتاب المعاياة . توفي رحمه الله سنة
.ـهـAT

والمعاياة : كتاب للجرجاني يشتمل على أنواع من الامتحان ، كالالغاز والفرق والاستثناءات من الضوابط.


$$
. r \cdot v /
$$

r

> を ( ) ساقط من ع
(0) بداية اللوحة (Y)
 (V

تكون المر أة أمة ، فعليها الصوم ، لأن العتق لا يجزيء عنها. و الثاني : لا يقع الاعتاق عنها لاختلاف جنس الو اجب ، فعلى هذا يلزمها الصوم إن كانت من أهله ، وإن كانت من أهل الإطعام فوجهان : أحدهما : أنه يلزمها ،لان الزوج أخرج وظيفته(1). و أصحهما : أنه يلزم الزوع ، فإن عجز ثبتت في ذمته(r)، ولإن كان من
 ويطعم عنها ، لأن الصوم لا يتممل به.
وإن كانت [هي ](r) أعلى حالا منه فإن كانت من أهل ألا العتق وهو من

 عن نفسه(V)، و الله أعلم .
السادسة (^) : إن إ جامع المحرم زوجته المحرمة ، (ففي)(9) حقها طريقان :
إحد اهما : أنه يجب عليها ايضاً في مالها بدنة كما يجب على الزوج. و الثانية : أن فيها الأقو ال الثلاثة التي تقدمت في جماع رمـضـان(•1)

1 (1) وهي التقن
Y ( Y إلى أن يقدر ، لأن الكفارة على هذا القول معدودة من مؤن الزوجةَ الواجبة على الزوع. - -
. ع (
0) ما بين المعكوفتين ساتط من أ.
(1) لأنه لا نيابة فيه.

 4) هي أ : هي.
. أحدها : تجب على كل واحد منهما بدنة أ
والثاني : تجب عليه بدنه عنه وعنها .
والثالث : تجب عليه بدنة عن نفسه ولا شيء عليها. قال النووي : وهذا الطريق أشهر وبه

وحكي الدارمي(1) هاهنا(r) أيضاً القول المتقدم(r)،أنها يجب عليه كفارتان و ا حدة عنه و أخرى عنها
 و استدخالها ذكره وهو نائم ، وإذ ا كان ناسياً وهي ذا اكرة ، إذا فرعنا على الـا الأصح َٔن وطء الناسي لا يفسد الحع(ڭ) ولا يوجب [شيئا ](%D9%87)، وكذلك إذا وطيء زوجتين محرمتين ، فإنه يجب عليه بالوطء الثاني شاة على الأصح من الان خمسة أقو ال(r)، فعلى هذا إذا أفسد بالثاني إحر ام المر أذ (الثانية)(v) وقلنا : بالتحمل لزمهـ لها بدنة كما تقدم(^).


§ ) إذا وطيء المحرم ناسياً ففي فساد حجه قولان : أحدهما : يفسد حجه ، لأنه سبب مـلق به وجوب القضاء ، فأشبه الفوات في الستواء عمده وسـهوه
والثاني : وهو الاصح ، أنه لا يفسدإلا أن يعلم ، فيدوم عليه ويفارق الفوات ، لأن الفوات يتعلق
بارتكاب محظور ، ولا يخفى افتراق الطرفين في الأصول.

O
(1) أصحها : تجب بالأول بدنة وبالثاني شاة . والثاني : يجب لكل واحد بدنه.
والثالث : يكفي بدنة عنهما جميعاً .
والرابع : إن كفر عن الأول قبل الجماع الثاني ، وجبت الكفارة للثاني ، وهي شاة في الأصح •
ويدنة في الآخر ، وإن لم يكن كفر عن الاول كفته بدنة عنهما .
والخامس : إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس وجبت كفارة أخرى للثاني المجموع و•ع/V، ع الروضة
. في أ : الباقية (V
(
(السابعة)(1) : إذا قبل الرجل النكاح لابنه الصغير أو المجنون فهل
يكن ضامناً للمهر و النفقة ؟ فيه قولان :
القديم : نعم ، للعرف .
و الجديد : الصحيع لا ، إلا أن يصرع بذلك(Y).
وخص العر اقيون والشيخ أبو علي و الجمهور القولين بما إذا لم يكن
للابن مال ، [ أما إن ا كان للابن مال ](r) فلا يكون الأب ضامناً قطعاً. وقال ابن كج : هما فيما إذ أطلق ، أما إذ ا شرط كونه على الابن ، فهو عليه لا غير (£)، و الغز الي [طرد ](%D9%87) القولين في الأحو ال كلها (ף)، فإذ ا

 فعلى الأول ، لا يطالب الابن ، ولا يرجع الأب إذا غرم على الابن(1))، وهو
 جميعاً) (Ir (1).

(r
VA/V (
(0)
(T) المرجع السابق والقواعد للحصني ورقة . (V . (4) الروضة (1) (1 عبدالرحمن بن أحمد بن محمد السرخسي المعروف بالزاز ، والزاز بزائين معجمتين نسبة إلى بعض أجداده.
تهذيب الأسماء واللغات ז/ ז7T، طبقات الشافعية للسبكي 1/0.1 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة rVr/A.
(II لا يرجع على الاببن لأنه غرم بالشرع ، كما لا ترجع العاقلة على الجاني . الروضة VA/V. (1Y المرجع السابق

وعلى الثاني : يطالب الابن أيضا وإنا غرم الأب رجع ، وهو (ما اختاره)(1) الإمام و البغوي ، وهو الأصح(Y).
والخلاف جار أيضأ فيما إذا نكع العبد (بإذن السيد)(r) هل يكون ضامنأ للمهر و النفقَ ؟ بكن القول بالضمان هنا أضعف ، لأن العبد مباشر (للعقد) (؟) بنفسه ، نعم إذا قلنا:إنه يقبل النكاح لعبده ، الصغير ، ويجبر ( الكبير)(0) فهو كالإبن الصغير و المجنون/(1) ، ويجيء القول بالتحمل(V). (الثامنة) (^) : الدية المأخوذة من العاقلة ، هل وجبت عليهم ابتد اءُّ
 ومنهم من قال ](9):قولان( •1)، وقال الإمام:هما مأخوذ ان من تمـاريف كلامهـ ، والقياس يقتضي أن الضمان على المتلف فتكون العاقلة متحملين عنه كما

> (1) في أ الختيار
> - (
> (r

> ( (TM -
(V
 أو وجبت على العبد ثم تمملها السيد عنه ؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفرج الزاز ، فعلى الأول لا يطالب العبد ولو أعتق ، وكذلك لو أفلس السيد ، وإذا أبرأت السيد برنا جميعاً . وعلىالثاني



- ^
- 

( أصحها أنها تجب علىالجاني ثم تتحملها العاقلة (1)



يؤدي الدين عمن تحمل (لإصلاع)(1) ذات البين ، ولكن ظو اهر الأخبار تقتضي إيجاب الدية عليهم ، ابتد اء(Y)، وينبني على الخلاف صصو : منها : إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يكن فيه شيء ، فهل يؤخذ من الجاني ؟



في ع : الإصلاع.

 ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصباتها . متفق عليه .
صحيع البخادي مع الفتح ror/Mr باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على
 وشبه العمد على عاقلة الجاني. قال النويي : قال العلماء هذا الكلام تد يوهم خلاف مراده ، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها ، أم الجنين ، لا الجناية ، وقد صرع به في الحديث الآتي بقوله : نقتلتها
 فعبر بعليها عن لها ، وأما قوله : "(العقل على عصبتها" فالمراد عصبة القاتلة. شرح صحيع
 وقال الحانظ ابن حجر: والمعتمد ما قال ابن بطال : مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد
 ومنها حديث أبي هريرة أيضأ قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بدمر
 وتضى أن دية المرأة على عاقلتها.

 وقال الصنعاني : وظاهر الحديث وجوب الدية علىالعاتلة وبه قال الجمهود . سبل السلام . $1197 / \mathrm{K}$
. والثاني : لَاءبِّاء"على أنها تجب على العاتلة ابتا
 الوكيل

ومنها : إذا أقر الجاني بالخطأ أوشبه العمد ، وكذبته العاقلة ، لم يقبل إقر اره عليهم ولا على بيت المال ، ويحلفون على نفي العلم ، فإذ ا حلفو ا كانت الدية على المقر ، قال الإمام : (ولم يخرج)(ب) الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف ، في أن الجاني [هل] ؛ £) يلاقيه الوجوب وتحمل العاقلة، أو تجب الدية على العاقلة ابتداءُّه ولا يبعد عن القياس أن يقال : إذ ا لم يلاق الوجوب الجاني لا يلزمه شيء ، لأنه إنما أقر عليهم

 ومنها : إذا غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة فإن قلنا : الوجوب يلاقيه ، لم يرد الولي ما قبض بل يرجع الجاني على العاقلة ، وإن قلنا : هي على العاقلة ابتداءء ، فيرد الولي ما أخذ ويبتديء بمطالبة العاقلة(A). ومنها : المسألة المتقدمة(9) في أن اليمين المردودة كالإقر ار ، ( أو كاليينة) (•1) إذا ادعى عليه الولي قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة ، ونكل المدعى عليه (فحلف)(1إ) المدعي ؟

(1) في ع : النفقة<br>(Y<br>(<br>( )<br>( 0 ( في أ : وكل<br>(9)<br><br><br>| 1 ( 1 (<br>.<br>(1)

فابن قلنا : اليمين المردودة كالإقر ار ، فالدية على المدعى عليه.
وإن قلنا : [هي [(1) كالبينة ، فهل هي عليه أو على العاقلة ؟ [ فيه] وجهان : لأنها وإن جعلت كالبينة فذاك بالنسبة إلى المتد اعيين دون غيرهما (r)، و الله [ تعالى [ (٪) أعلم . فأئـــة (0) : فيما يقع (فيه)(I) الاججبار (من الجانبين ، وهو صور)(v) :
منها : الأب و الجد يجبر ان البكر(^)، وهي تجبرهما أيضا إذا طلبت على المذهب(9).
ومنها : إجبارهما المجنونة كذلك ، ويجب عليهما تزويجها (•1)، و التزويع
(Y ساقطط من أ ، ب ب ب ، د د .

تكون كالبينة إلا في حق المتداعيين ؟ فيه وجهان . الروضة rOA/q.
๕) ساقط من أ ، ب ، د .
(0) (8) في ب : به . $V$
^) للأبگّويع ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة من كفء بشرط أن لا تككن بينهما عداوة ظاهرة ، والجد أب الأب وإن علا كالاب في ذلك عند عدمه أو عدم أهليته . وقيل : إن الجد لا يجبر
البكر البالغة ، والمشهو أنه يجبرها ،

9) إذا التمست البكر البالفة التزويع من كفء لزم الاب والجد إجابتها فإن امتنع ، زؤجها السلطان • وفي وجه لا تلزمه الاججابة ، ولا يأثم بالامتناع ، لأن الغرض يحصل بتزويع

السلطان وهو ضعيف.


- • (1 لا يشترط ظهج الحاجة ، بل يكفي ظهود المصلحة ، بخلاف المجنون ، لأن نكاحها يفيد المهر والنفقة ، ويغرم المجنون.
الروضة 90/V، مغني المحتاع r/ 109.

من المجنون أيضا عند مسيس الحاجه(1)، إما بظهود أمارات التوقان(Y)، أو بتوقع الشفاء عند إشارة الأطباء بذلك .
ومنها : إذ ظهرت الغبطة(r) في تزويع البنت الصغيرة ففي وجوب ذلك
عليه نظر للإمام ، ووجه الوجوب أنه يجب عليه بيع ماله إذا طلب بزيادة ،
(فكذلك)( ) ) هاهنا
قال الرافعي : و آجري التردد في التزويع من الصغير عند ظهو الغبطة ، لكن الوجوب فيه أبعد ، لما يلزمه من المؤن(0) الما ومنها : السفيه المحتاع إلى النكاع يجبر الولي على تزويجه ، ويجبره
الولي أيضاً عند العر اقيين(T).

ومنها : العبد يجبره السيد على قول وهو القديم(V)، وقيل : إن كان
() ويعرف ذلك بأن تظهر رغبته فيهن بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك ، ويزوج أيضاً إذأ احتاع إلى من يخدمه ويتعهده . المراجع السابقة .
(Y التوت : نزاع النفس إلى الشيء ، يقال : تاقت نفسه إلى الشيء تتوق توقاً وتؤوتاً ، وتوقاتاً ، الشتاتت ونازعت إليه ، ونفس تائقة وتواتة : أي مشتاقة.
 ץ ( الغبطة : اسم من غبطته غبطاً من باب ضرب ، إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك ، وهو حسن الحال ودوام المسرة والخير . وشرعاً : تمني ه مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها ، وهي جايزة لأنها ليست بحسند

٪ في أ : وكذلك اللنوي 9V/7، فتع الباري 177/1.

O انظر المسأله في الروضة VV/V.

. لآت مملوك يملك بيعه وإجارته ، فملك تزويجه من غير رضاه كالأمة (V

صغير| (1)، و الجديد : أنهه لا يـجبره(Y)، وهل|(r) يـجبر السيد على تزويجه ؟ فيـه قولان : أصحهما المنع(£) و(ا)

ومنها : الأمة يجبرها السيد على النكأ قطعأ(ه)، وإذ ا كانت ممن لا تحل له كأخته من الرضاع ونحوها ، فهل يجب عليه إجابتها إلى النكاع ، إذ الطلبت ؟ وجهان : أصحهما : المنع لما فيه من نقصان القيمة(T). ومنها : المضطر يِبر صعاحب الطعام على أخذه منه ، وإذ ا امتنع من الأكل وشارف [ التلف] (V) (كان لصاحبه)(A) إجباره على أكله ، إبقاء لمهجته(9)، و الله أعلم .

[^4]تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية ؟ فيه وجهان :
أصحهما : الأول . لأنه [يملك](Y) الاستمتاع بها ، كما يملك التزويج(r)

ووجه ( الآخر)(\&) : أنه لا يجوز له تزويجها من مجنون إلا برضاها .
ويتفرع على الخلاف صور :
منها : إذا كان السيد فاسقاً ، لم يزوع ، إن قلنا بالولاية ، وإن قلنا : إنه
 ومنها : إذا كان للمسلم أمة كتابية ، فله تزويجها (^) على المذهب ، وقد
 الكافرة ، و أؤل قائله النص ، بتأويل مستبعد(11). ومنها : إذا كان للكافر أمة مسلمة ، أو أم ولد ، فوجهان : قال ابن الحد اد : يزوجها بالملك ، وصحع الاككثرون المنع ، وفرقو ا بوجهين :

> (1.0/V المنهاج مع مغني المحتاع Y (Y) في أ : لا يملك ، وهو خطأ.
(Y) لانه يملك التمتع بها في الجملة والتصرف فيما يملك استيفاهه , ونقله إلى غيره يكفِ بمكم

الملك ، كاستيفاء سانر المنافع ونتلها بالاججارة.
والثاني : أنه بالولاية ، لأ عليه مراعاة الحظ ، ولهذا لا يزوجها بمعيب. مغني المحتاع § غي أ : آخر .
 - (9)


 - (1)
(1) (1) لأنه إذا لم يملك تزويع الكافرة بالنسب ، فلأن لا يملك بالملك أولى.


أحدهما : أن حق المسلم (في الولاية)(1) آكه ، فإنه تثبت له الولاية على الكافر ات ، بالجهة العامة) الجا.
و الثاني : أن المسلم يملك الاستمتاع بيضع الكافرة ، فملك تزويجها و العكس بخلافه(r).
ويبنى على هذين الفرقين ما إذا كان للمسلم أمة مجوسية ، أو وثنية ،
فهل له تزويجها ؟

 ملك أخته من الرضاع أو النسب كان له تزويجها ، وإن كان لا يملك الاستمتاع بها (0).
قال الإمام : وهذ ا ( أحسن)(ج)، وقد ر أيت لبیض الأصحاب تشبيباً بمنع ذلك ، قال : وهذا الا يعتد به(Y).

ومنها : قال في التتمة : للمكاتب تزويع أمته إن قلنا إنه تصرف بالملك ، وإن قلنا بالولاية ، فلا . لان الرق يمنع الولاية(م). قال الر افعي : وما ذكرناه من الخلاف في أن تزويج الأمة بالملك أو [بالولاية ](9) لا يجري في تزويج العبد إلا إذا قلنا: إن للسيد أن يجبره ، فلو كان لكافر عبد مسلم

> ( ) في أ : بالولاية
> r
> (
> \& )
 المحتأت
(7) في أ : حسن •
(V

4 (4) في ، ب ، د د : لولاية.
[ود أينا ] (1) الإجبار ففي إجباره إياه الخلاف [المذكور [r) في في أنه هل
فَائــــة أمته (£) : المسلمة(r). واله أعلم.

الاسم إذا أطلق على شيئين ، أحدهما بعد الآخرك فالإطلاق هل يجعله
مجهولا ؟.. ( أو ينزل)( ه) على الأول ؟. فيه خلاف في صور :

منها لو وقَت ( المسلم)(آ) بجمادى أو برييع أو بالعيد ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه فاسد لتردده بين الإثنين ، الاول الوا
و الأصح الصحة ، و التنزيل على الأول لتحقق الاسم(v) . قال الر افعي : وعلى هذا لا يحتّا إلى تعيين السنة إذ ا نزل على الأول(^)،
ومنها : لو وقَت بالنفر (9)، فيه خلاف.

و الأصح (صحته)(1) و التنزيل على الأول(1)، ويحكى عن النص(1)،.

$$
\begin{aligned}
& \text { • (Y } \\
& \text {. } 1.0 / V
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في أ : له يدل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ( الروضة }
\end{aligned}
$$

4) ه نفر الحاع من منى نفرأ ونفر الناس من منى ينفرسن نفرأ ونفَرأ ، ذهبوا منها وتفرقوا ، ويوم

الثاني عشر من ذي الحجة . ويوم النفر الثاني : هو اليوم الثالث من أيام التشريق ، أي
الثالك عشر من ذي الحجة.


(1.
(11) التمقق الاسم به


وحكي عن ( الماودري)(1) أن التوقيت بالنفر الأول أو بالثاني لأهل مكة (جائز) (Y)، لانه مـعروف عندهم ، ولغيرهم وجهان ، وإن في التا (Y) التوقيت بيوم
 خو اصهم (0) قال الر افعي : وهذا غير (فقه)(ه) لانا إن اعتا اعتبرنا علم

 (وقالا : يجب)(9) أن يمس ويحمل على الجزء و اللي قاله الجمهود ، إنه يبطل لأن الاسم الأول و الآخر يقع على جميع النصف ، فلا بد من بيانه ، وإلا فهو مجهول(II).


(Y
(r
を) في أ : يعني وجهين.

 r^OA الاشباه والنظائر أ
 (^)


(II (IT


 (1\&) (1)

الأول. (و الآخر)(1) على الجزء الآخر (Y). وفيه وجه ، كذلك قالوه في الطلاق(r).

وقريب من هذا وإن لم يكن مثله ، المميز إذا (ورد)(\&) على شيئين و أمكن أن يكون مميزآ لكل و احد منهما ، أو يكون مميزآ للمجموع ، فعلى أيهما ينزل(0) ؟ ؟ فيه خلاف في صور :
منها : إذ ا قال إن حضتما [ حيضة ](%D7%A3)، فأنتما طالقتان ففيه وجهان : أحدهما : المميز المجموع ، ومحال أن تكون الحيضة مميزة للمر أتين فيكون الطلاق معلقاً على مستحيل فلا يقع على المذهب(V). و الثاني : أن يكون مميزاً لكل و احدة ، فإذ ا (حاضتا) (^) طلقتا (4)، وقد تقدمت هذه مع أشباه لها فيما مضى(•1).
() في ع : والجزء الآخر.

Y (Y) تَاسأ على مسألة النظر ، كاليوم والشهر يحمل على أولهما ، وإن كان الاسم يقع عن جميع الأجزاء.

r § غ غ
ه) هذه القاعدة ذكرها ابن الوكيل فقال : إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ورجه إمكان ، هل ينزل على الاستحالة إذ الاصل بقاء النكاع ؟ أو يحمل على الإمكان صوناً للكلام

عن اللغو؟ فيه وجهان . الالشباه والنظانر rér

- (Y
(V
 4) ه لأن الذي يستحيل هو قوله : حيضة ، فيلغي لاستحالتها ، ويبقى قوله : إن حضتما فيصير كما لو قال : إن حضتما فأنتما طالقتان ، وهذا هو الأصح
وذكر النوعي وجهأ ثالئأ إذا تمت الحيضتان طلقتا ، وقال : وهذا الحتمال رآه الاهمام. الظظر السألة في المهذب الوكيل E\&/r: مغني الدحتاج - • (1 تقدمت في المبحث السادس من مباحث السبب بعنوان إذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ورجه إمكان فعلى أيهما يحمل ؟


## متأدهة) (1)

## في أنو اع التوثق المتعلق بالأعيان

منها : التوثق في الزكاة و الخلاف فيه معروف ، والأصح أنه تعلق شركة) (Y).
ومنها : التوثق في حبس المبيع إلى أن يقبض على قول(r).

ومنها : التوثق في العبد الجاني بتعلق [ذلك [( \&) برقبته إلى أن يفديه
السيد ، وإلا بيع [ فيها ] (0).

ومنها : توثق الرهن(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) هل تتعلق الزكاة بالذمة ؟ في المسألة قولان : }
\end{aligned}
$$

أحدهما : أنها في الذمة ولا تعلق لها بالعين لانها عبادة وجبت إبتداء من جهة الشرع ، فتتعلق بالذمة كالحع وصدقة الفطر ، وبه قال الشافني في القديم. والثاني : أنها تتعلق بالعين وهو الصحيح وبه قال الشافعي في الجديد • وعلى هذا ففي كيفية تعلقها بالعين قولان :
أحدهما : أن الفقراء يضيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة ، لأن الواجب يتبع المال ، في الصفة ، فتؤخذ الصحيحه من الصحاح والمريضة من المراض ، ولو المتنع من إخراب الزكاة أخذها الإمام من عين المال قهراً ، وهذا هو الأصح. والثاني : أنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق ، وفي كيفية الاستيثاق قولان : أحدهما : تتعلق به تعلق الدين بالران الرهن . والثاني : تعلق الارش برقبة العبد الجاني

بَ) أي على القول : أن البدء بالتسليم يلزم المشتري أولا ، أما على القول بأن البدء بالتسليم
 § ( ) - ساقط من ع

انظر مسألة العبد الجاني في المنثود للنركشي
(أي توثق الرهن بالدين ، قال الزركشي : فلما تأكدت الوثيقة امتنع تصرف الراهن في المرهون
ما بقي من الدين شيء. المنثود / /

ومنها : التوثق بالحجر على المشتري في السلعة وجميع ماله إذا كان الثمن غائباً وهو الحجر الغريب(£).
ومنها : التوثق بضمان الديون وضمان الوجوه( (0)، وضمان إحضار ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونه ، وضمان العهدة(T) (V).
(1 الديون التي على الميت تتعلق بتركته تطعاً ، وفي كيفية هذا التعلق قولان ، ويقال وجهان :
 وأظهرهما كتعلق الدين بالمرهون لان الشارع إنما أثبت هذا التعلق نظرأ اللميت لتبرأ ذمته.

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

を) لانه يخالف الحجر على المفلس من وجهين :
أحدهما : أنه لا يسلط على الرجوع إلى عين ماله.



- ه المراد بضمان الوجوه : كفالة البدن

والكفالة لغة : الضمان والإلتزام والإعالة أيضاً ، والكفيل هو الضامن.
وشرعاً : هي إلتزام إحضار المكفول الى المكفول له للحاجة إليها .
 r العهدة ، الكتاب الذي يتوثق به في البيعات ، يقال : عهدته على فلان ، أي ما أدرك فيه من درك ناملاحه عليه.
 بالشثيء وصصوله إليه ، . أي التِبعَكِ ،
وشرعاً : ضمان الكفيل ليرجع المشتري عليه بالثمن إن خرع المبيع مستحقاً أو معيباً .


$$
\begin{aligned}
& \text { (V القواءد للعز بن عبدالسلام Vr/r. }
\end{aligned}
$$

## ومنها : التوثق للصد اق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض(1).

ومنا :التوثق للبضع في المفوضة ، بأن تحبس نفسها حتى يسمي لها
مهرأ)
ومنها : التوثق بحبس الجناة إلى حضور (العيَّب)(r)، وإفاتة المجانين،
 وبالإشهاد مطلقاً في أصل الديون وسائر العقود(0). ومنها : التوثق بحبس من يحبس على الحقوق(1).
ومنها : التوثق بالحيلولة بين المدعى عليه وبين العين إذا شهه بها شاهد ان مستور ان(V)، حتى يزكيا ، وكذلك حبس المدعى عليه إذا شهر عليه مستور ان بالدين ، أو بشيء يتعلق ببدنه كالقصناص ، و الحد و التعزير أو بالرق والزوجية إلى أن تزكى البينة أوتجرع ، مع حث الحاكم في المسارعة إلى استزكاء المستورين(^).

$$
\begin{aligned}
& \text { • ( } \\
& \text { • حفظاً ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0) القواعد للحصني ورقة الّا. } \\
& \text { - المرجع السابق }
\end{aligned}
$$

(V المستو اسم مغتول من ستر الشيء يستره ويستِره ستراً ، وسترأ أي أخفاه ، والستر مصدر سترت الشيء أستره : إذا غطيته وشرعاً : هو الذي ظاهره العدالة ولم يختبر باطنه. معجم مقاييس اللغة ^) قال العز بن عبدالسلام : "(إن قيل : إذا شهد مستوان ظاهرهما عليه إلى أن يزكيا مع أن الاصل براءته مما ادعى عليه ؟ وكذلك لم تم تحولون بين الحق والمدعى عليه بشهادة المستورين ؟ قلنا: لان الظن المستفاد من شُهادة المستورين أقوى من الظن

$$
\begin{aligned}
& \text { المستفاد من أصل براءة المدعى عليه من الحق }
\end{aligned}
$$

ومنها : التوثق للحمل الو ارث ، بإحر از نصيبه على أعلى التقادير
(إلى أن يولد)(1) أو يتبين [ أنهه [r(r) للورئة الباقين بموته قبل الانفصال(r). فأيــــــة :

قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر ، وهو خطأ. فإن الولد يلحق لدون ذلك ، فيما إذا جني على حامل فألقت جنيناً لدون ستّ أشهر ، ألا فإنه ألا
 مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه ، وإنما يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص. و الله أعلم(0).
(

- 1 (

\&
 للسيرطي ص79.

اختلف كلام الأصحاب في مسائل الحمل ، (هل)(r) المعتبر فيه الانفصال التام أو تيقن الوجود ، وإن لم ينفصل ؟ [ وبيانه بصور :
 بل للزوج الرجعة إلى أن ينفصل] [( ) الولد بتمامه.
 في هاتين الصورتين الوجه الآتي ، عن القفال ، وصرح الر الها الهي وغيره بذلك.
ومنها : إرثه ، قال الر افعي في الفر ائض : إنما تشترط الحياة عند تمام الانفصال ، فلو خرج بعضه حياً ومات قبل تمام الانفصال ، فهو كما لو خرج ميتأ، وكذا في سائر الأحكام ، حتى لو ضرب ضارب بطنها بعد خروع
 وعن القفال وجه: أنه إذا خرج بعضه حيأ ورث ، وإن كان عند الانفصال ميتأ (V)، وبه قال أبو خلف الطبري(^)، ثم أعاد نحو هذا في كتاب العدة ،

1 الأثباه والنظانر لابن الوكيل r././، المنتو للزركثي vV/r، الآثباه والنظائر للسيوطي pron
(r
r (r الهذ .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 0 \\
& \text { (9) الروضة }
\end{aligned}
$$


 صوفي أذذ عن القفال والاستاذ أبي منصود البغدادي ، من تصانيفه شرع المفتأ لابن القاص ، وكتاب الكناية ، والمعين على متتضى الدين ، وسلوة العارفين وأنس المشتاقين في التصوف


وقال المتولي في التتمة : إذ ا خرع دأس الجنين و استهل أو تصرك حركة ظاهرة ثم انفصل ميتاً ، فالمذهب أنه يورث ، لأن الصياة قد تحققت وفيه وجه ، أنه لا يورث ، ولا يثبت له حكم الأشخاص ماد ام متصلا ، وبين هذ ا وما نقله الر افعي تباين ظاهر ، وفي كلام الغز الي في البسيط مـا يشعر بترجيع القول بالاردث ، لأنه قال : بع ذكر عدم الإرث : وقال القفال وطو ائف من المحققين : إنا نحكم بالحياة و الإرث . وعبارة إمام الحرمين في النهاية نحو هذا أيضاً(r). ومنها : الجناية عليه ، قال الر افعي في كتاب الديات ، عند الكلام على الغرة الو اجبة في الجنين ، وهل المعتبر في وجوبها إنكثاف الجنين بظهور شيء منه ، أم الانفصال التام ؟ فيه وجهان : أصصهما الأول • لتحقق وجوذه ، وذكر أن الثاني اختيار القفال ، ثم فرع على هذا الخلاف مسائل :

منها : لوضرب الأم على بطنها ، فخرج ر أس الجنين ( أو شيء) (r) من أعضائه ، ثم ماتت الأم ، ولم ينفصل وجبت الغرة على الوجه الأصس ، لتيقن وجوده

وعلى الثاني لا يـجب ، ما لم ينفصل جميعه ميتاً. ومنها : لو خرج (بعض)( ؟) الجنين ثم جني على أمه فماتت ومات الولد أيضاً ، وجبت الغرة على الأصع ، دون القول الثاني.
lON/r= معجم المؤلفين - TOT/1،

 r を

ومنها : لو قدت [ الأم](1) نصفين ، فانقد الجنين معها وشوهد الولد ضمنت الأم بما يجب فيها ووجبت الغرة على القول الأصح دون الآخر. ومنها : لو (خرّ)(r)(أ) رأسه وصاح فحرًّ (r) رجل رقبته ، فقل تيقنا بصياحه (حياته)(1))، فيجب على الوجه الأصح القصاص أو الدية على الجاني ؟ وإن اعتبرنا الانفصال التام ، فلا قصساص ولا دية. هذا لفظه ، وتبعه النووي أيضاً فيه( ()، وهو مناقض لما تقدم عنهما من تصحيع القول بوجوب الغرة في هذه الصورةً(1) أو الجزم به ، ولقولهما في عدم الاعتبار به قبل الانفصال إن هذا يطرد/(V) في سائر الأحكام(^)، وكذلك قالا أيضاً في العدة إن للزوع الرجعة إلى أن ينفهل الولد بتمامه ، وكذا تبقى سائر أحكام الجنين ني الذي خرع بعضه دون بعض ، كمنع توريثه وسر اية عتق الأم إليه ، وكذلك إجزاؤه في الكفارة ووجوب الغرة ، عند الجناية الوا وتبعية الأم في الييع و الهبة وغيرهما ، ثم قالا : وفيه وجه ضميف أن حكهه حكم المنفصل إلا في العدة(9) ، وفي هذا من المخالفة لما تقدم ما تر اهـ الـا ومنها : الوصية للحمل ، جزم الر افعي باشتر اط الانفصال التام في استحقاق الموصى به(•1)، وقال غيره : يجري (فيه)(11) الخلاف الذي في

ه) انظر ما نقله العلاني عن الرافعي والنوصي في مسألة الجناية على الجنين وما تفرع منها في


$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { (^) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1........ } \\
& \text { (1) في أ :فيها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y في أ ، ب ، د ا أخر } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ؛) (0) في د : موته. }
\end{aligned}
$$

المير اث ، ولا فرق ، وكأن الر افعي اقتصر على التفريع على الأصح ، عنده
 عنه في الارث إنه لا يشترط تمام الانفصال بل بل يرث قبله كما تقدم(1)، وقال في الجناية عليه ، إنه لاتجب الغرة حتى يتم انفـا انفاله ميتأ ولم يعتبر تيقن الوجود (Y)، وكذلك نقل عنه أيضاً في كتاب الأطعمة أنه قال : حكم الذي خرج بعضه ، حكم المجتن في الآحكام كلها (r)، وبين النقلين تباين ظاهر • الاه و الله [تعالى ](&) أعلم .

- (1

(r
؛ ؛ ساقط من أ ، ب ، د. .


## قاعصة(1).

## في المقدر ات الشرعية وهي ثلاثة أقسام :

الأول : ما قطع فيه بأنه تحديد وهو الغالب من صوره،
(منها) (Y) : تقدير المسـع على الـخف للمقيم (بيوم)(r) وليلة(£)، وكذلك
أقل مدة الحيخ(ه). ووجوب (المرة)( ( ) الو احدة في الوضوع (V)

1) الانشباه والنظائز لابن الوكيل (r.r/، المنثو للنركشي r/ 19乏، الأشُباه والنظائر للسيوطي
صזar.
(Y
(
\& ) ولهذا التقدير ثابت بالسنة كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سنل عن مدة
 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسع على الخفين //rrr
2) أقل مدة الحيض يوم وليلة على الاصصح باتفاق أصنحاب الشافعي وعليه المذهب.
 Y (Y في أ • ع : المراة.
(V الكمال • وهو سنة ، وجاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين ، وثلاثً ثلاثاً .
 أخرجه البخاري في كتاب الطهارة باب الوضوء مرة مرة . صديع البخاري مع الفتح . IOV حديك
 أخرجه البخاري المرجع السابق حديث 10^.
وعن حمران مولي عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثك مرارٍ فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه إلىالمرغقين ثلاثِ
 "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما تفسه غفر له ما تـا تقدم من ذنبه. متقق عليه واللفظ للبخاري.
 في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله r.E/ r.
 أفاض الماء على جسده وثبت عنه أنه صب على رأسه ثلات غرف بيده ، فعن ابن عباس مال قال :
 ففسل مذاكيره ثم مسح يده بالأزض ، ثم مضمض واستنثق وغسل وجهه ويديه ، ثم أفاض على

جسده ثم تحول من مكانه فغسل تدميه . متفق عليه واللفظ للبخاري.
 حجر : واستدل به البخاري على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة . المرجع السابق .

ومسلم في كتاب الحيض باب هفة غسل الجنابة ro\& / حديث rav.

 مضمض واستشقّ ، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثّأ ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه . متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيع البخاري مع الفتح كتاب الطهارة باب تفريق الغسل والوضوء rro/1، حديث r70.r ومسلم في كتاب الحيض باب صغة غسل الجنابة roz/ حديث riv.
قال النوني : يستمب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً ، وهو متفق عليه . وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسأ على الرأس ، وعلى أعضاء الوضوء ، وهو أولى بالثّلاث من الوضوء ، فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكر فإذا استحب فيه الثلات ففي الغسل أولى ، وهذا هو المذهب الصحيح المشهو الذي تطع به الجمهود

Y النجاسة الحكمية : هي التي لا ُحْسَّ هـ تيقن وجودها ، كالبول إذا جف على المحل ولم توجد له رانحة ولا أثر
وحكمها : يكفي إجراء الماء على محلها مرة ، ويسن ثأنية وبالثة. - rA/ فتح العزيز
 و الكسوف (0) و الشاهدين فيما لا يشبت إلا (بهما)(I)، وسجدتي السهو(V)، وكلمات الأزان(^).
() هذه التثنية ثابتة بالسنة ، فقد أخرج اليفاري ومسلم بسنديهها عن ابن عمر قال : كان النبي

صحيع البخاري مع الفتع كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ب/
 حديث
.
 (
\& (£ السنة أن يخطب بعد صلاة الاستسقاء ويستمب أن يجعلهما خطبتين.

0 مذهب الشافعية استمباب خطبتين بعد صلاة الكسوف ، وهما سنة وليس شرطاً لصحة الصلاة.

 سودة البقرة آية TAT.

والأمود التي لا تثبت إلا بالشاهدين نوعان :
الاول : هو ما كان من حدود اللّ تعالى كالتطع في السرقة وحد الحرابة والقتل في الردة والجلد في الخمر • سوى الزنا ، فإنه لا يثبت إلا بأربعة رجال ، ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة على المذهب ، ويثبت القذف بساهدين على الما المشهو النوع الثاني : هو كل ما لم يكن مالا ، ولا المقصود مذه المال ، كالنكاح والطلاق والخلع والقصاص ,العتق ونحو ذلك. الحاوي الماودي v/Iv، الروضة
(V
 فلما تضى صلاته سجد سجدتين ، ثم سلم بعد ذلك. متفق عليه ، واللفظ للبخاري. محيع البخاري مع الفتح كتاب السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة "9 /
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له ra^/ حديث .ov.
^) (1) من الأحاديث الدالة على تثنية الالذان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأدان وأن يوتر الاجقامة إلا الإقامة. متفق عليه واللفظ للبخاري. مصيع البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى NT/T، حديث 7.0، ومسلم في
[ ومنها ] (1) : التظليث في أعضاء الوضوء وفي غسل الجنابة وسائر
 والاستنجاء بالأحجار بمعنى عدم الاقتمار على ما دونها ، وإلا فإذا لم يحسل الابنقاء بها وجبت الزيادة(ه) وفي الإقامة عند (الثيب)(1) إذا الآل دخل بها ، و اعتبارها في عدم الاقامة (بها)(V) حتى يجوز الترخص معها (^)،

كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الالذان وإيتار الاجامة KAT/ RVA حديث. (1)
(Y
Y تزول عين النجاسة.
أما النجاسة الذابُة كأثر البول والدم يستحب غسلها ثلاث مرات ، والواجب مرة واحدة ،
 فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده"، متفق عليه إلا قوله

> "(ـلاثأً) ، فإنه في مسلم فقط.

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب الاستجمار وتراً \/r7 كتاب الطهارة باب كراهـة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل



0 ) عن سلمان رضي اللّ عنه قال : قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة ، فقال : أجل ، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام • وقال : "لا يستنجي أحدكم بدن ثلاثة أحجار") دواه هسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة
من اقتصر على الاستنجاء بالحجر لزمه أمران :
أحدهما : أن يزل العين حتى لا يبقى إلا أثر لا صق لا يزيله إلا الماء.
والثاني : وجوب ثلاث مسحات مطلقاً ، فان لم يحصل الإنقاء بثلاثة فيزيد حتى ينقي •لا ويستصب الايتار.
 (Y) في أ ، د : البنت وهو تصحيف. . ساتط من أ (Y
 للثيب ، لحديث أبي تلابة عن أنس قال : من السنة إذا تزوع الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلائاً ثم قسم ، قال أبو تلابة:ولو

وكذلك في تحريم المهاجرة ثلاثا(1)، وكذلك في (خيار)(r)، المشترط بمعنى أنه لا يجوز الزيادة عليها (r)، وفي خيار المصر اة(£)، وفي (الإنظار)(0) (r) (لمن)(T) يأتي بيينة(V) ونحو ذلك .
 صحيع البخاري مع الفتح كاب النكاح باب إذا تنوع الثيب على البكر


 ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" . متفق عليه واللفظ لسسلم. صحيج مسلم في كاب البر والملة والاءاب باب تحريم الهجرة فنق ثلاث بلا عنر شرعي 19^£/\&


 أما هجران أهل العصيان وأهل الريب فسشرع إلى أن تنزل ريبتهم وتظهر توبتهم.

ب) في أ ، ب : الخيار. .
r
 . lorr
أما لفظ (لك الخيار ثلانًأ) فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه بسند صحيع
 تال الحاتظ ابن حجر : ويويده جهل الخيار في المصراة ثلاثة أيام. نتح الباري
وقال النوقي : الآمة مجمعة على جواز شرط الذيار ثالاثّ أيام.

 مصراذ فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ورد معها صاعأ مأ من تمر". رواه مسلم في كاب البيوع باب هكم المصراة ب/ 110N حديث 10٪\&. 0) هي أ : الإفطار رهو تصحيف. r
(V .rA.


ومنها : تقدير ما يباع الجمع بينهن من الزوجات بأريع بمعنى تحريم


والإقـامــة عنـد البـكـر الـــبنـي بـها(\&)، وفـــي الـطواف(0)

 وعلى هذا أجمعت الامة إلا تول من لا يعتد بإجماعه من رافضي ونحوه
 وقال آخون : يجنذ له أن يجمع بين أربع.

 Y إذا نوى المسافر إقامة أربية أيام هطار مقيمأ وانقطعت الرخص عند الشافعية ، قالوا : دلت السنة على أن البلاث حد السفر • وما فوقها حد الاجقامة ومما استدلوا بـ به حديث العلاء بن
 عليه واللفظ لمسلم.



 - لا

0) شُرط الطواف أن يكون سبع طوفات من الحجر الانسود إلىالحجر الانسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه • سواء كان باقياً في مكه أو انصرف عنها وهار فيار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم • ولا بغيره بلا خلاف.

رهذا التحديد ثابت بالسنة ، فقد أخرع البخاري بسنده عن ابن عمر رضي اللد عنهما (تدم النبي

 صحيع البخاري مـع الفتع كتاب الدع باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام .!TvV ومسلم في كاب الحع باب استمباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الاول من الحع


و السعي( )، ورمي الجمار(r) وفي الطريق إذ ا اختلف [فيها ](r). ومنها: عدد التكبير ات الز ائدة في صلاة العيدين(؟) و الاستسقاء وخطبتي العيد و الاستغفار في أول خطبة الاستسقاء(0). ومنها : تقدير أقل مدة ( الطهر)(1) و أكثر مدة الحيض بخمسة عشر
(1) الواجب في السـعي أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمرة فلو بقي منها بعض خطوة لم
 من المروة مرة ثـانية ، وهكذا ، حتى يختم السابـة بالمروهَوهو ركن من أركان الحـ لا يتم
 وهذا التحديد ثابت بالستة ، فقد أخرع البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال : "الألنا ابن عمر رضي اللّ عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟


 .1780

ץ ث ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ، ثُم يتقدم حتى يسـل • فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثُم يأخذ ذات الشمال فيسـهل ويقوم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ، ثم ينصرف فيقول :
 صحيح البخاري مع الفتع كتاب الحع باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسـهل rorr/r حديث IVOI ، ومسلم في كتاب الحع باب رمي جمرة الحقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة r ساتط من أ
ويستحب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر ، لحديث جابر رضي الله
 صحيح البخاري مع الفتع كتاب العيدين باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد عV/ هع ،

$$
\begin{aligned}
& \text { حديث 917. }
\end{aligned}
$$

(ه) في أ : الحيض ، وهو تصحيف.
(أقل مدةالطهر وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً عند الشافعية باتفاق.

(Y فيها الجمعة لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا سفر حاجة ، هذا هو المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه وبه تطع جمهود الأصحاب

 قال النووي : وأقرب ما يحتع به ما احتع به البيهقي والأصحاب عن عبدالرحمن بن كعب بن
 في نقيع الخضمات ، تلت : كم كنتم ؟ قال : أربعون رجلا . حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، تال البيهقي وغيره : وهو


 rA1/1 حسن ، لكنه لا يدل لحديث الباب • أي على اشتراط العدد . التلخيص الحبير ז/ . 7 . وقال الشوكاني : إنه لا دلالة في الحديث علىاشتراط الاربعين ، لأن هذه واقعة عين. نيل الأوطار r//Tr
وقال الشيخ الالباني : وهذا إسناد حسن ، فإن رجاله ثقات ، وإنما يخشى من عنعنة ابن إسحاق وتد هرع بالتحديث في رواية الدارقطني والحاكم . وقال الإمام أحمد في مسانل ابنه

عبد الله : قد جمع بهم أسعد بن زـرارة ، ففيه إسارة واضحة إلى ثبوت الحديث عنده.
 ץ من أحاديث تحديد أوقات الصلوات ما أخرجه مسلم بسنده عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه
 الفجر حين انشقّ الغجر والناس لا يكاد يعرف بعضه بعضاً ، ثـم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس ، القاثل يقول : قد انتصف النهار ، وهو كان أعلم منهم ، ثم أمره غأقام بالعصر والشمس مرتفعة تُم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثُم أمره غأقام بالعشاء حين غاب الشفقق • ثُم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها ، والقاتل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت . ثم أخر الظهر حتى كان تريباً من وتتا لـعر بالامس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت السمس ، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر

العشاء حتى كان ثلث الليل الاول ، ثم أصبع ، فدعا الساتل فقال : "الوقت بين هذين". كاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوتات الصلوات الخمس / /

من الأحاديث التي جاء فيها تحديد نصاب الزكاة في الايل والغنم والنقدين ما .أخرجه البخاري
 لما وجهه إلى البحرين ، (بسم اللّ الرحمن الرحيم ، هذه فريضة المدقة التي فرض رسول الله فليعطها ، ومن ستل فوقها فلا يعط ، في أريع وعشرين من الايل فما دونها من الغنم من كل
 ستاً وثُلاثين !الى خمس وأربين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذهة ، فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بتتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين
 وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الايل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها ، فإذا بلغت خمساً من الايل ففيها شاة .
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربين إلى عشرين ومانئ ومائة إلى مأتين شاتان ، فإذا زادت على مانتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث ، فإذا زادت على
 فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وغيُ صحيع البخاري مع الفتع كتاب الزكاة باب زكاة الغتم
 إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل ثلالثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافير"). أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السانمة

 معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ ... وهذا أصس والنساني في كتاب الزكاة باب زكاة البقر IV/0، وابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة البقر oV7/1
ووانقه الذهبي.

وتال الشيخ الألباني وهو كما قالا. إرواء الغليل r/49
وقال ابن حزم : حديث مسرقق إنما ذكر فيه فعل معاذ بالمين في زكاة البقر ، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله المشُهو المتتشر ، فصار نقله لذلك... نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك ، فوجب القمل به. المحلى IV/T.
(1) مما جاء في تقدير نصاب الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما : حديث أبي سعيد الخدري قال
 أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق صدتة". متفق عليه واللفظ للبخاري.
 . 9V9 الزكاة TVr/r حديث
 نصف دينار ، ومن الأربعين دينار ديناراً .
 والدارقطني في سنته ضعيف كما في تقريب التهذيب \/r /، فالحديث بهذا السند ضعيف ، ولكن يشهن له الحديثان

المذكوان بـده فيقتوى بهما .
وعن عمر بن شـيب عن أبيه عن جده عن النبي عِيُّيّ قال : "(ليس فيما أقل من عشرين منقالا من الذهب ، ولا في أتل من مائتي درهم مدقة".
 عبد الرحمن ، وعبدالكريم بن أبي المخارق وكلاهما ضعيفان ، انظر تقريب التهذيب $017 / \mathrm{K}$. r
 الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً ، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، والودق لا يؤخذ منه شيء ، حتى يبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال صو9 79 حديث 11.7 وهذا الحديث مرسل لأن محمد بن عبدالرحمن الانصاري من التابعين وهو ثـقة كما في تقريب التهذيب وكتاب عمر رضي اللّ عنه فيعتبر وجادة • وهي إحدى طرق التحمل فيكون حجّ • ويكون الحديث بذلك صحيحاً من هذا الوجه كما قال السيخ الألباني في إرواء الغليل ك/ . . والخلاصة : أن هذه الأحاديث الثلاثة يقوي بعضها بعضاً فيّتقي إلى درجة الاحتجاج • واللَ أعلم
وتقدم حديث "وفي الرقة ربع العشر" فيصـ :
وأجمع العلماء على أن نصاب الوبِق مائتا درهم ، ونصاب الذهب عشرون ديتاراً . انظر الإجماع لابن المنذر صا صا
 الأوطار

 الإسلام ابن تيمية ro/ror

# ومنها : تقدير الـحول فيما يشترط فيه من الزكو ات(Y) وفي الجزية(r) ، <br> وتعريف اللقطة(؟) ، 

1) دليل تحديد الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو حديث ابن عمر رضي اللّ عنهما أن رسول اللد
 المسلمين . متفق عليه واللفظ للبخارير
 حديث 9 . 1 .
Y المال المُرُقد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية يعتبر فيه الحل فلا زكاة


 كاب الزكاة باب من استفاد مالا قال الحافظ ابن حجر في رواية أبي داود للحديث : "الي إسناده حسان بن سياه ، وهو ضصيف


 الآتار الصحيحة فيه عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الـي اللّ عنهم. وقال الحافظ ابن حجر : حديث علي - أي في رواية البيهقي - لا بأس بإسناده والاكار تعضده فيصلح للحجة . والمَ أعلم.

وقال الشيخ الألباني بعد ذكره لطرق الحديث : فالحديث حسن • وقال : قال النووي : هو حديث صحيح أو حسن. إرواء الغليل rov/r حديث إن

 المجموع الجا/0
(


 : فضالة الغنم ؟ قال : هي الك أو لاخيك أو للائب. تال فضالة الايل ؟ قال : مالك ومالها
 صحيع البذاري مع الفتع كتاب اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن


ومنها : تقدير الأربعة أشهر في انتظار المولي(ه) و السنتين في تأثير
(1 بداية اللوحة غYM.
Y (Y (Y الخطأ تمملها العاتلة ، مؤجلة في ثلاث سنين ، وتقدمت الأحاديث الدالة على وجوب الدية على العاقلة في صن9
أما تأجيلها في ثلاث سنين فقد ثبت بالاجماع قال : الترمذي : قد أجمع أهل العلم على أن الدية
تؤخذ في ثُلاث سنين في كل سنة ثلث الدية . سنن الترمذي \&/l|.


ץ ) البكر إذا زنى عليه جلد مائة وتغريب عام ، لقوله تعالى : والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةه. سودة النو
والتغريب ثابت بالسنة النبوية ، فعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا :
 وكان أفقه منه ، فقال : أقض بينا بكتاب الله وانذن لي • قال : قل • قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل
 والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المانة شاء والخادم رد ، وعلى أبك جلد مائة وتفريب عام ، واغد يا أنيس ، على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
. TATA . TATV صیميح البخاري مع الفتع كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا
 § ) (الهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن العنين يؤجل سنـ لتمر به

فصقل السنة الاربعة ، فإذا مضت الفصول الأربعة واختلف عليه الاههوية فلم تزل علم أنه خلقة.
وخالف الحكم ابن عيينة وأهل الظاهر فقالوا : لا تضرب له المدة ، ولا يثبت به الخيار للمرأة.

 .0人/1.
0) ( تحديد مدة الايلاء بأربعة أشُهر ثابت بالقرآن الكريم ، قال تعالى : ¢اللذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفود رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن اللّ سميع عليمها البقرة آية TrG-rrar

ومنها : تقدير العِد في الحر ائر و الإماء(r) والآجال المشروطة في

الرضاعة المؤئرة ههي ما كانت في الحولين لقوله تعالى : ووالوالدات الو يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاءةها. البقرة آية سبז.
 قاعد ، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، تالت : فقلت : يا رسول اللّ إنه انخي من الرضاعة . تالت : غقال : "(انظرن إخوتكن من الرضاءة ، فإنما الرضاعة من المجاعة). متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الحافظ ابن حجر : قوله : من المجاعة أي الرضاعة التي تتبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لخمه فيصير كجزء من المرضعة ، فيشترك في الحرمة مع أولادها ، فكأنه قال : لا رضاءة معتبرة إلا المغتية عن المجاعة أو المطعة من المجاعة

 Y ( ) اختلف العلماء في مقدار المدة التي يجهذ أن يهادن فيها الكفار عند ضعف المسلمين : التلل الأول : أن أتصاها عشر سنين ، ولا يجهذ مجاوذتها

القول الثاني : لا يجمز أكثر من أريع سنين.
القلل الثالث : لا يجهذ أكثر من ثلاث سنين ألا
القلل الرابع : ليس لذلك حد معلوم ، وهو إلى الإمام يفعل حسب ما يرى من المصلحة ، وهذا . القول رجحه المحققون
قال ابن القيم : وفي القصة - أي تصة صلح الحديبية - دليل على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت ، بل ما شاء الإمام ، ولم يجيء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة ، فالصواب جوازه وصحته.


「 بأنفسهن ثلاثة قردءها. سورة البقرة آية TYA. ولحديث عائشة رضي اللّ عنها قالت : (أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض" .
أخرجه ابن ماجهَ في سنثه كاب الطلاق باب خيار الاومة إذا عتقت قال الحافظ ابن حجر : رواته ثقات لكنه معلول. وقال الشيخ الألباني : صيحع ، ورجاله ثقات رجال الشيخين ، غير علي بن محمد وهو ثقة . إرواء الغليل r../V.
ولحديث ابن عمر رضي اللهُ عنهـا (طلاق الأمة طلقتان ، وقروّها حيضتان"). أخرجه أبو داود

ومنها : مقادير الحدود في جلد الز اني(Y) (و الشارب)(r) و القاذف(£) (ه)
من الأحر ار و العبيد(ه).
ومنها : تقدير الأعضاء المغسولة في الوضوء(1) و المقطوع في



 دينار") متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مـ الفتح كتاب الحدود باب قول الله تعالى والى الساوق والسارقة فاقطعوا
 . 17AE MF/r/r YON س سبق ذلك في ص
(Y) في أ : والساشق • وهو تصحيف.

ذهب السافعية إلى أن حد الخمر أربعون جلدة ، لا يجون أن يثقص منها ، وما زاد عليها إلى الثمانين تعزير يقف على اجتهاد الإمام لا يزيد عليها ، ويجوذ أن ينقص منها • ودليل ذلك
 بكر أربعين • متفق عليه واللفظ للبخاري.
صحيع البخاري مع الفتح كتاب الحدود باب ما جاء في ضرب شـارب الخمر .IV.7 TVVY وانظر المسألة في الحاوي في \& ) ثبت تصديد حد القذف بالقرآن الكريم • في قوله تعالى : ووالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأوالُك هـم الفاسقونهِ.
سورة النور آية ع.

ه) حد الرقيق في الزنى خمسون جلدة وفي القذف أربعون وفي الشرب عشُرون ، على تول من جعل حد الحر فيه أربعين ، وأريعون على قول من جعلة ثمانين ، وبه قال أكثر العلماء ، تال
 أما حد السرقة ، فيستوي فيه الحر والرقيق في تقل عامة أهل العلم.


للسُيخ السُنقيطي
(4) ثبت تحديد ذلك بالقرآن الكريم في توله تعالى : غليأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلىالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرّافق وامسحوا برئوسكم وأرجلكم !الى الكعبينه. سودة المائدة آية V.

القسم الثاني ：ما تطع فيه بأنه تقريب ، وذلك في السلم و الوكالة إذا أسلم إليه في حيو ان عمره خمس سنين مثلا ، اعتبر ذلك تقريباً（ \＆）حتى لو شرط فيه التحديد بطل ، لأنه يتغذر تحصيل ذلك السن تمديداً بالأوصاف المشروطة ، وكذلك إذ ا وكله في شر اء عبد بسن مخصوص كان ذلك معتبر بالتقريب（0）، وكذلك سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها في ［ المبيع ］（T）قدروه بسبع سنين أوثمان ، وجزم النووي وغيره بأنه تقريب（V）． ［（ الثالث ：ما اختلف فيه هل هو تقريب أو تحديد（1）؟ وفيه صور ： منها ：تقدير القلتين بخمسمائة رطل و الاعتبار بين الصفين بثلاثةُ ذر＇ع ، وسن الحيض بتسع سنين ］（9）و الأصح في هذه الثلاثة أنه علي وجه
（ ）اتقق الحلماء على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ، ثم إذا سرَ الثانية تقطع رجله اليسرى
واختلفوا فيما إذا سقف ثالثاً بعد تطع يده ورجله ، فقال أكترهم ：تقطع يده اليسرى ، ثم إذا سقق الرابعة تقطع رجله اليمنى ، وهو مروي عن أبي بكر رضي اللّ عنه وعمر وعثمان وعمرو

 علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وبه تال الحسن والشُعبي والزهري وحماد والئودي وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية．
 －
〒＊
 أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض）．سورة المائدة آية شب．

|  <br> ساتط من i i |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

＾）هال النوي في سبب الاختلاف ：إن تقديره بالاجتهاد ، إذ لم يجىء نص صحيح في ذلك وما
قارب المقدر فهو في المعنى مثله． المجموع
9）（ ما بين المعكوفتين ساقط من أ ．

بألف وستمائة رطل و الآصح فيهما أن ذلك على سبيل التحديد(Y). ومنها : سن البلوغ بخمس عشرة سنة ، فيه طريقان ؛ منهم من قطع بأنه تحديد ، ومنهم من أجرى فيه الخلاف(r). و الله أعلم.


## قاعحةة)

فيما يعتبر فيه مسافة القصر من الأحكام وذلك (في مو اضع)(Y) : منها: الفطر في السفر في رمضان . ومنها : المسح على الخفين ثلاثة أيام(r). ومنها : الجمع بن الصـلاتين على الأصت( £). ومنها : نقل الزكاة عن (بلد)(ه) المال(1). ومنها : اعتبار حاضري المسجد الحر ام(V). ومنها : وجوب الحمع ماشياً(^).
 للسيوطي صvV (Y
r الفطر في السفر والمسـع على الخفين ثلاثة أيام تعتبر فيهما مسافة القصر تطعاً . انظر فتح العزيز
\&) الجمع بين الصلاتين يجن بلا خلاف ني السفر الطولِ • أما القصير ففيه قولان : أصحهما : بالإتفاق لا يجوز ، لأته إخرأ عبادة عن وتتها فلم يجز في السفر القصير كالفطر
في الصوم.

والثاني : يـجز • لأنه سفر يجوذ فيه التنفل على الراحلة ، فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل.
 ©
4 ) المذهب عند الشافعية تفريق الزكاة في بلد المال ، فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين ففي المسألة قولان ، والآصح عدم الجواز ، وهل تعتبر في الموضع الذي تنقل إليه مسافة القصر؟. الصحيع أنه لافقق بين النقل إلى مسافة القصر ودونها

(V تقصر فيها الصلاة.
^^) هن كان في مكة أو كانت داره من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصـلاة وكان قوياً على المشي لزمه الحع ولا يشترط وجود الراحلة ، لأنه ليس في المشي في هذه الحالة مشقة كثيرة.


ومنها : تزويع الحاكم مولية الغائب إليها على الأصح(Y)، وعلى الآخر
قالو 1:ما دونها كذلك(؟).
ومنها : أنه لايجب على الشاهد الذهاب إليها للأد اء(ه).
ومنها : تعدي رؤية الهلال إلى (من دونها)(Y) على أحد الأقو ال(V).
(1) التغريب : غرب الشخص ، بعد عن وطنه فهو غريب فعيل بمعنى فاعل ، والغربة : البعد عن الوطن ، والتغريب الإبعاد والتنحية.
وشرعأ إبعاد الزاني البكر من البلد الذي وقعت فيه الجناية إلى مسافة تقصر فيها الصلاة. معجم مقاييس اللغة
(إذا وجب التغريب • ينفى الزاني إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ، على الصحيع • وقيل يغرب إلى ما دونها
 ๕) إذا غاب الولي إلى مسافة تقمر فيها الصلاة ، زوجها السلطان على الاصح. وإذا كانت المسافة أقل من ذلك ففيه أوجه : أحدها : أنها كالمسافة الطويلة.
والثاني : لا يزوجها حتى يراجع فيحضر أو يوكل ، وهو الأصح•
والثالث : إن كان بميث يتمكن المبتكر إليه من الرجوع إلى متزله قبل الليل اششترطت مراجعته وإلا فلا .

o (إذا دعي الشاهد على بعد مسافة القصر لا يجب عليه الحضور لاداء الشُهادة على الأصح . الروضة -
(إذا رأوا الهلال في بلد ولم يروه في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد ، بلا (V خلاف.
وإن تباعدا ففيه وجهان :
أصحهما : لا يجب الصوم على أهل البلد الأخرى .
والياني : يجب عليهم الصوم.
وفيما يعتبر به القرب والبعد ثلاثة أوجه : أصحها : أن التباعد يختلف باختالف المطالع كالحجاز والعراق

والثاني : الاعتباد باتحاد الاعقاليم واختلافه
والثالث : أن التباعد مسافة القصر ، والتقارب دونها . وهذا القول هو الذي ألثار الثار إليه


ومنها : إسقاط الفرض بالتيمم(1)، و التنفل على الدابة على قول(Y)،
و الأصت فيهما جو از ذلك فيما دونها ، كما تقدم(r).
ومنها : صرف الزكاة إلى [من] (£) مـاله [ غائب ](0) قدر مسافة القصر ،
جاتّز ، قال الر افعي : وقد يتردد الناظر في اشتر اط مسافة القصر(Y). ومنها : إذ ا انقطع (V) المُسْلَم فيه ، و أمكته نقله من غير تلك البلد ، وجب نقله إن كان في حد القرب ؛ وبم يضبط ذلك؟ حكى الر افعي عن البغوي وآخرين أنهم نقلو ا وجهين أقربهما : إنه يجب نقله (فيما)(^) دون مسافة -القصر
 إليها أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا . قال(9) : و أما الإمام فإنه جرى على الإعر اض (عن)(•1) مسافة القصر ، وتال : إن أمكن النقل على عسر
(1) يسقط الفرض بالتيمم عن المسافر ولا فرق بين أن يكون السفر مسافة القصر أو دونها ، وهذا هو الصحيع المشهود وعليه المذهب ، وقيل : لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. المجموع
Y (Y يجفذ للمسافر التنفل على ظهر دابته ولا يلزمه استقبال القبلة إذا لم يتمكن منه ، وهذا بلا خلاف في السفر الطويل
أما القصير ففيه قولان : أصحهما أنه كالسفر الطويل.
فتح العزيز r/r r/r، المجموع :「 \& (\% ساقط من أ
(0) ساتط من أ ، ب ، د . .

(V قال الرافعي : فإن قيل : فبم يحصل الانقطاع ؟ قيل : إن لم يوجد المسلم فيه أصلا بأن كان ذلك الشيء ينشأ في تكل البلدة وتد أصابته جاند معناه : ما لو كان يوجد في غير تلك البلدة ولكن لو نقل إليها لفسد ، أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه.
 ^) هي أ : مما .
9) أي الرافعي ، انظر فتح العزيز 19.19. (1.

فالأصح/ (1) أن السلم لا (ينفسخ)(Y) قطعاً ، ومنهم من طرد فيه القولين ، و أشار الرافعي بذلك إلى أن الإمام أعرض عن مسنافة القصر ، فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم ويوجد في غيره، فإنه فال في النهاية (r) : إنه لا يعتبر مسافة القصر ، وإنما المعتبر فيه [إنـ] (؟) ما اعتيد نقله في غرض المعاملة لا في (معرض)(0) التحف(1) و المصادر ات مع السلم وإلا فلا(v)، واله أعلم . فأئــدة(1) :
الرضا بالإعسار بالنفقة لا يمنع الفسخ به بعد ذلك،لأنه يتجدد كل وقت(9) ه
وكذلك الرضا بالعيب (في المستأجر)(•1) وكذلك عدم المطالبة و الرضا بعد انقضاء ( المدة)(1) المضروبة في الايـلاء ، لا يمنع الطلب بعد ذلك(IY)

() التحف : جمع تحفة ، والتحفة ما أتحفت به غيرك من البر واللطف والطرفة .

(V

4) أي الضرر ، ولا أثر لقولها : لأنه وعد لا يلزم الوفاء به .

-
مهما ثبت الخيار لنقص ، فأجاز ، ثم أراد الفسـخ ، فإن كان ذلك السبب بحيث لا يرجى نواله ، بأن أنقطع الماء ، ولم يتوقع عوده فليس له الفسخ ، لانه عيب واحد وقد رضي به.

وإن كان بحيث يرجى زواله ، فله الفسخ ما لم يزل لأن الضر يتجدد .
الروضة
(11) في أ : العدة.

الضرر يتجدد
الروضة ror/A، مغني المحتأج ro.ror

و الرضا بالعنة يمنع الفسخ بها ، لأنه من باب العيوب(1)، و الرضا بإبقاء
 فلو رضمیثم بدا له الفسخ كان اله اله ذلك ، كزوجة المولمي ، ووجهه الامامام :
 قال الر افعي : وقد يتوقف الناظل في كونها إنظاراً ويميل إلى أنها إسقاط حق ورضى بما عرض كما في زوجة العنين ، ويجوز أن يقدر فيه وجهان ، لأن الإمام حكى وجهين ني أنه لو صرع بإسقاط حق الفسخ هل يسقط؟ قال : و إلصحيح أنه لايسقط . و الله أعلم(Y).

1) إذا اختارت المقام بعد انتضاء الأجل ستط حتها ، لأهه إسقاط حق بعد ثبوته ، وإن أرادت
 ترجع فيه.



$$
(r+r)
$$

## قاعدة)(1).

اختلاف الأصحاب في أن العبرة بالحال أو بالمآل ، باب متسع وخلاف
مطرد ، و التصحيع (في ذلك مختلف)(r) ، وبيانه بصور نحصر ذكرها : الان ال منها :إذ أسلم مؤجلا في شيء عام الوجود ، فانقطع جنسه قبل المحل

> فيه وجهان :

أحدهما : يَتَنَجْز الحكم حتى ينفسَ السلم على قول ، ويشبت الخيار له على الآخر ، لتحقق العجز في الحال .

ومنها : إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غداً ، فتلف قبل مجيء الغد ، وقلنا بأنه يحنث وهو المرجوع(\&)، فهل يحكم بالحنث في الحال أو بعد مجيء الظد ؟ فيه خلاف ، و الذي جزم به ابن كع الثاني
(وتظهر فائدة الخلاف)(0) فيما لو كان يكفر بالصوم [لإعساره فعلى القول بتعجيل الحنث له أن ينوي صوم الغد عن الكفارة دون الآخر [(T)،




(Y
r
を) الالظهر أنه لا يحنث.
 0) في أ ، ب ، د : : وتظهر فاندته.

. (V
 9 هي أ : إذا كان الدين لم يحل نجومه.
,النجم الكوكب والجمع أنجم ونجوم • والنمم الوقت الذي يحل فيه الأداء ، يقال : نجمت الدين إذا جعلته نجوماً . والمراد هنا : الموقت المضروب للمكاتب ليدفع المال الذي اتفق عليه



وجهان : و الأصع عند الر افعي أنه يعطى(1).
ومنها : الغارم إذ ا كان الدين [ الذي ](Y) عليه مؤجلا ، هل يعطى منها ؟
فيه ثلاثة أوجه :
أصحها عند الر افعي الجو از(r).

وصحع النووي المنع وبه قطع في البيان .
وثالثها : إن كان يـحل ( الدين)( £) في تلك السنة أعطي ، وإلا فلا . ومن الأصحاب من رتب هذا الخلاف على المكاتب ور أى أن الغارم أولى بالإعطاء مـع عدم الحلول ، لأن الكتابة ليست لازمة ، ومنهم من عكس ذلك ، لتشون الشارع إلى العتق(0).

ومنها : لو انستأجر المعضوب حيث لا يرجى بزؤه ، فحج الأجير عنه ثم شفي بعد ذلك ، أو استأجر المريض الذي لم يتحقق عضبه ثم تفاحش المرض فصار ميئوساً منه بعد حع الأجير وفيهما قولان(T) : أصحهما عدم الإجز اء ، ومنهم من/(V) قطع به في الصسرة الأولى.
ومنها : المستحاضة إذ النقطع دمها وعلمت أنه يعود قبل وقت يسـع الصلاة و الطهارة ، فتطهرت وصلت ولم يعد على ندور ، فهل تقضي؟ فيه


ومنها : إذ ا رمى صيدآ فأبان عضواً منه ثم طلبه الطلب الماموف به في
الصيد فلم يدركه حتى مات، فإنه يحل الحيو ان ، وفي ذلك العضو وجهان(r).
ومنها : لو نذر التضحية (بمعيبة)(r) عينها ، [فز ال عيبها ](%C2%A3) ففي
إجز ائها وجهان : و الأصح أنها لا تجزيء أضحية ، لأنه أز ال الملك فيها
وهي بصفة (فلم)(ه) يتغير الحكم(1).
ومنها : إذ ا أسلم عبد لكافر ، فإنه يؤمر بإز الة الملك فيه ، فلو كاتبه هل
يجزء ذلك ؟ فيه وجهان ، و الأصح الإجز | 1 (V).
ومنها : إذ ا اشترى معيباً فلم يعلم بالعيب حتى زال ، ففي ثبوت الخيار
[] له [ (A) وجهان(9) .

1) في ب : قلت : ينبغي أن يكون أهحهما عدم القضاء ، لانها تطهرت وملت ولا مانع ، ولعله
 للحصني ورقة
(Y) أصحهما : يحرم لانه أبين من حي • فهو كمن تطع إلية شبـاة ثم ذبحها ، لا تحل الإلية قطعاً .

$$
\begin{aligned}
& \text { والثاني : يحل ، لأن الجرع كالذبع للجملة ، فيتبعها العضو. }
\end{aligned}
$$

「
§) ساقط من ع ، وفي أ : عينها.
(0) في أ : ولم

(إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم ، لم ينل ملكه عنه ، ولكن لا يقر في يده ، بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيعخ أو هبة أو عتق ، أو غيرها . ولو امتنع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه ، بئمن

الكافر عنه. وهل تكفي الكتابة فيه ؟ وجهان :

أحدهما : لا ، لاستمرار المكل على رقبة المكاتب.

 ( )
9) ه (9 علم العيب القديم بعد زوال الحادث رد على الصحيع ، وفيه وجه ضعيف جدأ.


ومنها : إذا عين في السلم و الدين المؤجل موضعاً للتسليم ، فخرب ذلك
الموضع ، فثلاثة أوجه :
أحدها : لا يتعين ذلك الموضنع
و الثاني : يتعين أقرب المو اضنع إليه.
و الثالث : للمسلم الخيار(1) ، قال البغوي : وحيث قلنا : يتعين الموض المع فلا تتعين البقعة بِل المر اد المحلة(Y)، ولو لم يعين موضعاً فالصحيع اعتبار مكان العقد(r)، فلو خرب ، لم يتعرضو اله ، ويمكن إجر اء الخلاف فيـ.

وِمنها : لو وطيء زوجته في العدة من طلاق رجعي ثم ر اجعها ، نص
 أسلم وهي في مدة التربص مدخولا بها ، ثم أسلمت إنه لا يجب المهر(T)، وخرع من كل منهما (قول إلى الأخرى)(V) (^). ويمكن تخريج ذلك على هذه القاعدة ، لأن وجوب المهر نظراً إلى الحال ، وعدم وجوبه إذا أسلمت يكون نظرأ إلى المتّل ، والصيّع تقرير النصين(9)، والفرق بينهما أن الحل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فتح العزيز roo/9، الروضة 1r/\&. } \\
& \text { ( المرجعان السابقان. } \\
& \text { (r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

 وإن كان جماعها محرمأ كما يكون محرماً بحيضها وإحرامهها وغير ذلك ، فيميبها فلا يكون
 (V ^) (V نتل الاصطخري الجواب في كل والمدة منهما إلى الاخرى • وجعلهما على قولين • وحكى ابن

كع عن ابن القطان أنه وجدهما منصوصين : أحدهما : يجب المهر لانه وطءء ني نكاح قد تشعث.
 المهذب 9) أي نص الشافعي في المسألتين ، وعليه المذهب . الروضة MY/^.

العائد بالرجعة غير الأول ، لاختلافهما في القدر الذي يملكه في كل منهما من الطلاق(1)، و الحل العائد بالابسلام هو الأول ، بدليل إتحاد آثاره(r)،
 الأخرى ، فيعتبر حالة الوجوب أو حالة الأذاء أو أغلظهما ؟ فيه أقو ال(r).
ومنها : إذا عتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب
فتعتد بقرئين(؟)، أويما ألت إليه من الحرية ثأياً (0)؟ فيه أقوال • ( أصحها) (I) : إن كانت رجعية اعتدت عدة حرة ، وإن كانت بائنة ( اعتدت عدة

ومنها : (إذا)(A) اشـتـرى عبـداً لـه عليـهـه ديـن فـهـل يسـقـط الـديـن
 فهل يسقـط؟ فيه وجهـان(1)، ذكرهما الشـيــخ صدر الدين(1) مـ أشباه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الانْ الحل الاول يملكه ثلاث تطليقات ، والحل الثاني يملكه طلقتين . } \\
& \text { الأشباه والنظانر لابن الوكيل الان } \\
& \text { (Y (Y) الأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالابسلام ، فيكون الوطء مصادفاً للعقد الأول. } \\
& \text { الروضة } \\
& \text { (r الأشباه والنظانر لابن الوكيل } \\
& \text { を) وهو عدة الأمة. } \\
& \text { •) هت عتم عدة الحرة وهي ثلاثة قروء. } \\
& \text { • ( } \\
& \text { (V } \\
& \text { انظر المسألة في الروضة } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المرجعان السابقان. }
\end{aligned}
$$

(1) (1) محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد المصري الشافعي العثماني المعروف بابن المرحل ويابن الوكيل ، صدر الدين أبوعبداللة فقيه أصولي محدث متكلم أديب شاعر ، أخذ الأصلين عن الصفي الهندي وتفقه عل والده وعلىالشيخ شرف الدين المقدسي وعلى الشيخ تأج الدين الفزازي ومن تصانيفه : الأشباه والنظانر ، وشرع الأحكام لعبدالحق ، والفري ولمق بين الملك والنبي والشهيد والولي والعالم • وديوان شعر. توفي رحمه الله سنة لVITهـ. طبقات

لهما (1) ولم يظهر لي وجه تخريجهما على القاعدة ، وكذلك لو ( أودع)(r) المعاهد مالاً ثم نقض العهد و التحق بد ار الحرب ، ثم أسلم ومات(٪). ومنها : لو بلغ الصبي في أثناء يوم من رمضان وكان نو اه اه ، يلزمه إتمامه على ظاهر المذهب ، ولا تضاء عليه ، ولو جامع فيه بعد بلوغه لزمته الكفارة (؟)، وفيه وجه قال به ابن سريج : إنه لا يلزمه الإتمام ، وعليه القضاء(0).

ومنها: لو التقط المبضض وكان بينه وبين سيدها(1) مهايأة) (V) وتلنا بالأصح (^) هنا أن اللقطة تدخل في المهايأة ، فهل الاععتبار بيوم الإلتقاط أو يوم ( التملك)(9) ؟ فيه وجهان ، و الأصتح الأول.

الشافعية للأسنوي عOQ/Y، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة NV/T، الدر الكامنة
ع99/8، معجم المؤلفين 98/11.


- في أ : أد
(


0) ( يستحب الإتمام ويلزمه القضاء لأنه لم ينو الفرض . المراجع السابقة. rro - (9

 وشرعاً : قسمة المنافع على التعاقَب والتناوب.

 ^) (المذهب المنصوص عليه صحة التقاط المبعض وتال : بعض أصحاب الشافعي : إنه كالحر قولا واحداً ، لأنه تملك ملكاً صحيحاً وله ذمة صحيحه . ومنهم من قال : إنه كالعبد القن لما فيه من نقص الحق ، فيكون على قولين ، فعلى القول بصحة التقاطه - وهوالصحيح - فإذا كانت مهايأة بينه ويين سيده ، بني على أن الكسب النادر هل يدخل في المهايأة؟ فيه قولان : ويقال وجهان : أصحهما دخول النادر فتكون اللتطة لمن وجدت في يومه ، فإن وقعت في نوبة السيد عرفها وتملكها ، وإن وقعت في نوبة المبعض ، عرفها وتملكها ، والاعتبار بيوم الالتقاط على الصحيح المشهود .
 8) هي أ : الملك.

ومنها : إذا التقط العبد(1) وصححنا التقاطه ثم أعتقه السيد ، فظاهر المذهب أنها للسيد(r). وعن ابن القطان(r) وجهان في أن السيد أحق
 يصح التقاطه ، قال ابن كع : للسيد حق ( التملك)( £) وقال الجمهور(ه) : ليس للسيد أخذها ، لأن حقه لم يتعلق بها لكون العبد متعدياً وقد زالت ولايته بالعتق ، وعلىهذا (فهل)(T) للعبد تملكها ؟ فيه وجهان أصحهما نعم ، نظرأ إلى المآل. و الثاني لا. لأنه لم يكن أهلا للأخذ فعليه تسليمها إلى الإمام(V). ومنها : إلتقاط المكاتب وفيه أيضأ خلاف(^)، و الأصح صحته ومنهم من

تطع به ، وقطع بعضهم بالمنع.
() في التقاط العبد قولان :

أظهرهما : لا يصع التقاطه ، لان الالتقاط يقتضي ولاية قبل الحول وضماناً بعد الحول ، والعبد ليس من أهل الولاية ، ولا له ذمة يستوفي منها الحق إلى أن يعتق ويوسر والثاني : يصح إلتقاطه ، لأنه كسب يفعل فجاز للعبد كالاصطياد ؛ ويكون لسيده .


Y (لأنها كسب عبده فيأخذها ويمرفها ويتملكها . الروضة Yqv/0.
Y السـافعية ومن أصحاب الوجوه وهو آخر أصحاب ابن سريج وفاة وأخذ عنه وعن أبي إسحاق المروزي وعن ابن أبي هريرة ، وأخذ عنه العلماء ونقل عنه الرافعي ، وله مصنفات في الأصول


 ع غ
( ) انظر ما نقله العلائي عن ابن القطان وابن كع والجمهود في الروضة (7) في ع : هل (V
^ المنصوص عليه أنه كالحر ، وللأصحاب في صحة التقاط المكاتب طرق
أحدها : الصحة تطعاً .
والثاني : المنع قطعاً .
والثالث : طرد القولين كالعبد ، لكن الأظهر هنا باتفاق الأصحاب صحة التقاطه.
 مغني المحتاج

ومنها : لو عتقت تحت عبد فلم تعلم حتى عتق العبد ففي ثبوت الخيار لها
خلاف ، و الأظهر المنصوص(1) أنه لا خيار.

 و أشار بعضهم إلى الجزم بالمنع ، لأنه ليس بتطهير ، والكنه ببلوغه قلتين يستحيل من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة ، كالخمر يصير خلا(ه). ومنها : الزيت النجس ، و الدهن المتنجس بعارض إذا قلنا بأنه يمكن
 برهان الدين وو الده(v) رحمهما الله [تعالى ](%5E)، فإن ا بيع قبل الغسل
( الماء نوعان ، مباع وغير مباع، (r

فالمباع هو النابع في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إنباعه ، فالناس في هذا
الماء سواء.

وغير المباح هو الماء النابع ني أرض مملوكة مختصة بيعض الناس ، هكذا يملكه صامبها بالاجراز على الصحيح ، ويجوذ بيعه أيضاً على الصحيح

 r (\%) في
0) انظر مسألة بيع الماء النجس ونتل العلاني عن الرافتي في فتح العزيز 110/^، المجبوع T/7/7
9) هي طهارة الزيت النجس والدهن المتنجس وجهان : أحدهما : يطهر لانه يمكن غسله بالماء.
والثاني : لا يطهر ، لان الماء لا يدلز جميع أهزانه بذلاف الثوب .
 أبي الطيب والريياني وتال:هو شاذ . ثم قال : والصحيح عند الاهدحاب أنه لا يطهد شيء من
 والوجه الثاني : يطهر الجميع بالفسل ، وهو تول ابن سريج وأبي إسمات المروذي .




أحدهما : الصحة كالثوب المتنجس ، فإنه(1) قطع فيه بالصحة ، نظراً
إلى المآل .


 القابل للاباغ أنه لا يجزذ بيعه قبل دبغه ، نظرآ إلى الحال ، ولم يجـرو ا فيه خلافأ (ه).

ومنها : أن بيع ما لا ينتفع به حساً أو شرعا(T)، باطل ، فها فهل يجوز بيع
 (بجلودها) (9) في المآل ، وكذلك الحمار الزمنْ. الصميع أنه لا يمع ،


 وهو النمصوص في مثتمص اليزني .







جوازه ، الثاني تحريهن... ثم قال : والصديع في الجبيم جواز الاستمباع.

10
(9) لعدم المنفعة سببان :

أحدهما : القلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما ، فإن هذا القدر لا يعد مالا ، ولا يبذل في مقابلته المال.
(V

(9 في د : بجلدها

وحكى القاضي حسين وجها أنه يصح لذلك(1). و أجر اه الإمام في بيع الحد أة(Y) و الرخم(r) إلحاقاً لريش .أجنحته بالجلد ، وفرَّق الر افعي بينهما بأن الجلود تدبغ فتطهر ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة(\&)، وكذلك اختلفوا أيضاً في بيع ما كان من آلات الملاهي له رضاض(0) فيه ماليه ، وكذلك الأصنام و الصور المتخذة من الذهب ونحوه على ثلاثة أوجه :
 و الثاني : الجو از ، نظرأ إلى المآل بعد التكسير،
 جوهر نفيس صح بيعها لأنها مقصودة في نفسها ، وإن كانت من خشب ونحوه
(أي للإنتفاع بجلودها ، لكن هذا الوجه ضميف ، لأن المبيع في الحال غير منتفع به ، ومنفعة الجلد غير مقصودة ، ولهذا لا يجوذ بيع الجلد النجس بالاتفاق ، وإن كان الانتفاع به بعد الدباغ ممكناً .
Y (Y الحِدّأة : طانر هعروف يصيد الجرذان وهو من الجوارع ، وأحد الفواسق المأمور بقتلها في الِّ كلهن فاسق يتلن في الحل والحرم • الغراب والحدأة والعقرب والكب العقود". متفق عليه ، صديح البخاري مـع الفتح كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب \&/ \& وNT7 ، ومسلم في كتاب الحع ، باب ما يندب للمحرم وغيره تتله من الدواب في الحل والحرمr/107 1 حديت 191.

世 والجمع رِخم ، ودُخُم • وهو من الخبائث يأكل العذرة ولا يصيد .
 を) الحدأة والرخم والغراب اللي لا يؤكل لا يجوز بيعها وبه تطع جماهير الأصحاب.
قال النتوي : وعجه الجواز على ضيفه ، فالانتفاع بريشها في النبل فإنه وإن قلنا بنجاسته ، يجوذ الانتفاع به في النبل وغيره من اليابسات والمّ أعلم.
 ورُضاضه : كساره ، وارتض الشيء تكسر
 (7) ساقط من أ • ب • ع

وقال الر افعي : و أحسن بغض الأصحاب فقال : إذا علم أنه يصل إليه إذا رام الوصول ، فليس [له](r) حكم الآبق • وتبعه النووي فيه ، وكذلك
 وجهان ، أصحهما الصحة(V)، وهو مو افق لما استحسنه الر افعي في الآبق وإلا فيشكل الفرق بينهما.
ومنها : السمك إذا كان في بركة(^) كبيرة مسدودة المنافذ لكن لا يمكن
 أصحهما : المنع ، لتعذر التسليم في الحال ، ومشقته في المآل(9)، و الحمام في البرج الكبير (كالسمك)(•1)، أما إذا الماع الحمام والما وهي طائرة إعتماداً على عودها إلى البرج ليلا ، قال في الروضة : فيه وجهان كما سبق والمذهب المنع مطلقاً ، وبه أجاب عامة الآصحاب(1

 Y لآن غير مقدو على تسليهه في الحال • ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم بل يكغي ظهو التعذر ، وهذا هو المذهب المعروف .
 . $1 r / r$
-


(4) ساتط من أ
. (V
^) البركة : شبه حوض يحفر في الأرض ، لايجعل له أعضاد فوق صصيد الارض ، وجمعها بركك .
وسميت بذلك لإلقامة الماء فيها

 (1.

في النحل(1) : أصحهما عند الإمام : الصحة ، كالعبد المبعوث في شغل . و أصحهما عند الجمهور : المنع • إذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها ، و الذي الهي قاله قبل ذلك في النحل (وإن)(r) باعه وهو طائر فوجهان : قطع في التمهة بالصحة ، وفي التهذيب بالبطلان(r).
قلت : الأصح الصحة و الله أعلم . وظاهر هذا الكالام في الموضعين (التناقض) \&) في التصحيع بالنسبة إلى النحل خاصة . ومنها : [ بيع [(0) ما ماليته موجودة في الحال دون المآل ، كالمتحتم قتله في قطع الطريق فيه وجهان ، و أصحهما الصحة ، لأن المشتري أقدم على ذلك ، فلو كان جاهلا بالحال ، فله الخيار(٪).
(1 بيع النحل في الكوارة صحيع إن كان قد شـاهد جميعها ، وإلا فهو من صود بيع الغانب .
 الشمع ، وقيل بيتها إذا كان فيه العسل ، وقيل : هو الخلية.

لسان العرب lov/0، المصباح المنير ص r.V المان (
r § ( ) (0) ساقط من ا 1
(1) بيع المتحتم قتله في تطع الطريق فيه ثلاث طرق :

أحدها :لا يصح بيعه تولا واحداً ، لانه لا منفعة فيه .
والثاني : f:نه كبيع الجاني - يعني عمداً - فيصح على الاصع ، وفيه متفعة وهي أن يعتقه فصح بيعه كالزمن.
والثالث : أثه كبيع المرتد ، تال اللرافعي : إنها الأظهر عند كيّير من الائمة . قال السبكي : ولا شك أنها أظهر من الطريق الثاني لأن جناية العمد قد تصير إلى المال بخلاف هذا ه الكا لكن يرد على إلحاته بالمرتد أن المرتد مرجو البقاء بالابسلام بذلاف المحارب الذي تحتم قتله ، أنه لا شثك أولى بالمنع منه. فعلى القلل بصحة البيع إذا قتل المحارب ، قبل القبض انفست البيع ، وإن كان بعده وكان المشتري جاهلا بحاله فوجهان : أحدهما : أنه من ضمان المشتري ، وتعلق القتل به كالعيب ، فإذا هلك رجع على البانع بالارشه وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من التمن .
وأصشهما : أنه من ضمان البانع ، فيرجع عليه المشتري بجميع الثمن.


ومنها : البيضة المذرَة(1)، و العناقيد(r) التي استحال باطنها خمراً هل يجوز بيعها لما يتوقع من التخلل و التفرخ أم لا لعدم المنفعة في الحالـ : فيه وجهان عن القاضي حسين و المذهب المنع(r). ومنها : إذ ا باع بثمن مجهول القدر في الحال ، ويمكن معرفته في المآل كقوله بعتك بما باع به فلان فرسه و أحدهما لا يعلم ذلك ، فالأصع البطلان ، لما فيه من الغرر الحالي الذي يسهل اجتنابه ، وفيه وجهان آخر ان : أحدهما : الصحة لإمكان العلم في المآل(گ)، كما إذا (قال) بعثك هذه

الصبرة(ه) كل صاع(T) بدرهم ، وهما لا يعلمان قدرها ، فإنه يمح قطعاً (V).
و الثاني : إنه إن حصل العلم بذلك قبل التفرق صح البيع ، وإلا فلا(^).

1) المذّر الفساد ، والدُّرِّة : الفاسدة ، ومذرت البيضة : أي فسدت ، يقال : مذرت البيضة مذراً


(Y العنقود والعنقاد من النظل والعب والأراك ونحوها ، معروف ، وهو من العقد . كأنه شيء
عقد
معجم مقاييس اللغة
r جواز بيعها اعتمادأ على طهارة ظاهرها في الحال • وتوقع فائدتها في المآل . وطردوهما في

البيضة المستحيل باطنها دماً .
فتع العزيز . .
٪) قال النوعي : وهذا شـاذ ضعيف .
ه ( الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض ، يقال : اشتريت الشيء

 7) (الصاع مكيال معروف ، وهو إناء يسع أربعة أمداد وذلك خمسـةأرطال وثلث بالبغدادي.
 (V القطان : أنه لا يصح. ورجه الصحة : أن الصبرة مشاهدة والمشاهدة كافية للصحة ، ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن لأن تفصيله معلوم والغرر يرتفع به فإنه يعلم أقصى ما تنتهي إليه الحبرة ، وقد رغب فيها على شرط معابلة كل صاع بدرهم • كما كانت.


ومنها : الزيادة(1) المنفصلة في مدة الخيار تسلم لمن حكمنا بالملك)(Y) حالة الحصول وآخر الأمر ، فإذ ا اختلف ذلك كما إذ ا فرعنا على أن الملك للمشتري أو كان الخيار لـه وحده ففست العقد بعد حصول الزيـادة فوجهان :
أصحهما : أنها له نظراً إلى الحال.
و الثاني : قاله أبو إسـحاق المروزي إنها للبائع نظرأ إلى المآل(r)، وبنى صاحب التتمة الوجهين على الـخلاف المتقدم في أن الفسـخ يرفع العقد من أصله أو من حينه(؟)، وكـذلـك إذا كـان الـخــــار للـبـائـع وحـده أو قـلنـا الـمـلك لـه ، ثـم تـم البـيـع فالـوجـهان ، و الأصـع [ إن ] (0)
( ) ( ) كالأجرة والولد والثمرة وكسب الرقيق .

ملك المبيع في زمن الخيار لمن هو؟ هيه ثلاثّ أقوال مشهودة : أحدها : أنه للمشتري ، ينتقل إليه بنغس العقد ويكون الثمن ملكاً اللبانع وعليه نص الشافعي في باب زكاة الفطر . والثاني أنه باق على ملك البانع ولايملكه المشتري إلا بعد انقضاء الخيار من غير فست ويكون
 والثالث : أنه موقوف فإن تم البيع حكمنا بأنه كان ملكأ للمشتري بنفس العقد . وإلا فقد بان أن ملك البائع لم يزل وهكذا يكون الثمن موقوفاً .
 القول الثالث ، ومنهر من قال الأصح التفصيل ، فإن كان الخيار للبائع فالأصح أن الملك له ،

 r

فالصميع أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ، لأن العقد لا ينعطف مكمه على ما مضى ، فكذلك الفسخ ، وفيه وجه : أنه يرفعه من أصله مطلقأ ، وفيه وجه : يرفهعه من أصله إن كان قبل القبض ، لآن العقد ضعيف بعد فإذا فستخ فكأنه لا عقد .
 الأشباه والنظائر /rolr، وذكرها العلائي أيضاً ، انظر ورية

ومنها : إذ ا اشترى بذراً(Y) فزرعه فنبت أو بيضة فتفرخت(Y) في يده ثم
( أفلس) (؟) المشتري و الثمن في ذمته ففي رجوع البائع في ذلك وجهان ، أصحهما عند جمهور العر اتيين والبغوي(ه) له الرجوع ، وأصحهما عند الغز الي(1) المنع ، وبه تال ابن كع و القاضي أبو الطيب(V)، نظرآ إلى ما آل (إليه المبيع)(^) بأنه (9) استجد اسمأ جديداً ، ومأخذ الأولين أنه حدثا (•) (من)(II) عين ماله أو [هو [1Y) عين ماله اكتسب صفة أخرى(r) أو طحن الحنطة وزادت القيمة فالأصح (\&ا) أنه يباع ويكون للمفلس

1) وبه قال الجمهد ، لان الملك له عند حصوله ، وقال أبو علي الطبري هو للمشتري • واستدل له المتولي وغيره بأن سبب زوال ملك البانع موجود حال وجود الزيادة فلم يجعل لها حكم وجعلت تابعة للعين وكانت لمن استقر ملك العين له.

(Y البذر والبُذر : أهل ما يخرج من الزرع والبقل والنبات لا يزال ذلك اسمه ما دام على ورقتين.
وقيل : هو ما عنل من الحبوب للزرع والزراع
والبذر مصدر بذرت وهو على معنى قولك نثرت الحب. ويذرت البذر : زرعته.

「
 (
2) فتح العزيز (1)

(Y
^) في ع : المبيع إليه • وفي د : البيع إليه.
( 9
(1.
(11) في ب: في
(IY ساتط من أ

(1\& في أ ، ب ، د : فالاظظهر ، وهو موافق لما في الروضة ، وما أثبته موافق لما في فتح

وينبغي أن يكون هنا كذلك إذا قلنا : لا يرجع الباتع في ذلك جمعا بين
الحقين.
ومنها : إذا اشترى جارية حاملا وولدت في يده ثم أفلس بالثمن ، أو كانت حائلا عند البيع ثم حملت عند الفلس ، وفيهما كلام طويل حاصله : أن الأصح فيهما تعدي الرجوع إلى الولد(r)، وكذلك حكم الثمار إذا كانت مستترة بالكمام(£) عند البيع، (وظهرت)(ه) بالتأبير (T) عند الفلس قريب من
$\qquad$

- (

Y (Y (Y) لأنها زيادة حصنت بغعل متقوم محترم فوجب ألا تضيع عليه .

「 على الخلاف في أن الحمل هل يعرف أم لا؟ إن تلنا : نعم - وهو الاصصح - رجع كما لو اشترى شيئين.
وإن تلنا : لا ، بقي الولد للمفلس.

ورجه تول التعدي أن الولد كان موجوداً عند العقد ، ملكه المشتري بالععد فوجب أن يرجع إلى البائع بالرجوع.
وجهه القلل بمنع التعدي ، أن الولد ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء فكذلك تبع بالبيع ، أما عند الرجوع فهو شـفص مستقل بنفسه فيفرد بالحكم ، وكأنه وجد حين استقل . وإن كانت حائلا عند السُراء حاملا عند الرجوع فقولان: أهحهما : يرجع فيها حاملا ، لان الحمل تابع في البيع فكنا هنا . والثاني : لا يرجع في الحمل

 وأكاميم • ولكل شجرة مثمرة كم . وهو برعومته . وأكمام النخلة ما غطى جِمْارها . من السعف والليف والجذع
 (0) في ع : غظهرت .
7) التأبير : أبّر النخل والزدع يأبره أبراً وإبادأ وإبارة : أصلحه ، وتأبير النخل : شقه وتلقيحه.

ومعناه : شق طلع الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النظلة الذكر .
 طرع التثريب 119/7.

استار الجنين وانفصاله وهي (أولى)(1) بأن يتعدى الرجوع (إليها)(r) ولو حدثت الثمرة في يد المشتري ثم كانت عند الرجوع غير مؤبرة ففي

ومنها : إذا نوت الحائض الصوم بالليل وغلب على ظنها أنه ينقطع قبل الفجر بناء على ما اعتادته وكانت عادتها دون أكثر (مدة)(0) الحيض ، فوجهان : والأصح الصحة(1).
ومنها : إذا قال لأجنبية: واله لا أطؤك ، ثم تزوجها ، فالصحيع أنه لا
 مولياً لبقاء حكم اليمين ، فالضرر حاصل(^).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في أ : أقل } \\
& \text { في ع } \\
& \text { (Y }
\end{aligned}
$$

を ) إذا كانت الثمرة علىالنخل المبيع عند البيع غير مؤيرة ، وعند الرجوع مؤبرة ففيها طريقان : أحدهما : أن أخذ البانع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملا عند البيع وفضعت قبل الرجوع. والثاني : القطع بأخذها ، لأتها وإن كانت مستترة ، فهي مشاهدة مونوق بها قابلة للإفراد بالبيع ، وكانت أحد مقصودي البيع فرجع فيها رجوعه في النخيل. ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع نقولان :
أظهرهما : وهو دواية المزني وحرملة : يأخذ الطلع مـع النخل ، لاته تبع في البيع فكذا هنا . والثاني : لا يأخذه • وهو رواية الرييع لانه يصح إفراده فأشبه المؤيرة ، وقيل : لا يأخذه قطعاً .
 .lır/r
(0) ساقطة من أ ، ب ، د .
(إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها ، وكانت عادتها دون أكثر الحيض ويتم بالليل •

$$
\begin{aligned}
& \text { فوجهان : } \\
& \text { أصحهما : الصحة ، لان الظاهر استمرار عادتها . } \\
& \text { والثاني : لا ، لانها قد تختلف. الان }
\end{aligned}
$$

(V
 يمينًأ ، فإن تزوجها بعدالحلف لا يكون مولياً ولا تضرب له المدة ، فإن وطئها قبل مدة الايلاء

ومنها : إذا وكل رجلا في نكاح ابنته ثم أحرم الموكل فهل للوكيل أن

لا يتعاطى في حال إحر ام الموكل ، بل بعده(Y)، وذلك يقتضي إثبات خلاف فيه . قال الر افعي : لم أر للخلاف ذكرآ فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا ، يعني أنهم قطعو ا بالمنع(r).
 فهل الاعتبار بكونه وارثأ بحالة الموت (أم)(ه) بحالة الإقر ار؟ فيه وجهان(1) : أصحهما أنه بحالة الموت وبه قطعو الا في (الوصية)(v) للو ارث،

أو بعدها لزمه كفارة يمين في الحلف باللّه تعالى ، وهذا هو الصحيح•

(1) ساقط من أ ال
(r الوجيز للفزالي
( ${ }^{\text {r }}$ ليس للوكيل الحلال أن يزوع قبل تحلل الموكل ، هذا هو المعروف في المذهب

§) الإقرار : الإزعان للحق والاعتراف به ، يقال : أقر بالحق : أي اعترف به . وشرعاً : إخبار عن حق ثابت على المخبر .
 مغني المحتاج
واختلف أهساب الشافعي في إقرار المريض للوارث ، فمنهم من قال فيه تولان :
أحدهما : لا يقبل • لأنه موضع التهمة لقصد حرمان بعض الورثئ فأثشبه الوصية للوارث . وأصحهما: يقبل، لأن من صح إقراره له في الصحة صح إقراره له في المرض، والطان الطاهر أنه لا لا يقر إلا عن حقيقة ولا يقصد حرمانًاً ، فإنه انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر .

ومنهم من تال : يقبل إقراره قولا واحداً ، والقلل الثاني : إنما حكاه الشافـعي عن غيره.
 ror/\&
.
٪) و وقيل تولان ، الجديد أن الاعتبار بحال الموت كما في الوصية ، وهذا لأن المنع من القبول
كونه وارثأ والوداثة تتعلق بحالة الموت.
والقديم : الاعتبار بحال الإقرار ، لان التهوة حينئذ تمكن .
والأول أظهر وأشهر في المذهب.

(V

لأن استقر ار الوصية بالموت（1）، وقالو ا في الاعتبار بقدر المال حتى


 الخلاف بهذه الصورة الأخيرة، وجزم في（ النذر）（r）باعتبار يوم الموت（v）ألا ومنها ：إذ ا علق طلاقاً أو عتقأ على شيء و اختلف الحال［ بين ］（A）وقت التعليق ووقت وقوع ذلك الشيء فبأيهما الاعتبار ؟ وقد تقدم في ذلك مسائل عديدة في البحث الخامس من مباحث الأسباب（9）．
ومنها ：اختلاف الأحو ال بين الجناية و الموت ، إما باقتضاء القصاص الاص كما إذا جرع ذمياً ثم أسلم ثم مات بالسر ايذ（•1）،（أو بالاهد ار）（11）كما
（الاعتبار بكونه وارثأ بيوم الموت حتى لو أوصى لاخيه ولا ابن له ، فولد الموصى له ، فهي
وصية لوارث ، وهذا متفق عليه.

والفقة بين الإقرار للوارث والوصية له أن استقرار الوصية بالموت ولا ثبات لها قبله． الروضة 111／7، المنهأع مع مغني المحتاع

في أ أ فيه
．
－ع
ه）عـتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت ، لان الوصية تمليك بعد الموت ، فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبداً تعلقت الوصية به ، ولو زاد ماله تعلقت الوصية به ، وهذا هو

المذهب．
 Y في أ ، ب ، ، ل ：القدر ، وهو تصحيف． （V الوصية．مغني المحتاع －（ ）

 （1．
وقيل ：لا دية تطعاً ، لانه تطع غير مضمون ، فلم الو تضمن سرايته ، كسراية القصاص والسرقة．

(1) في ع : أو بإهدار .

إذا جنى على مسلم فارتد ثم مات(1)، أو تخلل المهلدر بينهما كما إذ ا ارتد المجروح ثُم أسلم ثم مات(Y)، و أشباه ذلك ، وفيه مسائل كثيرة مـرووفة في

موضنعها فلا نطيل بذكرها(ب).
[ ومنها : لو جنى على حربية نأسلمت ثم أجهضت جنيناً ميتاً ، ففي وجوب

ومنها : لو كانت أمـة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها [ معاً ]
أ جهضت جنيناً(^) فوجهان :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في هذه الحالة لا يجب تصاص النفس ، ولا ديتها ولا الكفارة ، لأنها تلفت وهي مهدرة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ف (Y } \\
& \text { أصحهما : في المسألة قولان : } \\
& \text { أحدهما : وجوب القصاص ، لأنه مضمون بالقصاص في خالتي الجرح والموت . } \\
& \text { والثاني : لا ، لتخل حالة الإهدار . }
\end{aligned}
$$

والطريق الثاني : تنزيل النص على حالين ، فميث قال : لا تصاص ، أراد إذا طالت مدة الإهدار ، بحيث يظهر أثتر السراية ، وحيث تال يجب ، فذلك إذا تصرت المدة بحيث لا يظهر -للسراية أثر
 . $\mathrm{r} \mathrm{\varepsilon} / \varepsilon$

Y (Y) ذكر هذه المسائل النوعي في باب تغير حال المجروع بين الجرع والموت ، وجعل لها قاعدة فقال : قد يعبر عن مسائل الباب في تغير الحال بين الجرع والموت وبين الرمي والإصابة ، فيقال : كل جرع أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاء ، وإن كان
 الطرفين والوسط ، وكذا إذا تبدل الحال بين الرمي والإصابة ، اعتبر في القصنا الطرفين والوسط ، وكذا يعتبر الطرفان والوسط في تحمل العاقلة.


0)
9) إذا جنى على حربية ، فأسلمت تم أجهضت ، فالاصح لا يجب شيء وقيل يجب غرة. الروضة

- (V
^) (^) يضمن الجنين في هذه الحالة بالغرة ، لأنه عتق مـ الأم قبل الإجهاض .

أحدهما : يجب على كل و احد [منهما ](1) ريع الغرة اعتبارآ/(r) بحالة
الجناية ، لان كل و احد حينّذ مالك للنمف(٪).

ومنها : لو قطع [يدي](%D9%87) عبد أو رجليه ثم سرى ذلك إلى نفسه ،
فالمذهب (وجوب قيمة و احدة)(I). (وقال)(V) المزني : تجب قيمتان اعتبارأ للحال(^).
ومنها : إذا قطع سليم اليد يداً (شلاء)(9) ثم شلت يده ، (حكى)(••) الإمام'
(1) ساقط من أ ، ب ، د
(Y بداية اللوحة (YY
-

(0)
( ) غ
(V


 المذهب ، وقال المزني : إذا كانت القيمة أكثّر وجبت بكمالها للسيد ، لان السيد قد ملك قيمة
العبد وهو عبد فلا ينقص ما وجب له بالعتق.

قال الشيرازي : وهذا خطا ، لأن الاعتبار في الأرش بحال الاستقرار ولهذا لو قطع يدي رجل وجليه وجب عليه ديتان فإذا سرت الجناية إلى النفس وجبت دية ، إعتباراً بحال الاستقرار ر الار


ثم مات فإنه وجبت ديتان ثم نتصت بالموت.
 ه) الشلل : يبس اليد وذهابها ، وقيل هو فساد في اليد ، يقال : شلت يده تشل شللا ، من باب تعب ، إذا فسدت عروقها ، فبطلت حركها الـا
 - (1) في ع : فحكى ، وفي أ : حكم .

ثـ رجع وتطع بالمنع ، وهو الذي رآه الإمام المذهب ، وبالآخر أجاب صاحب التهذيب(1)، (وكذا)(1) (1) لو قطع يدآ ناقصة الأصبع ثم نقصت تلك الأصبع من
القاطع(r). (و الهُ أعلم)(\$).

والمسائل في هذه القاعدة كثيرة جداً ، وذكر الشيخ صدر الدين(ها


 مباحث الخطأ و النسيان ، و أنها على ثلاثة أقسام: أحدها : ما يترتب على الطن أثره وإن كان خطأ ، كبطلان التيمم بظن الماء ، ونحو ذلك.
و الثاني : ما لا بترتب عليه شيء كمن توضـأ (بما ظن) (•1) طهارته ثم تبين أنه نجس وشبهه.
و التالث : ما فيه خلاف كمسألة السو اد الدذكورة و أشباهها ومسألة ما ما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتاً ،و أمتالها (II). (و الهُ
أعلم)(اr).
• (Y
(

> 0) هو محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل ، تقدمت ترجمته ، وذكر ذلك في كتابه الانشباه والنظائر r.N/r.r. (Y في أ : ع صلاة شدةالـخوف.
> (V السان العرب . 9 .
> ( )
> -90: 90 (19)
> (1.
> (11 انظر القاعدة في قواعد الأحكام للعز بن عبدالسـلام
> (IY في أ ، ب ، ع : وبالله التوفيقت .

## قاعـةة)

في وقف العقود و أصلها.
الأول : بيع الفضولي(r) وشـر اؤه وللشافعي في ذلك قولان(r): أصحهما
وهو المنصوص في الجديد أنه باطل ، لا يتوقف على إجازة ولا شلا شيء
 المالك و المشترى له نفذ ، وإلا بطل. وكثير من العر أقيين لم (يذكرو ا)(0) (1) إلا القول الأول ، وكل من أثبت الثاني لم يعزه إلا إلى القديم(T)، وقد قال
 وهو من كتبه الجديده قطعاً - : (وإن غصب عبدأ و أعتقه ثم أجازه السيد لم يجز ؛ لأنه أعتقه من لا يملك ، وإجازة السيد إياه شيء لا يجوز ، إلا أن يجدد السيد عتقاً ، فإن صح حديث عروة البارقي(V) فكل من باع أو أعتق


 وشرعاً : البائع مال غيره بغير إذنا ولا ولاية.

r مالكأ للعين ، وإن باشره لغيره بولاية أو وكالة فشرطه أن يكون لذلك الغير ، غلو باع مال

غيره بغير إذن ولا ولاية ففي صحة هذا البيع قولان اللشافعي رحمه النه.


$$
\begin{aligned}
& \text { \& ( غي أ : أجازه. } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

ج) قال النوعي : تال الإمام : لم يعرف العراقيفن هذا القول أي القول الجديد الموافق للقديم • وقطعوا بالبطلان ، ثم قال : ومراده متقدموهم • وقد ذكر هذا القديم من العراقيين المحاملي والشاشي وصاحب البيان ونص عليه البويطي وهو قوي • وإن الأظهر عن الأصحاب هو

$$
\begin{aligned}
& \text { المجموع roa/9، الروضة rov/r. }
\end{aligned}
$$

ثم رضي فاليع و العتق جائز ان). هذا نصه(1)، ومقتضاه أن يكون له قول في الجديد(r) بوقف تصرفات الفضولي على الإجازة ، لأن حديث عروة بن الجعد البارقي [رضي الله عنه] [٪) في الشاتين محيح رو اه البخاري(£) وغيره(0)، وإن كان الأصح هو القول الآخر الذي نص عليه في سائر كتبه الجديدة (†)، ثم شرط القول بذلك أن يكون للعقد مجيز في الحال من مالك أو متصرف على المالك ، فلو أعتق عبدأ لصبي أو باعه (وليس له تَيْم في ماله(V)، لم يتوقف ذلك على إجازة الصبي بعد بلوغه ، ولو بلغ عن قرب ، قاله الشيخ أبو محمد ومن بعده من الأصحاب (^)، قال الإمام وتبعه الر افعي : إن الصحة ناجزة في بيع الفضولي على القديم و المتوقف على الإجازة هو الملك (9) و الذي قاله|(•1) الاكثرون على ما نقله(11) النووي : إن الصحة موقوفة على الاججازة فلا تحصل إلا بعدها ، فتكون الإجازة هع الإيجاب و القبول ثلاثتها (أركان)(IT) العقد ، وتالو ا : و القولان في بيع القضولي جاريان في جميع التصرفات كالشر اء للغير وتزويع موليته وطلاق امر أته
(انظر نص الشافعي في معرفة السنن والآتار للبيهتي ع/rV7، المجموع ro9/9، مختصر من قواعد العلاني وكلام الأسنوي //rדז. Y جال النووي : وقد صع حديث عروة البارقي فصار للشافعي قولان في الجديد أحدهما موافق للقديم. الهجموع ro9/9.
(

© © في أ : ومسلم والصواب ما أثبته لأن مسلمأ لم يخرع هذا الحديث .
(4) أي القول بعدم صحة بيع الفضولي.
(V
^) لان المعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد . فتح العزيز
 (1.


(1Y في أ : إن كان .

و اعتاق عبده وهبته وإجارة د اره وغير ذلك(1)، وقال الإمام الر افعي : أصل
وقف العقود ثلاث مسائل ؛ إحد اها : بيع الفضولي
والثانية : إذا غصب أمو الا ثم باعها وتصرف في أثمانها مرة بعد
أخرى ففية قولان :
أصحهما : بطلان الكل(r).
و الثاني : أن للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منها ، وهي قريبة من الأولى (r) غير أنها تزيد عليها بما فيهامن عسر تتبع العقود الكثيرة
 يعني من الجديد -. قال الر افعي(T) : وعلى هذا الخلاف ينبني الخلاف
 و الثالثة : إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي و أن البائع فضولي ، فكان

 فرعاية مصلحة المالك
٪ غي أ : منصوصان..
(

(V في الذمة وسلم المغصوب فيما التزمه وديع ، فالريع للفاصب على الجديد ، وللمالك في القديم. وعلى القول القديم هل الربع للمالك جزماً أم موقوف على إجازته ؟ قيل بالوقف كبيع الفضولي على القديم ، فعلى هذا إن رده ارتد سواء اشترى في الذمة ، أم

بعين المغصوب.
وقال الاكترون بالجزم وينوه علىالمصلحة
قال الرافعي : وكيف يستقيم شراء اللاصب لنفسه على إجازة غيره ، وإنما يجري قول الوقف
إذا تصرف في عين مال الغير أو له .
ثم إن هذا القول جار فيما إذا كان في المال ربع وكثرت التصرفات وعسر تتبعها ، أما إذا تلت
وسهل التتبع ولا ديع فلا مجال له هـ
فتح العزيز

ميتأ حالة العقد ، وفيه قولان(1) مشهور ان ، وأصحهما صحة البيع لمصادفته (r) ملكه ، وهم كالمطبقين على ذلك . (وقال)(r) الغز الي( \&) : الالثيس المنع ، لأنه لم يقصد [ باللفظ ](%D9%87) قطع الملك ، وقرَّب الر افعي الخلاف فيها من الخلاف في بيع الهازل(1) وفي بيع التلجئة(V)، و الأصح

> - (1) وقيل وجهان
> .

والثاني : أنه باطل لانه في هعنى المعلق بموته ، وأنه كالغائب

والقولان في هذه المسائل الثلاث المتقدمة يعبر عنهما بــ"قولي وقف العقود". وسميا بذلك لأن
الخلاف داجع إلى أن العقد هل ينعد على التوقف ، أم لا ينعد ، بل يكون باطلا من من أهطه؟
 تبين الموت أو الحياة. وعلى تول لا ينعقد موقوفاً بل يبطل . . المراجع السابقة (
 الوجيز


1) (الهزل ، نقيض الجد ، يقال : هزل الرجل في الأمر : أي مزع ولم يجد ، والفاعل : الهازل

قال النويي : قال أصحابنا في بيع الهانل وشرانه وجهان :
أهحهما : ينعقد كالطلاق وغيره.
والثاني : لا، لان الطلاق يقبل الاغغراد .
 في السر على أن المهر ألف ثم عقداه في العلانية بألفين ، فقولان : هل المهر مهر السر أو العلانيه؟ فإن قلنا بالسر ، لم ينعقد بيع الهازل ، لاينه لم يقصد بيعاً وإلا فينعقد ، عملا باللفظ ولا مبالاة بالقصد . والهة أعلم. هكذا ذكر الجمهد الخلاف في بيع الهازل وجهين ، وقال الجرجاني : هما قولان ، قال : وقيل

وقال ني الروضة : الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهراً وباطناً فلا تدرينّانيهما ، وينفذ أيضاً النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الاصحع. الروضة
(V التلجئة : الإكراه ، وهي تفعلة من الإلجاء . كأنه تد ألجأك إلى أن تأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره ، وأحوجك إلى أن تفعل فعلا تكرهـه.

(فيهما)(1) أيضأ الانعقاد ، وقد تحرر من إضافتهم قول ( الوقف)(٪) إلى هذه المسنائل الثلاث ، أن الوقف نوعان : وقف تبين(r)، ووقف انعقاد(£)، (ففي)(0) مسألة بيع [مال](T) أبيه العقد في نفسه صحيع ، أو باطل •
 فالصحة أو نفوذ الملك موقوف على الاججازة ، على القول بذلك ، وهو في تصرفات الغاصب أقوى منه ني بيع الفضولي لما تقدم(^). ثم هنا مر اتب أخر ، قيل (بالوقف)(9) فيها أيضاً :
إحد اها : تصرف الر اهن في المرهون بما يزيل الملك كالبيع و الهبة ، أو يُقلَ الرغبة كالتزويع بغير إذن المرتهن والمشهور بطلان ذلك(•1)،


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في ب • ع ، د : فيها } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

r أنه كان صميحاً أو باطلا ، فعدم معرفتنا لا تضير والاعتماد على ما في نفس الأمر . قال السبكي : هو الموقوف على أمر تبين وجوده فيما مضى ، ولا ولا يخفى أنه أقرب إلى الصحة من وقف الانعقاد ، ولذلك كان صحيحاً إما جزمأ وإما على الصحيح. ؛ ) وقف الانعقاد : هو أن يفوت العقد ركن أو شرط يتوقف انعقاد العقد على وجود ذلك الركن أو الشرط ، فإن وجد حكم بالانعقاد وإلا بطل .
انظر نوعي الوقف وتعريفهما في الأشباه والنظائر لابن الوكيل
 .rno/


المرتهن ذلك [ أو فك](1) الرهن ، تبين نفوذها وإلا فلا (Y)، وهي أولى بالصحة من بيع الفضولي لأن الوقف مع وجود السبب وقيام المانع أولى منه مع عدم ( السبب)(r) وهو الملك المقتضي لصحة التصرف(؟ ) ،. وثانيها : تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور (عليه فيه)(0) بالييع و الهبة ، ونحو ذلك ، بغير إذن الغرماء ، وفيه قولان(r) منصوصان
 الدين بارتفاع القيمة أو إبر اء بعض الغرماء بان نفوذه من حين التصرف (^)، وإلا تبين بطلانه . هذه عبارة كثير من الأصحاب ، فيكون الوقف وقف تبين كما في من باع مال أبيه ، قال الر افعي : وإن شئت قلت : هذه التصرفات غير نافذة في الحال ، فإن فضل ما تصرف فيه ، فهل ينفذ

> (1) في ا : وفك.
> • وهو القول القديم
> انظر المسألة في فتح العزيز .
> (
§) أي وجود الملك المقتضي لصحة التصرف في الجملة . الأشباه والنظائر للسيوطي صMAT. 0) في ب : فيه عليه ، وفيه : سـاقط من أ . أ
(9) من حكم الحجر منع المفلس من التصرف ، وني الضبط لـا يمنع منه قيود : إ

أحدها : كون التصرف مصادفاً للمال ، والتصرف ضربان : إنشاء وإقرار ، والإنشاء قسمان : أحدهما ،يصادف المال وينقس إلى تحصيل كالاحتطاب ، والاتهاب وقبول الوصية ، وهذا لا منع
 وإلى تفويت ، فينظر ، إن تعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية صح ، فإن فضل المال نفذ ، وإلا فلا .

وإن كان غير ذلك فإما أن يكون مورده عين المال أو ما في في الذمة.

(V لتحلق حق الغرماء بتلك الآموال كتعلق حق المرتهن ، وأيضاً فإنه محجو عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر .
 . 1 .
^^) لانه محجور عليه لحق غيره ، وكان تصرفه موقوفأ كالمريض ، ويهذا فارق المحجور عليه

حينزذ ؟ فيه القولان(1)، وهذه العبارة تقتضي أنه وقف انعقاد(Y)، وذكر الإمام أن هذا الوتف زائد على الأصناف المتقدمة ، قال/ (r): لأن بيع الفضولي و الغاصب لم يمدر من أهله وبيع ما يظنه الأب في الظاهر كذلك وفي الباطن بخلافه ، وبيع المفلس في الظاهر و الباطن صطادر من أهله ولكن كونه د افعاً لحق الغرماء مجهول ، مرتقب ، فأشبه تصرف المريض .
 وثالثها : تصرفات(0) المريض(T) بالمحاباة(V) فيما يزيد على تدر الثلث
(فيها)(^) قولان :

أحدهما : بطلانها. و أصحهما : أنها موقوفة ، فإن (أجازها)(9)
الو ارث صحت ، وإلا بطلت(•1). وهذه أولى بالصحة من تصرفات المفلس ، لأن ضيق الثلث ومزاحمة الغرماء أمر (مستقبل)(11) والمانع من (تصرف)(Ir) المفلس والر اهن قائم حالة التصرف(IT)، فإذ ال عرفت هذه
 وتف الانعقاد ، وما يكون موقوفاً على أمر تبين وجوده فيما مضى يكون من وقف التبين. الأشباه والنظائئ لابن الوكيل الان

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { § ( ) }
\end{aligned}
$$

© ( المراد بالتصرفات البيع والاجبارة والهبة والإقرار وغيرها . 1) أي المريض مرض الموت ، وهو كل مرض مخوف كان الأغلب منه الموت.

المحاباة : حبا الرجل حبوة : أي أعطاه ، والاسم الحبوه ، والحبوة والحباء : وحابى الرجل (V
حباء : نصره واختصه ومال إليه ، وحاباه محاباةاة:سامحه.
لسان العرب \&
 4) هي أ : أجاز


- (II
. (1Y
(IY الأشباه والنظانر للسيوطي صMTM.

المر اتب في الوقف ، فنذكر ما يرجع إليها من المسائل : فمنها : قول الوقف في ملك المبيع زمن الخيار إذا كان الخيار لهما وهو الأصح ، فإن تم البيع تبيًّا أن المكل انتقل للمشتري بنفس العقد ، وإن انفسخ تبينا أن المكك لم يزل عن البائع(1). ومنها : ملك الموصى له الوصية بعد الموت وقبل القبول ، و الأظهر أنه
موقوف (r) فابن قبل تيينا أنه ملك من حين الموت وإلا تبينا أنه على ملك الو ارث من يومئذ
ومنها : زو ال ملك المرتد عن أمو اله ، و الأظهر أنه موقوف ، فإن قتل أو مات مرتداً تبين أنه زال عنه بالردة ، وإن عاد إلى الإسلام تبين أنه لم

يزل(r)،
ومنها: إذ أععتق الشريك نصيبه وهو موسر ، وفيه أيضاً ثلاثة أقو ال(؟) :

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( } \\
& \text { (Y } \\
& \text { أحدها : أنه يملك بالموت. } \\
& \text { والثاني : ألنه يملكه بالقبول } \\
& \text { والثالث : رهو الانظهر ألنه موقوف. } \\
& \text { الروضة }
\end{aligned}
$$

「

وهذا لا يوجب زوال الملك عن ماله ، وكما لو تقل أو زنى.

والثاني : أثه يزول ملكه عن ماله لزوال عصمة الإسلام , لأنه عمم بالإسلام دمه وماله ، ثم ملك ملك
المسلمون دمه بالردة ، فوجب أن يملكوا ماله بالردة وهذا بالهو هو الصحيح. والثالث : وهو على القول بالوقف ، أنه موقوف ، قال النوي : وهو الأظهر ، فإن مات مرتداً بان زواله بالردة ، وإن أسلم بان أنه لم يزل ، لآن بطلان أعماله يتوقف على موته ، مرتداً ، فكذا ملكه. انظر المسألة في مختصر المزني ص.

६٪ إذا كان العبد بين اثتين فأعتق أحدهما نصيبه ، فابن كان موسراً هوّم عليه نصيب شريكه وعتق


والثالث : أنه موقوف ، (فإن)(r) أدى . القيمة بان أنه عتق من وقت
اللفظ ، وإن فات ذلك ، تبين أنه لم يعتق ،
ومنها: إذا باع العبد على ظن أنه آبق ، أو مكاتب وكان قد رجع ، أو
فستخ الكتابة ، خرجها الر افعي على ما إذا إ اع ماع مال أبيه ظاناً حياته ،
 قال : فإن صح(1)، فقد ذكرو ا وجهين فيما إذا قال : إن كان مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية(V)، قال النووي : والأصع في هذه المسألة البطلان لوجود التقليق فيها صريحاه(A).
ومنها : لو اشترى لغيره على ظن أنه فضولي فبان أنه قد وكله في ذلك ، ذكرها النووي ، وقال : الأصح فيها الصحة كما في نظيرها من البيع(9)، قلت : وهذه إنما تتخرّع على القول بأنه لا تتوقف الوكالة على القبول ، (و أنه)(• •) يكون وكيلا قبل بلوغ الخبر إليه(11).

(11) إذا لم يشترط القبول في الوكالة فوكله والوكيل لا يعلم ، ثبتت وكالته على الاصصح ، فعلى هذا لو تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة ثم بان وكيلا ففي صحة تصرفه الخلاف السابق فيمن

باع مال أبيه يظنه حيأ فبان ميتأ .
وإن لم تثبت الوكالة فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ الخبر؟ وجهان. الروضة r.1/\&.

ومنها : إذا عامل العبد المأذون مَنْ عَرَف رقَّه ، ولم يعرف كونه مأذوناً
له في التجارة ، فيه هذا الخلاف أيضاً ، ذكره الر افعي(1).
ومنها : حكى الحليمي قولين(r) : إذا كدَّب مدعي الوكالة ، ثم عامله
فظهر مدقه ، في دعوى الوكالة ، وهو قريب من الخلاف في بيع الهازل. ومنها : لو باع الو اهب ما وهبه من إنسان آخر قبل/(r) القبض ، قال الشيخ أبو حامد : إن كان يعتقد أن الهبة لا تتم إلا بالقبض ، بطلت الهبة وصح البيع ، وإن كان يـتقد تمامها و انتقال المكك بنفس العقد ، ففي صحة
 ميت(0)، قلت : وعلى هذا ، (فنزوع)(I) هذه المسألة إلى بيع الهازل متجه. ومنها : [لو ](v) زوُج إمر أة المفقود فبان أنه كان ميتا ،وقد انقضت عدتها ، ففيه قولان : و الأصع المحة كما في نظيرها في البيع(^)، وقالو في نكاح الهازل : الأصح البطلان(9)، و الفرق بينهما منقدع. ومنها : لو زوج (ا بنته)(1-1) المجبرة وهو لا يعلم موجبات الصحة من الكفاءة وغيرها ثم بان أنها موجودة(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) قال الرافعي : هو ملحق عند الأنمة بما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت. }
\end{aligned}
$$

( المرجعان السابقان.
.rMA - ب
\& غ
(0) انظر المسألة في الروضة
(7) غي أ : فروع • وفي ج : ففروع
(V
( ^ اعتباراً بما في تفس الأمر ، فأشبه ما لو باع مال أبيه ظاناً حياته ، فبان ميتاً .
9) ت تقدمت المسألة في ص :
(1)
(1) القواعد للحصني ودتة 1ro.

ومنها : من أعتق عبد مورثه وهو لا يعلم انتقاله إليه ، (ثم بان ذلك)(1) "
 الطلاق ، لكن حكى الغز الي في الوسيط(ڭ) أن الإمام حكى وجها أنه لا ينفذ(0).
ومنها : لو أبر أه وهو لا يعلم أن له عليه ديناً ، فإن ا له عليه دين في نفس الأمر ، فإن قلنا : الابرِ اء الإسقاط ، صح تُطعاً ، وإن قلنا : تمليك ، فوجهان يتخرجان على القاعدة(T). ومنها : إذا كان لمورثانه على رجل دين فقال : أبر أتك من الدين الذي


 اللتعريف أو الإشتر اط ، وقد تقدم ذلك(^). ومنها : لو عقد النكاح بشهادة خنثيين ثم بان أنهما رجلان، ففيه وجهان،

في أ : ثم بان أنه ذلك .
والمعنى : أي تبين موت أبيه حال عتقه. r


(1) المرجعان السابقان
(9) لو قال لمن عليه ألف درهم : أبرأتك عن ألف درهم ، ثم ثال : لم أعلم وقت الابراء أنه كان لي عليه شيء ، لا يقبل قوله في الظاهر ، وفي الباطن وجهان
 وقال غيره : يقبل ، والخلاف مأخوذ مما إذا باع باع مال أبيه ظاناًاً مياته فبان ميتأ .
 (V



$$
(\xi \cdot \cdot)
$$

و أصحهما : صحة العقد ، ذكرها النووي(1) من زياد اته (في الروضة)(r). ومنها : إذا نكحت في صورة التفويض ثم وطئها وقلنا : بالأصع المشهور إنه يجب مهر المثل ، فهل العبرة بيوم العقد أو بيوم الوطء؟ فيه
 و استنبط الإمام من هذا أنا نتبين عند جريان الوطء وجوب المهر بالعقد ، قال : وعلى هذا فالأمر موقوف ، إن ارتفع النكاع ولم يجر وططء، ، تينا أن المهر لم يجب بالعقد ، وإن جرى وطء بان وجوبه بالعقد(r). ومنها : إذ أعتقت الأمة تحت عبد فلها الخيار في فست النكاع وهو على الفور (؟). فابن [ كان](0) طلقها طلاقاً رجعياً فعتقت في العدة فالمشهور



 ر اجعها تبين نفوذه ‘وإلا،لغى (9)، واستبعده الإمام قال : لأن [شرط

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 الروضة (1 } \\
& \text { (Y) في أ : الزوجية. وهو تصحيف. } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أحدهما : وهو الأظهر أنه على الفور ، لأه خيار نقص ، فكان على الفور كخيار العيب في } \\
& \text { البيع } \\
& \text { والثاني : أنه على التراخي ، لأنا لو جعلناه على الفو لم نأمن أن تختار المقام أو الغسخ ثم } \\
& \text { تتدم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ساقط من ج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ^) }
\end{aligned}
$$



أسلمت [ أمهة (ه) تمت عبد فعتقت فلها تأخير الفسخ لانتظار إسلامه ، فإن فسخت نفذ ، وفائدته كون عدتها من حين الفستخ لو أسلم ، وإن أجازت قال : إنه ينبني على وقف العقود(V)، وقال الر افعي : لا يفيد مدة هذا الوقف ، إلا على تقدير إسلام الزوج ، و أما لو أصر فلا يتصور إقامة المسلمة تحت

الكافر
ومنها : إذا أسلم مع أربع وتخلف أربع وهن وثنيات ، فعيَّن الأوليات اللاتي أسلمن معه للفست ، لم يصع على الر اجع(^)، وقيل : إنه يصح ، إلم موقوفأ ، فإن أصررن على الكفر إلى انقضاء العدة لغا ، وإن أسلمن في العدة تبين نفوذ الفسخ ني الأوليات ، وتعين الأخريات للنكاع(9)، قال الـ الر افعي : وهذا الوجه مأخوذ من وقف العقود ، ولو عين الأريع المتخلفات للنكاح لم يصح ، إلا على قول الوقف(•1)، ولو أسلم على ثمان فأسلمن على تر ادف وهو يخاطب كل و احدة بالفسخ عند إسلامها ، تعين

> (1) ساقط من أ
> - (Y

> § (
> (17/T الوجيز للغزالي
> (9)
> (V انظر الاشباه والنظانر لابن الوكيل (Y/

إسلامه • وإن أسلمن في العدة ، قال البغوي : تقع الفرتة باختيار الاوليات.
وثال الإمام : نتبين اندفاعهن باختلاف الدين ، لكن نتبين تعيينهن من وقت تعيينه للأوليات.
قال في الروضة : وهذا هو الموافق لالصعل الباب.
 الاختيار موقوفاً ، فإن أسلمن بانت صحته.

الفستخ للأربع المتأخر ات(1)، وعلى قول الوقف تتعين الأربع المتقدمات.



 (ولذلك) (^) يحكم بالتفرقة من حين الردة إذا لم تعد في العدة إلى الإسبلام(9)

ومنها : إذا قذف زوجته وقد ارتد بعد الدخول ، فلاعن(•1) في مدة العدة ، فاللحان موقوف ، فإن عاد إلى الإسلام في العدة كان اللعان العان و اقعاً موقعه ، لأنه وقع في صلب النكاع(11)، وإذا أصر على الردة حتى انقضت،
(1) لأن فستخ نكاحهن وتع وراء العدد الكامل فنقذ .

(Y
r

0) أي تبين بطلان الخلع لانقطاع النكاع بالردة.


- ف

 . $9 \mathrm{~V} / \mathrm{T}$
. (1.
والملاعنة : اللعن بين اثنين فصاعداً ، يقال : تلاعن القوم : أي لعن بعضهم بعضاً ، ولاعن الرجل زوجته ، قذفها بالفجود ، أو رماها برجل أنه زنى بها . وشرعاً : كلمات معلومة جعلت حجة المضطر إلى قذف من لطن فراشه وألحق به العار ، أو إلى نفي الولد
معجم مقاييس اللغة ror/0، لسان العرب rav/Ar، النظم المستعذب MA/r .r w/r

تبين وقوعه (في)(1) حال اليينونة ، فإن كان هناك ولد [ ونفاه ](Y) باللعان ؛ فهو ثافذ ، وإلا فقد تبين فساده وفي اندفاع حد القذف به وجهان ، و الأصح أنه لا يندفع ، وبنى الشيخ أبو محمد هذا الخلاف على تردد في أن الجاريـه في العدة لتبديل الدين سبيلها إذ ا تبين ارتفاع النكاع سبيل الرجعيات ، أو سبيل البائنات؟.

وقال الر انعي : وقضية هذا البناء أن يقال : هل يتبين فساد اللعان وترتد أحكامه؟ فيه خلاف ، ولا (يقصر)(r) النظر على أنه هل يندفع به الحد؟ وقال الإمام : قد أطلقو أن له اللعان في حال الردة ، وكان يجوز أن (يوقف)(£) أمر اللعان إلى أن يعود إلى الإسلام أو يصر(ه). (ومنها) (T) : إذ ا كاتب العبد كتابة فاسدة(V)، ثم أوصى به وهو يعتقد صحة الكتابة ففي صحة الوصسية قولان(^)، حكاهما البندنيجي(9) وقال : هما

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { في ع : نفاه } \\
& \text { (r } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مغني المحتاع } \\
& \text { (Y) في ب : قلت . } \\
& \text { الكتابة الفاسدة : هي التي اختلت صحتها لشرط فاسد في العوض ، بأن ذكر خمراً أو خنزيراً (V } \\
& \text { أو مجهولا ، أو لم يؤجله أو لم ينجمه ، أو كاتب بعض العبد . } \\
& \text { الروضة } \\
& \text { ^^) (إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ثّم أوصى برقبته فإن كان عالماً بفساد الكابة صحت الوصية تولا } \\
& \text { واحداً ، قال الصيدلاني وغيره : وتتضمن الوصية فسـخ الكتابة. } \\
& \text { وإن كان يعتقد صحة الكابة ففي صحة الوصية قولان : } \\
& \text { أحدهما : لا تصح الوصية ، لأنه أوصى معتقداً بطلان الوصية . } \\
& \text { وأظهرهما : تصح اعتباراً بحقيقه الحال. } \\
& \text { ومنهم : من طرد القولين فيما لو كان عالماً بفساد الكتابة ، لأن الفاسدة كالصحيحة في } \\
& \text {. حصول العتق وغيره }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) الأشباه والنظائر لابن الوكيل }
\end{aligned}
$$

قلت : هما القولان فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي ومقتضى ذلك أن يكون الأصح صصة الوصية ، ولا نظر إلى اعتقاد الموصي. ومنها : إذ ا نكحت إمر أة المفقود زوجها بطريقة وقد حكم الحاكم به ثم بان أن الزوج كان ميتاً وقت الحكم بالفرقة ، فالنكاح/(1) صصيح على القول القديم ، إذ التفريق يحصل في ذلك باطناً وظاهراً(Y)، وإن فرعنا على الجديد (r) فوجهان : بناء على وقف العقود ، و الظاهر أن الأصت الصحة ، كما لو باع مال أبيه. ومنها : في تد اخل(؟) العدتين إذ ا وطئها رجل بشبهة في عدة الطلاق
.rra - ب
$(1$
(Y القول القديم:أنها تتريص أربع سنين ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصنل الفرقة ، وهل هذا 'الحكم ينفذ ظاهراً وباطناً أم ظاهراً فقط ؟ فيه وجهان أو قولان :

أصحهما : الصحة
r) القول الجديد : وهو الأظهر أنه لا يجوذ لها أن تنكح غيره حتى يتحقق موته أو طلاقه ، ثم تعتد
وإذا نكحت على مقتضى القديم ، ثم بان الزوج ميتاً وقت الحكم بالفرقة ففي صحة النكاع على الجديد وجهان : بناء على بيع مال أبيه مع ظن الحياة إذا بان ميتاً . انظر المسألة في المهذب
§ ) معنى التداخل : أنها تعتد بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر من وقت الوطء ، ويندرج فيه بقية عدة - الطلاق

والعدتان قد يجتمعان عليها لشخص وقد يكونان لشـغصين.
فإذا كانتا من شخص واحد ينظر ، إن كانتا من جنس واحد ، بأن طلقها وشرعت في العدة بالأقراء أو الأشُهر ، ثـم وطئها في العدة جاهلا إن كان الطلاق بائناً ، أو عالماً إن كان الطلاق رجعياً تداخت العدتان ، فتبتديء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطللا وإن كانتا من جنسين ، بأن كانت إحداهما بالحمل والأخرى بالآقراء سواء طلقها حاملا ثم وطثّها أو حاثلا ثـم أحبلها ، ففي دخول الأخرى في الحمل وجهان : أصحهما : اللخول كالجنس الواحد. وإن كانت العدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو ششبهة فوطئت بشبهة أو نكاع فاسد ، أو كانت في عدة شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل ، بل تعتد عن كل واحد عدة كاملة . الروضة 「^ع/^، مغني المحتاج

وهناك حمل يحتمل أن يكمن من كل مذهما فإنه يعرض على القائف(1) بعد الوضع ، فمن ألحقه به منهما لحقه ، فإن كان الطلاق رجعياً ور اجعها
 لإحبال الواطك، إيا إياها ، هل له الرجعة) (r) ؟ فإن قلنا : نعم ، صحت الرجعة(६)، لأنه إمًا زمان عدته ، أو زمان عدة غيره ، الذي تصح فيه رجعته ، وهذا ما اختاره أبو إسحاق المروزي ، وإن قلنا ليس له الرجعة في مدة الحمل - وهو (الذي)(0) مصحه في التهذيب - لم يحكم بصحة الرجعة لجو از أن يكون الحمل من وطء الشبهة ، فإن بان بعد الوضع بإلحاق القائف أن الحمل من الزوع ، فهل يحكم الآن أن الرجعة صَخًت وحَتَت محلها؟ فيه وجهان(I) مأخوذان من مسألة ما (لو)(V) باع مال أبيه ، وإلا صلع الحكم بالصحة ، وكذلك لو ر اجع بعد الوضع في مدة الأقر اء لم يحكم بصحة رجعته أيضأ ، لجو از أن يكون الحمل منه وقد انقضت عدته به ، فلو بان بإلحاق القائف أن الحمل من وطه الشبهة ففي الحكم الآن بصحة الرجعة الوجهان ، أمنًا إذا [كان](A) الطلاق بائنأ وجدد الزوع النكاع ، إمّا قبل الوضع أو بعده ، فلا يحكم بصحة النكاع ، لجو از كونها في عدة الشبهة ، هينظذ ، فلو بان أن العدة كانت منه بإلحاق القائف ففي التتمة أنه على الوجهين في الرجعة و الأصح : الصحة. قال : وليس هذا [من العـي (9)

1) القائف : هو الذي يعرف الشبه ويميز الاثر • سمي بذلك لانه يقفو الأثياء أي يتتبعها . يقال : قفوته أتقوه وقفته أقفوه وقفيته : إذا تتبعت أثره ، مقلوب من القافي والجمع القافة.

 (ا \&
 1) أصحهما : نعم (V
 -

وقف العقود على الإجازة ، بل هو وقف على ظهور أمر (كان)(1) عند العقل ك ور أى الإمام أن الأصع هاهنا المنع ، وقال : [ إن ] [Y) الرجعة تصتمل مـا لا يـتمله النكاع ؛ ألا ترى أن الرجعة تصـع في حال الإحر ام ؛ ولا يصت النكاع ؟ فجاز أن تحتمل الرجعة الوقف ولا يحتمله النكاح(r). ومنها : إذ ا طلق قبل الدخول(£) وثيت لـها الخيار لـِكون الصعات زاد زيادة متصلة(ه)، بين دفع الشطر وبين نصف قيمته بغير زيادة ، أوثبت (له)(1) الخيار لكونه ناقصاً) (V)، أو ثبت لهما جميعاً لكونه] (^) زا ائداً من وجه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

£ ( ) هذه المسـألة في تشطير الصداق قبل الدخول

ويشطر الصداق قيل الدخول بالطلاق والخلع ، وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة ، كردة
الزوج ولعانه وغير ذلك.
انظر تشطير الصداق وكيفيته وموضعه وما يحدث في الصداق من تغيير في المهذب ON/T ،

 النصف ، بل يخير الزوجه ، فإن أبت رجع إلى نصف القيمة بغير تلك الزيادة ، وإن سمحت ، أجبر على القبول ، ولم يكن له طلب القيمة.
وحكى الحناطي وجهاً : أنه لا يِجر للمنة ، والصحيح الأنل •
قال الأصحاب : لا تمنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا الموضع ، فإما الأصول كالمبيع في يد المفلس ، والموهوب في يد الولد ، والمردود بالعيب في البيع ، فلا تمنع الزيادة الرجوع ، بل يستقلون بالرجوع معها ، وفرقوا بأن الرجوع في هذه الصور بالفست ، وهو رنع العقد من أصله أو من حينه ، فإن رفع من أصله ، فكأنه لا عقد ، وإن رفع من حينه ، فالفسِ شبيه بالعقد ، والزيادة تتبع الأصل غي العقد ، فكذا في الفسخن . وعود الشطر بالطلاق ليس فسخاً ، ولهذا لو سلم العبد الصداق من كسبه ثم عتق ، وطلق ، عاد النصف إليه لا إلى السيد ، وإنما هو ابتداء ملك ، يثبت فيما فرض صداتاً .
7) ني أ ، ع : لها ، وما أثبته موافق لما في الروضة والأشباه والنظائر لابن الوكيل
(إذا كان الخيار اللزوع فله الرجوع إلى نصف قيمة الصداق سليماً إن شاء ، وإن شاء قنع الاء (V بنصف الناقص بلا أرشى ، هذا تول الأصحاب .

وقال الاجمام ويحتمل أن يقال : يجب الأرش . وجعل الغزالي هذا الاحتمال وجهين - (^)
[وناقصاً] (1) من وجه (Y)، فهذا الخيار على التر اخي كخيار رجوع الو اهب فيما وهب من ولده ، و الملك موقوف حتى يختار من له الخيار وحيث كان الخيار(r) (لها)( \&) فله أن يطالهها ويدعي عليها بأحد الآمرين ولا يعيَن و احداً مذهما ، فإن أصرت على الامتناع حبس القاضي [عنها ](o) عين الصد اق ، حتى تختار [ولا [ (T) ينفذ تصرفها فيه حينئذ ، كالمرهون ، وإذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق ، حتى تتبعه الزو ائد [ الحادثة] (V) بين الطلاق والاختيار أو (يجعل)(A) الملك عند الاختيار وقبل ذلك يكون مستمرآ على ملكها؟ (يتجه)(9) أن يخرع على الخلاف في أن (الشطر)(•1) يعود بنفس [ الطلاق](Il)، أو باختيار (التملك)(1r(1)،

ساقط من ع(1
(Y إذا كان الصداق زاندأ من وجه وناقصاً من وجه يثّبت الخيار لكل مذهما ، وللزوع أن لا يقبل العين لنقصها ، ويعدل إلى نصف القيمة ، ولها أن لا تبذلها لزيادتها وتدفع نصف القيمة. فإن اتفقا على ردالعين جاز ولا شيء لأحدهما على الآخر ، وليس الاعتبار بزيادة القيمة ، بل
 مثال ذلك : أصدقها عبداً صغيراً فكبر • فإنه نقص بسبب نقص القيمة ، ولان الصغير يدخل على النساء ، ويقبل التأديب والرياضة. وفيه زيادة بقوته ، علىالشداند والأد والسفار وغير ذلك. أو أصدقها شـجرة فكبرت فقل تمرها وذاد حطبها
 وإذا طلب الزوع فلا يعين في طلبه العين ولا القيمة لان التعيين يناقض تفويض الأمر إليها كا
 ويمنعها من التصرف فيها ، لان تعلق حق الزوع بالصداق فقق تعق حق المرتهن بالمرهون والغرماء بالتركه.

- (\&

(9)
- (V
- (^

4) في أ : متجه
(1) ال

- (I)
(IY (IY

فعلى الاول - وهو الاهع - يتبين أن الملك حصل من حين الطلاف/(1)، وعلى الثاني يكف حصوله من حين الاختيار(r) الاني ومنها : رهن العبد الجاني جناية يتعلق (فيها)(r) الأرش برقبته ، لا لا لا

 المستحق عَمَى مَالٍٍ بعد الرهن وتعلق المال برقبته ، ففيه وجهان ، نقلهما
الإمام و الغز الي :

و التاني : أنه يتبين الفساد في الرهن الرنكا لونا لو كان تعلق المال برقبته

 وتعق الضمان برقبته ففي فساد الرهن وجهان . وههنا أولى بالمنع لأن الحفر ليس سباً تاماً ، بخلاف الصورة السابقة(v).
(1 بداية اللوحة .
Y انظر المسألة في اللروضة
 - في ع
\& (هن العبد الجاني مرتب على بيعه ، إن لم يصع بيعه فرهنه أولى ، وإن صع ، ففي رهنه قولان ، وفرقوا بينهما بأن الجناية العارضهة في دوام الرهن تقتضبي تقديم حت المجني عليه ، فإذا وجدت أولًا منعت من ثبوت حق المرتهن. أما بيع العبد الجاني فالمذهب أنه لا يصح بيعه إن تعلق برقبته مال • ويصع إن تعلق به

) (أي يكن كجناية تصدر من المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يبع في الجناية.
(
(A
 لابن الوكيل

ومنها : الخلاف في أنكحة الكفار وحاصله ثلاثة أوجه ، وحكاها
الغز الي أقو الا :

أصحها : أنها صحيحة.
و الثاني : أنها باطلة .
و الثالث : القول بالوقف ، إلى الإسلام ، فما يقرَر عليه إذا أسلمو تيينا صحته ، وما لا يقرر عليه نتين فساده.

ويروى هذا عن القفال ، وإليه مال ابن الحداد ، واستغربه إمام
الحرمين(1).
ومما ينبني على ذلك ما ذكره ابن الحداد في فروعه أنه لو نكح المشرك أختين وطلقهما ثلاثأ (ثلاثاً) (Y)، ثم أسلمو ا أنه يخير بينهما ، كما لو أسلمو ا ولا طلاق ، فإذا اختار إحد اهما ثبت نكاحها ، ونفذ فيها الطلاق الثلاث ، ولا بد فيها من محلل ، و اندفعت الأخرى بحق(r) الإبلام ، ولا يحتاج فيها إلى محلل ، قال الأصحاب : هذا إنما يجيء على القول بالوقف ، فيكون حينذ نفوذ هذا الطلاق موقوفاً على إسلامه و اختياره ، وإلا فعلى القول بالمحة [ أو الفساد ](&)، لا يجيء هذا ا(0). ومنها : إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط(؟)، كالبطيخ ،
 - (Y ( \& ( )
0) لان على القول بصحة أنكحتهم ينفذ الطلاق فيهما ، ولم ينكع واحدة منهما إلا بمحل وعلى القول بفساد أنكحتهم فلا نكاح ولا طلاق ، ولا حاجة إلى محلل فيهما .
 الاخخرى ، فإذا طلقهما أمر بالاختيار لينفذ الطلاق في المنكوحة ويحتاج إلى محلل لها دون

$$
\begin{aligned}
& \text { الاخرى }
\end{aligned}
$$

٪) الاختلاط الذي يبقى معه التمييز لا اعتبار به ، والمراد هنا الاختلاط الذي لا يبقى معه تمييز.

و القثاء(I)، وشرط أن (يقطع)(Y) المشتري ثمرته عند خوف الاخختلاط ، صت الييع ، وإن لم يشترط ذلك كان اليعع باطلا ، وفيه قول أو وجه : أنه موقوف إن سدع البائع بما [حدث] [r) تبين انعهاد البيع ، وإلا تبين أنه [ لم ينعقد من أصله(؟).

ومنها : قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على أظهر القولين(0)، فتصرف الو ارث فيه قبل وفاء به مردود ](ף)، إن كان معسراً ، وإن كان موسراً ففيه أوجه :

ثالثها: أنه موقوف : إن قضي الدين بان النفوذ ، وإلا فلا .
فهذه المسائل كلها الوقف فيها وقف تبيَن ، ويقرب منها أيضاً ما إذ ا وجب عليه الحع ، ثم جن فاستتاب عنه الولي ، ثم مات قبل أن يفيق ، ففي

1) القثاء : اسم لما يسميه الناس الخيار والفَجْو والفَّوس ، وبعض الناس يطلق القثاء على

نوع يشبه الخيار.
 - في أ : يقلع
(r
を) انظر المسألة في فتع العزيز ص.11، الروضة
0) الديون التي على الميت تتعلق بتركه تطعاً ، وأن هذا التعلق لا يمنع الإرث على الصحيع •

> فعلى هذا في كيفيته قولان ، ويقال : وجهان :

أحدهما : كتعلق الآرش برقبة الجاني
وأظهرهما : كتعلق الديون بالمرهون ، لان الشارع إنما أثبت هذا التعلق نظراً للميت ، لتبرأ ذمته ، فاللائق به أن لا يسلط الوارث عليه.
فلو أعتق الوارث أو باع وهو معسر لم يصح قطعأ ، سواء جعلناه كالجاني أو كالمرهون.
 وجه على تعلق المرهون ، وفي وجه هما موقوفان ، ذكرهما العلاني الاني ، ولا فقق بين أن يكون
 والثاني : إن كان الدين أقل ، نفذ تصرف الوارث الـو الى أن لا لا يبقى إلا قدر الدين .
 (9) ما بين المعكوفتين ساتط من أ .

إجز أئه وجهان(1) ، كما لو استناب من يرجو زو ال مرضه وقد تقدم فيه قولان : أظهرهما : علم الاججز اء ، ولو استمر المرض به حتى تصقق عضبه بعد الاستنابة ففيه خلاف أيضاً ، و الأصع عندهم عدم الإجز اء أيضأ (Y)، وإن كان رجوعه إلى مسألة ما إذ ا باع مال أبيه ظاهراً ، لكنهم نظرو ا (r) إلى شرط الاستنابة تصقق العضب عندها ، ولم يكن حينئذ (محقةاً)( ؟)، فتخلفت الصحة لفو ات شرطها (0)، و أما في مسألة الجنون فينبغي أن تكون مرتبة على ذلك/(ף) إن قلنا هناك بالإجز اء ، فهاهنا أولى ، وإلا فوجهان • و الفرق : أن تحقق العضب ربما (يكون لحصول زيالة)(V) في المرض حدثت بعد الاستتابة ، وذلك لا يجيء في مسألة الجنون ، و المعتمد في عدم الإجز اء ما ذكرنا من فو ات شرط الاستنابة. ومنها : [ أيضاً ](%5E) إذ ال ارتابت المطلقة بالحمل بعدما اعتدت بالأقر اء أو الأشـهر ونكحت بعد الارتياب ، وفيه طريقان : أصحهما : أن هذ ا النكاح موقوف ، فإن بان كونها حائلا تبين صحته ،
 و الثانية : نقل قولين ، لأنه نص في موضع آخر على بطلان النكاع • وذكر
(1) من وجب عليه الحع ثم جن ، ليس للولي أن يستيب عنه ، لأنه قد يفيق فيحع بنفسه ، فإذا مات قبل الإفاقة ، حع عنه الولي ، فلو استناب عنه ومات قيل الإني استنابة المريض اللذي يرجى برؤه إذا مات ، وقد تقدم ذلك في ص وانظر المسالة في المجموع V/ IIT/ الروضة . المرجعان السابقان (r
r


غ غي أ : متحققاً .
 .
(Y (


جماعة :أنهما مبنيان على القولين في وقف العقود . و اعترض الشيخ أبو علي عليه بأن القول بوقف العقود قديم ، و الوقف (هنا)(1) منقول عن أن الجديد ، وفي هذا الاعتر اض نظر من وجهين :
[ أحدهما ] [ (r) : أن هذا من وقف التبين وهو منصوص عليه في الجديد6 كما تقدم(r) فيمن باع مال أبيه ظاناً مياته ، وكان ميتاً ، وفي الوصية [ بالعبد ] ( ) المكاتب كتابة فاسدة ، فيكون هذ ا موضعاً ثالثاً. و الثاني : أنه وإن كان وقف انعقاد فقد تقدم نص الشافـعي(0) في البويطي على القول بالوقف (إن)(r) ثبت حديث(v) عروة ، فيكون قوله بالوقف في مسألة المرتابة مو افقاً لذلك . وقال ابن سريع : النصان منزلان على حالين ، [فالقول](A) الأول : محمول على ما إذا حدثت الريبة بعد ما ما انقضت الأقر اء أو الأثشهر [ونكحت](9) فلا يبطل النكاع ، بل يتوقف الزوع (عن)(•) الوطء إلى أن يتبين الحال . (قال : فأما) (11) إذا الكحت و الريبة حاملة فلا يصح النكاع ، للشك في انقضاء العدة ، إذ يحتمل أن تكون عدتها بوضع الحمل [فلا ينكح](1r) إلا بيقين ، قال : ولو تلنا بصحة ها النكاع ، لجعلناه موقوفاً ، و العقود لا توتف على القول الجديد(Ir)،


و أجاب الر افعي عن ذلك بأن هذا ليس من وقف الانعقاد ، لتخلف شرط الصحة إلى أن يوجد ذلك الشرط ، بل هو من وقف التبين ، فيحكم بأن
 كما أنه إذا حدثت الريبة بعدما نكحت ، لا يحكم بيطلان النكاح ، لكن إذا تحقق الحمل يوم النكاع تبين أنه كان باطلا(r).
ومنها قولهم : إن الأصح صحة الحو اله بالثمن(\&) في زمن الخيار وعليه (0)، والأصح (عندهم ) أيضاً) وبه تطع الشيخ أبو حامد و الإمام وغيرهما ، أنه إذا فستخ البيع بالخيار انقطعت الحو اله(٪) مع أن الأصح عند الر افعي ومن تبعه أن استحقاق الثمن كالملك في المبيع ، يكون موقوفاً إذا كان الخيار لهما ، فإن فسخ العقد بان الملك للبائع ، وأنه لا حق له في الثمن ، فكيف تصح الحو اله وقد بان عدم استحقاق الثمن و الدين المحال به وعليه ؟ فقد يقال(V) : إن هذا من وقف الانعقاد لا سيما على

> (1) في ب: ينعقد
> (Y (Y

> を) وذلك بأن يحيل المشتري البانع على رجل.
> ه) بأن يحيل البانع رجلا على المشتريهوالثمن في مدة الخيار تصح الحوالة به وعليه على الاصحع ك لانه صصائر إلى اللزوم والخيار عارض فيه فيعطى حكم اللازم. والثاني : لا ، لانه ليس بلازم في الحالـ فعلىالقول بالمنع ففي انقطاع الخيار به وجهان. وعلى القول بالجواز فتطع الإمام والغزالي بأنه لايبطل الخيار.
> (1) لانها إنما صحت لإفضاء البيع إلى اللزوم فإذا لم يفض لم تصح •

> المحتاع
> (V الدين ولا تحقق له في نفس الامر
> نعم لو قلنا : إن الاستحقاق حاصل وإن الفسخ يقطع الملك من حينه ، كما أنه رفع للعقد من حينه لا من أصله - على أحد الوجهين - أمكن ذلك ، ولكن الأصح أن الفسخ فيه يرفع العقد من حينه ، مـ أنه يبين أنه لا ملك للمشتري وأن الملك في البيع لم يزل اللبانع وأنه لم يستحق الثمن ، والتحقيق أن هذه المسألة من وتف التبيّن ، وهي كمسألة بيع مال أبيه على ظن أنه

القول بأن الفستخ يقطع الملك من حينه ، ولكن الأظهر أن هذا من وقف التبين ، لأن الأصع أن الفسخ هنا رفع العقد من أصله ، فيتبين به أنه لم يكن للمشتري ملك ، وأن الباثع لم يملك الثمن ، فيمكم حينذ بيطلان الحو الة من الأصل ، إلا أن هذا يعكر عليه قول/(1) الإمام [و الغز الي "r) و الر افعي ومن تبعهم : أن الحو الة انقطعت عند فست البيع ، لأن هذه العبارة تشعر بأنها انعقدت ثم انقطعت من حين الفسخ ، وليس كذلك ، ولهذا (جزمو ) (ب) في هذه المسألة بانفساخ الحو الة ، وقال الشيخ أبو محمد : إنه لا خلاف فيه ، وقالوا فيما إذا فسخ (اليع)(ڭ) ؛ بخيار العيب ، وقد وقعت الحو الة بثمنه أو عليه هل تنفسخ الحو الة ؟ فيه قولان(o).

حي فإذا هو ميت ، وإن سلكناها عكس ما سلكنا هناك ، فإن هناك يحكم في أول الأمر ببطلان البيع اعتماداً على الظاهر ، فإذا انكشف أن أباه كان ميتاً وأن البانع هو الجائز ،

حكمنا بالصحة وأبطلانا الحكم السابق. وفي مسألتنا هذه حكمنا بصحة الحوالة اعتمادأ على ظاهر استمرار عتد البيع وثبوت استحقاق الثمن للبائع ، فإذا فسـخ البيع وانكشف أنه لم يستحقه حكمنا بفساد الحوالة من الأصل لأنه ظهر أن المقتضي للصحة لم يوجد ، وأبطلنا ما حكمنا به ، لكن لايصح عند هذا تا تول الإمام
 انقطعت من حينه ، وليس كذلك ، ولأجل هذا جزموا ني هذه المسألة بانفساخ الحوالة). الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1) بداية اللوحة البّ - (Y
 ع) في أ : المبيع .
0) للأصحاب في المسألة ثلاث طرق :

أحدها : البطلان . والثاني : الصحة. والثالث : أن في بطلان الحوالة قولان أحدهما : لا تبطل الحوالة فيطالب البائع المحال عليه بالمال ويرجع المشتري على الباني بالثمن ، لانته تصرف ني أحد عوضي البيع فلا يبطل بالرد بالعيب.
والثاني : تبطل الحوالة ، وهو الذي ذكره المزني في المختصر ، فلا يجوذ للبانع مطالبة
 ولم يتعلق به حق غيرهما ، وجب أن تبطل الحوالة الة الة
قال الشاشي في الحلية : وهو الأصح • وقال النمعي في الروضة : وهو الأظهر ، وصحصه الرانعي ني المحرر ، وعليه المذهب.

واختلفوا في الر اجح منهما. وفرّق الإمام وغيره ، بأن فسخ البيع بخيار التروي(1) تبين أن الثمن لم يصر إلى اللزوم بخلاف الفسخ بالعيب فإن الثمن (كان قد)(Y) لزم قبله( (r).
ومنها : إذ ا باع العدل الرهن بالإذن بثمن مثله فز اد ر اغب في مجلس العقد فالأصح انفساخ البيع ، لأن مجلس العقد كحالة العقد(گ)، فلو رجع الر اغب عن ذلك بعد التمكن من البيع [منه](0) فالأصح أنه لا بد من بيع جديد من الأول. وفي طريقة الصيدلاني: أنا نتبين أن الانفساخ لم يكن و البيع الأول بحاله ، وصحصه الغز الي في الوسيط ، وشبهه بما إذا بذل الابن الطاعة في الحع وجعلناه بذلك مستطيعاً ثم رجع عن الطاعه قبل أن يخرج أهل بلده ، فإنا نتبين عدم الوجوب(1). ومنها : بيع العبد الجاني جناية توجب ( المال)(v) ، متعلقاً برقبته ، من
(1) خيار التريي : هو ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على نوات أمر في المبيع فتح العزيز rar/^، مغني المحتات - (Y


§) وليس له أن يبيع بئمن المثل وهناك من يبذل زيادة. (0)

أحدها : أن يكون ممن يصح منه أداء حجة الإسلام بنفسه ، بأن يكون بالفاً عاقلا حرأ مسلماً .
والياني : كونه لا حع عليه
والثالث : أن يكون موثوقاً بيذله له هـ
والرابع : أن لا يكمن معضوباً ه.
ثُم قال : قال السرخسي : وذكر التفال مع هذه الشروط شُرطاً آخر وهو بقاء المطيع علىالطاءة مدة إمكان الحع ، فلو رجع تبل الإمكان فلا وجوب كما إذا استجمع أسباب الاستطاءة في حق نفسه ففات بعضها قبل إمكان الحع ، فإنه يسقط الوجوب ، ولا نتول إنه لم يجب . والله أعلم.
 (V

غير اختيار الفداء ، و السيد معسر(1) وفيه ثلاثة أقو ال :
أصحها : أنه لا يمع البيع(Y).
[و الثاني : المحة](%D9%AA)، ويكون السيد بالبيع مختارأ للفد اء(\&)، وهو
اختيار المزني.
و الثالث : حكاه صاحب التتمة عن بعض الأصحاب تخريجاً ، أنه موقوف فإن فد اه السيد نفذ وإلا فلا (0). وهذا من جنس الوقف في بيع المفلس وتصرث الر اهن ، لأن المنع (منه)(1) لحق الغير.
 اختياره الفداء ، وفيه أيضأ ثلاثة أقو ال ، لكن الأصح هنا الصحة ، لقوة العتق(^).

وثالثها: أنه موقوف ، فإن فداه السيد تبين نفوذه وإلا فلا ، وهو من

1) قال الرافعي : وإن باعه قبل اختيار الفداء وهو معسر ، فلا ، لما فيه من إبطال حق المجني عليه.
ومنهم : من طرد الخلاف الذي نذكره ني الموسر ، وهو ما ذكره العلائي في المعسر وحكم بثبوت الخيار اللمجني عليه إن صح
Y (Y لأن حق المجني عليه متعلق به فمنع صحة بيعه كحق المرتهن في المرهون بل أولى ، لأن حق
المجني عليه أقوى ، ألا ترى أنه إذا جنى العبد المرهون تقدم حق المجني عليه على حق المرتهن؟
(
£ ) ( ) لأن هذا الحق تعلق به من غير اختيار المالك فلا يمنع صحة البيع كحق الزكاة ويخالف المرهون ، لأنه بالرهن منع نفسه من التصرف وهاهنا لم يعقد عقداً ولم يحجز نفسه عن التصرف.

(Y) في أ : فيه

- ساقط من (V
^) (
والثاني : لا ينفذ.
والثالث : أنه موقوف ، إن فداه نفذ ، وإلا نلا .


ومنها : إذا ثبت لللأمة خيار الفستخ بعتقها ، تصت عبد فhلقها الزوج
طلاقًا بائنا ، فقولان :
أحدهما : ويحكى عن الأم : أن الطلاق موقوف فإن فسخت بان أنه لم يقع ‘ وإن [ لم ](r) تفسـخ تبين وقوعه( ))، لأن تنفيذه في الـحال يبطل حقها من
 موقوفا ، فكذلك هنا .
و الثاني : وهو نصه في الإملاء ، أنه يقع ويبطل به الخيار (0)، وصحصه الر افعي وغيره ، وفرق بينه وبين الطلاق في حال الردة بأن الانفساغ في الردة (مستند .إلى حال)(ף) الردة فتبين أُن الطلاق لم يصـادف النكا و الفسـخ بالعتق [لا
ومنها : لو طلق الزوع المعيب قبل فست الزوجة بعيبه ، فيه هذا الخلاف بعينه(^)، وحقيقة هذ ا الوقف فيهما يرجع (إلى)(9) وقف الانعقاد ، لا وقف التبين ، وبه يعرف (أن القول)(•) بـهذا الوقف مما نص عليه في الجديد لأن القول به منصوص عليه في الأم كما (ذكرنا)(11).
(1) في أ : التوقف.

Y Y ( Y أي ما حكاه صاحب التتمة عن بعض الأكحاب أنهم خرجوا تولا ثالثاً وهو القول بالوقف في مسألة بيع العبد الجاني جناية تتتضي المال متعلقاً برقبته. انظر المرجعرّن السابقمن .

- (

(0)

قال النوري : ومنهم من أنكر القطل الأول.
(Y) في أ ، ب • ع : يستند إلى حاله .
. (V

9 ا
(1) .
(11) في ع : كما ذكرناه.

ومنها : إذا وكل (1) في الخلع ولم يعين ما يخالع به ، فخالع الوكيل
 الوقوع بالكلية ، كما صحصه البغوي والر افعي في المحرر و النووي ك

 وإلا رد الـمـال و الطـلاق . واعتـرض علـيْه الإمـام و الــــز الـي بأن القـول بـوقـف الطـلاق هكذا خـروع عـن الضـبط(0)، وهـو عجـيـب ، لأن
() التوكيل بالخلع من الجانبين جائز لأنه عقد مـاوضة كالبيع ، وإن قدر الزوع المال للوكيل ، فينبغي أن يخالع بما قدر له أو أكثر . وإن أطلق التوكيل فينبغي أن يخالع بمهر المثل أى أكثر ولا ينقص ، فإن خالع الوكيل بأقل من مهر المثل في صورة الإطلاق ، فقد نص الشافعي على قولين في ذلك. الألل : يقع الطلاق ويرجع عليه بمهر المثل ، وهذا نصه في الإملاء .
والثاني : أن الزوع بالخيار بين أن يرضى بمهر المثل ويكون الطلاق بانثاً وبين أن يرده ، ويكون الطلاق رجعياً
وإن خالع الوكيل بأقل مما تدر له ، غقد نص الشافعي على عدم وقوع الطلاق ، وللأصحاب في ذلك خمسة طرق:
أظهرها : يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثل ، ولا خيار للزوع ، ولآ يقع في صورة التقدير عملا بالنصين ، لتصريع المخالغة في صورة التقدير م والثاني : لا يقع فيهما كالمخالغة في البيع .
 والرابع : يتخير الزوع بين المسمى وترك العوض ، وجثل الطلاق رجمياً .
والخامس : ما ذكره العلانئ

- ساقط من ع
.
• ( )

ه) ثال الشيخ صدر الدين : قال الغزالي في البسيط : وهذا يكاد يكون وقفاً للطلاق • وتبع في
 وهها إنحلال وخروع عن الضبط وكأن وجه الإنكار أن هذا القول في الجديد حتى أشار الإمام $\quad$ نسبته إلى تخريع ابن سريع،

 والنكاع من حيث أن الطلاق يقبل الإغرار. . ثم قالوا في الاعتذار عن هذا : يجمذ أن يقال :

الإمـام [رحمه اللَ [1 (1) قال (عقيب)(r) مسألة بيع الفضولي ، إن الخلاف فيه جار في الطلاق أيضاً(r) ، فكان إنكارهما بالنسبه إلى التفريع على الجديد، وقد تقدم(£) أن الاممام [الأعظم و الحبر المقدم](0) الشافعي رضي اله عنه نص في البويطي على جريان ذلك في العتق إن ثبت حديث عروة
 تقدم نص الشافعي آنفأ في الأم على وقف الطلاق في خيار الأمة(V)، ونسب الإمام وغيره القول بالوقف في مسألة الخلع هذه إلى ابن سريع ، وقال هو وغيره : إن الوقف في الطلاق أولى منه في البيع و النكاح ، من ميث إلن الطلاق يقبل التعليق والاغغر ار ، ثم ردو ا ذلك إلى وقف التبين ، من جهة أن الطلاق منوط بعوض ، قابل للرد ، فإذ ا رد العوض انعطف الرد على الطلاق(^). وفي هذا نظر ، لأن وقف التبين لا يتوقف على الإجازة ، وهذا يتوقف عليها(9).
ومنها : إذا أسلمت الزوجة وتخلف الزوج (أو)(‘) أسلم ، وتخلفت


وهي مجوسية أو وثنية وكان ذلك بعد الدخول ، فطلق الزوج في العدة ، فالمشهور أن الطلاق موقوف ، إن اجتمعا على الابسلام قبل تمام العدة ، تبين وقوعه وتعتد من وقت الطلاق ، [وإلا فلا طلاق . وحكى الإمام أن بعضهم جعل الطلاق [(1) على (قولي)(r) العقود ، حتى لا يقع في قول وإن اجتمعا على الإسلام ، قال الر افمي : و المذهب الأول ، فإن الطلاق (و العتق)(r) يقبلان صريح التعليق ، فأولى أن يقبلا تقدير التعليق ، وقال : وكذا ايتوقف في الظهار و الإيلاء(\&)، قلت : وهذا الوقف راج اجع إلى وقف تصرف المفلس في أمو اله المحجور عليه فيها ، و الفرق بين هذا وا وبين ما إذا باع مال أبيه أن هناك المعنى المجوز (للتصرف)(ه) قائم ، في الحال ، الح لكن لم يعلمه المتصرف ، وإسلام المتخلفة أو إصر ارها إلى انقضضاء العدة ليس حاصلا في الحال ، وإنما هو متعلق بالاستقبال(T). ومنها : في هذه المسألة أيضاً ، [ما ](V) إذا أسلم الزوج وتخلفت وهي وثنية أو مجوسية ، فنكح أختها في (زمن)(N) التوقف ، أو كان قد طلقها في الشرك طلقة رجعية ثم أسلم ونكح في العدة أختها المسلمة ، أو أربعاً سو اها ، فالمذهب بطلان النكاح في هذه ( الصورة)(9)، لأن زو ال نكاع المتخلفة غير متيقن ، فلا ينكع من لا يجوز الجمع (بينها)(•1) وبينها (11)، [وقال](1)) المزني : يتوقف في هذا النكاع أيضاً كما يتوقف


في نكاح المتخلفة ، فإن(1) أسلمت تبين بطلان نكاع الثانية ، وإلا تبين صحته(Y).

وحكى الإمام عن بعض الأصحاب أنه خرّج ذلك على قولي وقف
 وبين ما إذا باع مال أبيه بما تقدم(؟) (آنفأ) (ه) في الصورة التي قبل هذه ، ورfٔى الر افعي/(T) إلحاق هذه بيع الفضولي ، فإن (توقفه)(V) على الإجازه

 الأصحاب مفرعأ على ظاهر المذهب وهو [ أن] (9) العقود لا تالوقف
على الإجازة.

قلت : و الفرق بين هذه (الصورة)(••1) و المسألة التي قبلها أن الطلاق
 تبين استمر ار النكاح تبين نفوذه كما في بيع المفلس ما حجر عليه فيه ، ثم استمر ملكه عليه بعد الحجر ، بخلاف نكاع أخت المت المتخلفة ، أو أو أربع سو اها ، فإنه تصرف فيما لم يكن له به تعلق ، ويتعلق على أمر مستقبل ، فهو بتصرف الفضولي أشبه(11). ومنها : لو ذبح أجنبي (أضحية)(1r)) الغير التي نذرها معينة في وقت


الأضحية ، أو ذبح هدياً معيناً لغيره بعد بلوغ النسك ، فالمشهور : أنه يقع الموقع ويفرق المالك اللحم(1).
وفيه قول عن القديم : أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابع ويغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود(r).

ومنها : إذا ا قال عند خوف غرق السفينة : ألق متاعك في البحر ، و أنا (و الركبان) (r) ضامنون ، و أر اد إنشاء الضمان عنهم ، فألقاه ، ثم قالو ا :

قد رضينا بما قال : ففيه وجهان :
أحدهما : أنهم لا يكونون بذلك (ضامنين)(\&) بناء على المشهور أن العقود لا تتوقف على الجديد ، وهو اختيار القاضي حسين و الإمام. و الثاني : أنهم يصيرون بذلك ضامنين له ويلزمهم (وهو اختيار)(0) الا (ه) الفز الي ، لأن هذا مبني على المصلحة و المسامحة(1).
ومنها : الوكيل بالبيع مطلقاً يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالًا ، فلو خالف ، بطل . وفيه قول : أنه يصح موقوفاً على إجازة المالك ، قال الر الفعي: وهو القول المنقول في بيع الفضولي(v)، و الخلاف في هذه المسائل ككها

1) لالته مستحق الصرف إلى هذه الجهة ، فلا يشترط فعله كرد الوديعة ، ولأن ذبحها لا يفتقر

(Y وهذا القول ضعيف ، فعلى المشهور هل على الذابع أرش ما نقص بالذبح ؟ ع فيه طريقان :

وأصحهما - وهو الطريق الثاني وبه تطع الجمهود وهو المنصوص - : نمم ، ولأن إراقة الدم
مقصودة وقد نوتها .


- في




(V إذا وكله في بيع شيء وأطلق ، لا يمع بيعه بغير نقد البلد ، ولا بتمن مؤجل ، ولا بغبن


قريب من الخلاف في المسائل المتقدمة [في أن العبرة بالحال أو بالمآل ،
 على وجه الاحتياط ولا لامتثال الأمر فصادف الصو اب ، فإنه لا يصح(r). و الله [سبحانه](%D8%9F) أعلم. $i$

$$
\begin{aligned}
& \text { = }
\end{aligned}
$$

YVC:تقدمت القاعدة في صن
(Y
(r
• (٪

## قاعصةة) (1)

المستند في الشيء الغالب فيحه أنه لا يضر (Y) التصريع به ، وقد يضر ذلك في صور يسيرة ، منها :
الشهاده بالاستفاضة (r)، فيما يجوز فيه( (£) ذلك لو صرع الشاهد بمستنده غي شـهادته ، الجاري على ألسنة المشائخ أنها لا تقبل وليس مصرحاً بها في الكتب المشهورة ولكن ذكرها ابن أبي الدم في أدب
(1) عبّر الشيخ هدر الدين عن هذه القاعدة بقوله : "المستند في الشهادة قد يضر التصريع به غي صور". الالشباه والنظائر r/ r. rer

وقل عبر عنها ابن السبكي بقوله : "مستند الشـاهد إن كان إخفاوٌه يورث ريبة تعين ذكره ، فلا تقبل الشهادة إلا بذكره ، وإن كان ذكره يورث ريبة تعين إخفاؤه فترد الشهادة عند ذكره ، وإن
 اختلف فيه.
ألأشباه والنظائر لابن السبكي /ro/ع.

- غ

٪) فاض الحديث والخبر واستفاض ، ذاع وانتشر ، وحديث مستفيض ، منتشر شائع في الناس.
 والمعتبر في الاستفاضة أوجه :
أصحها : أنه يشترط أن يسمعه من جمع كثير يقع العلم أو الظن بخبرهم ، ويئمن تواطئهم على الكذب

والثاني : يكفي سماعه من عدلين ، لاْن الحاكم يعتمد قولهما فكذا الشاهد . والثالث : يكفي واحد إذا سكن إليه القلب . وشرط الحمل بالاستفاضة أن لا تـارض باستا الـفاضة مثلها ๕) تجوز الشهادة بالاستفاضة في الملك والنسب بلا خلاف ، ويثبت بها الموت على المذهب وبه قطه الاكثرون.

واختلفوا في النكاح والعتق والولاء والوقف ، والأصح عند المحققين والاكثُرين في الجميع : الجواز ، لانها أمور مؤبدة ، فإذا طالت مدتها عسر إقامة البيتة على ابتدائها ، فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفضاة.
ومما يثبت بالاستفاضة أيضاً القضاء والولاء والجرع والتعديل والاررث والرضاع والرشد والسفه
وغير ذلك.
 الروضة مغني المحتاع

القضاء له ، و أن الأصع أنها لا تسمع(1)، وهذا يقتضي إثبات خلاف في
 و المنع على هذا فيما إذا صرع بمستنده في حالة الاد اء أقوى ، لكن الرد مشكل ، يحتاع إلى دليل يدل عليه(r).

ومنها : ما قاله القاضي حسين في فتاويه : إن خق إجر اء الماء على سطع الغير أو في أرضه تجوز الشهادة به إذا رآه مدة طويلة بلا مانع(r)، قال : ولا يكفي قول الشاهد : ر أيت ذلك سنين ، أو fi ذلك مستند شهادتي (؛ ) وقد حكى عن أبي عاصم العبادي أنه لو شهل له شاهد بالملك وآخر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لان ذكره للمستند يشعر بعدم جزمه بالشهادة. }
\end{aligned}
$$

 فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال قبلت شهادته ، وهو الظاهر . مغني المحتاع
وقد ذكر ابن السبكي هذه المسأله في فروع قاعدة "الشُيء الذي لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه
 له أن يصرع به في شُهادته ، لان ذكره إياه بين يدي الحاكم قد يودث الحاكم ريبة ، إذ من الجانز أن لا يتبين عند الحاكم الظن الذي أثاره عند الشاهد ، لا سيما وقد يقوم عند الشاهـد


صرح بأن مستنده الاستفاضة لم يقبل ، لانه أضعف قوله بذكر مستنده .
 (Y
r ( وإذا طالت المدة ففي جواز الشهادة له بالملك وجهان : أصحهما : الجواز ، لأن امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك.
والثاني : لا يجهذ ، لانهما قد يوجدان من مستأجر ووكيل وغاصب، ومحل الخلاف : إذا لم تنضم إليهما الاستفاضة ، فإن انضمت إليهما جازت الشهادة الان بلا خلاف. الروضة §) بل يقول : أشهد أنه له ، ولا يصرع بالمستند ، وإن كانت شهادته مبية عليه. المرجعان السابقان.

بأنه| (1) [ (1آه] (Y) يتصرف فيه مدة طويلة (r)، تمت الشهادة . وقال
الشارح( £) لكلامه : هذا مصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب(ه). ومنها : لو علم سبب الملك وجوّز زو اله جاز له الشهادة بـه ، بمجرد الاستصحاب ، فلو صرع بأن مستند شـهادته الاستصحاب ، بطلت الشههادة على الختيار الجمهور(T)، كما لا تقبل شـهادة الرضاع على امتصاص الثـي وحركة الحلقوم. [وتال] (V) القاضي حسين : تقبل لأنه لا مستتد له إلا الاستصحاب ، بخلاف قر ائن الرضاع ، فإنها لا تنحصر(^). ومنـها : إذا تـال لـزوجـاتـه أيتـكن حـاضـت فصـو احباتـها طـو الـو(9) ‘ فقـالـت (إحد اهن)(•1) : حضت ، وصدقها ، قالو ا : يقع على كل و احدة


 4) ذكر المتأخرون من الشانعية أن الاوجه حمل ما الختاره الجمهور على ما اذا ظهر بذر الاستصحاب تردد ، أما إذا لم يظهر التردد فلم يروا بأساً بذكره .
 . $\varepsilon \times r / \varepsilon$
وانظر المسألة في الروضة r/ T/ الأشباه والنظائر لابن الوكيل r/7/r.
(V في أ : قال .
^) شا شهادة الرضاع لا يكفي فيها الشهادة بفعل الرضاع والارتضاع ، بل لا بد من التعرض للوقت
والعدد ، بأن يشهد أنها أرضعته في الحولين خمس رضعات متفرقات ، ويشترط ذكر وهصل اللبن على الأصع ، ولا يكفي في أداء الشهادة حكاية القرائن ، بأن يشهد برؤية الإلتقام والامتصاص والتجرع • وإن كان مستند علمه تلك القرائن ، لأن معاينتها تطلع على ما لا تطلع

عليه الحكاية.

$$
\begin{aligned}
& \text { الروضة rA/9، مغني المحتاج } \\
& \text { 9) جعل حيض كل واحدة منهن صفة لطلاق البواقي. } \\
& \text {. ( } \text {. }
\end{aligned}
$$

طلقة(1) ، وتصديقه إياها ليس مستنده يمينها ، فإنها لا تحلف في حق غيرها ، و القطع غير ممكن و الظن مشكل بما لو صرع بالمستند وقال : سمعتها و أنا أجوّز أن تكنَ صادقة [ و أن تكون ] (Y) كاذبة ، ويغلب على ظني صدقها ، فإنه لا يحكم بوقع الطلاق عليهن ، و أيضاً فقوله : صدقت ، ليس هو إنشاء بل هو إقر ار وكل إقر ار له مستند ولا مستند له إلا ما صرع به وهذا يرد قول من قال : إنا نؤ اخذ الزوت بموجب إقر اره مـع علمنا بأن مستنده ما لو صرع بـه لم يقبل(r)، وقد قال الشافعي : لو أقر السيد بوطء أهته ، لحقه الولد(؟) فإنه لو استلحقه لم يكن له معنى إلا أنه وطء ( أمته)(ه). وقد حكى الإمام عن بعض أكابر العر اق - ولعله أر اد الشيخي [ أبا إسحاق الشيرازي : عن القاضي ألبي الطيب-أنها حكى وجهين عن ألـا الشيخ ] (ヶ) أبي حامد ترددأ في الحكم بوقوع الطلاق إذا صدقها لهذا الإشكال (V)، قال الإمام : وقد تتبعت طرق الشيخ ( أبي حامد)(^) فلم أجد فيه هذا [ التردد ](9)، ثم قال الإمام : ولا وجه إلا ما أطبق عليه الأصحاب ، ومستنده أن اليمين من الحجع الشرعية وإذا جوزنا أن تحلف على نية

1) لأن كل واحدة منهن صاحبة ثبت حيضها ، ولا يقع علىالمصدقت طلاق ، لانه ليس لها صاحبة ثبت حيضها
 (r
r r الأشباه والنظائر لابن الوكيل r-v/r.r. - \& المرجع السابق

ه) ه في أ ، ب ، د : أمة ، وما أثبته موافق لما في الأشباه والنظانر لابن الوكيل.

(V صدقها ؟ وكيف يقع الطلاق بقوله : صدقت ، وليس هو إقرارأ فيؤاخذ به؟ وغايته أن يظن صدقها بقرائن ، ومعلوم أن لو قال : سمعتها تقلل : حضت ، وأنا أجوّز كذبها وأظن مدقها ، لا يحكم بوقوع الطلاق ، فليكن كذلك إذا أطلق التصديق إذ لا سند له إلا هذا •

$$
\begin{aligned}
& \text { الروضة } 100 \text { / الا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \& }
\end{aligned}
$$

زوجها في الكناية بالمخايل(1) فإنها ليست قطعية ، إذ لو كانت قطعية ، لما قبل (قول)(Y) الزوج إنه لـم يرد بالكناية الطلاق ، فإذ ا كانت المخايل مستنداً لحلفها ، جاز أن يكون مستنداً لإقر ار الزوج بصدقها ، ذكر هذا كله في الفروع آخر كتاب الطلاق(r).
و الحاصل : أن من الأشياء ما يعلم أن المستند في الإخبار بـه أمر ولو أخبر به قبل ، ولو أخبر بمستنده لم يقبل ، كالشهادة بالملك ، تسمع من
 بالرضاع لو ذكر ما شاهده من القر ائن لم يفد ، بل لا بد من التصريع بأن بينهما رضاعاً مصرماً(£)، و الله أ علم.

فيما يشثت على خلاف الظاهر ، وفيـه صور :
منها : لو ادعىى البَرَ ( لتقي)(Y) العدل ( الصدوق)(Y) على من اشتهر بالفجور وغصب الأمو ال وإنكارها أنه غصب منه شيئا ، ( أو أتلفه)( £) عليه ، فالقول قول المدعى عليه مـع يمينه ، وإن كان [على ](0) خلاف الظاهر (٪)، وكذلك [لو ادعى] (V) هذ الفاجر على هذا التقي المشهور بالأمانة و الملدق شيئاً من ذلك ، أحلفناه له مـع أن الظاهر (^) كذبه في دعو اه ، (و المأخذ)(9) في ذلك حسم التناقض بطرد قاعدة الباب في الدعاوى ، إذ لو اختلف الحكم بسبب (الديانة) وعدمها لادُّعى كل واحد أنه (متصف)(• بذلك ، وجر إلى خبط طويل ، فصسم الشارع ذلك دفعأ للنز اع(11). ومنها : لو الدعى إنسان على قاض كير ونحو ذلك أنه الستأجره لكنس د اره وسياسـة دو ابه ، سمعت هذه الدعوى على الأصت ، مـع كون ذلك مستصيلا عادة ، كذلك نقلها الشيخ عز الدين [رحمه الله] (IY)، ثم

1) الظر القاعدة وفروعها في قواعد الآمكام للعز ابن عبدالسلام r/r.I. الالشباه والنظانر لابن

(r (r


- ع (

1) قال العز ابن عبدالسلام : فالقول قول المدعى عليه مع ظهو صدق المدعي ويعد صدق المدعى

عليه. قواع
.
(
9 (
(1.
(11) قال النوقي : لا يشترط لصحة الدعوى أن يعرف بينهما مخالطة أو معاملة ، ولا فرق فيه بين

طبقات الناس ، فتصح دعوى دنيء على شـي
وتال الإصطخري : إن شهدت قرائن الحال بكذب الدعي لم يلتفت إلى دعواه.
الروضة IT/Tr
. (IY

الستثكالها (1) قال : لأن القاعدة في الأخبار من الدعاوى و الشهاد ات و الأقارير وغيرها ، أن ما كذبه العقل أو العادة أنه مردود ، وما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في القرب و البعد (قد)(r) يختلف فيها ، فما كان أبعد وقوعأ فهو أولى بالرد ، وما كان أقرب فهو أولى بالقبول ،

وبينهما رتب متفاوتة(r).
ومنـها : لـو أتـت الـزوجـهة بـولد لـدن أريبع سنــن مـن حيـن الطـلاق بلحظـة ، أو بعد انقضاء العدة بالأقـر اء ، فإنـه يلحقه مـع كـون الغالـب الظاهــر خـلافه ، وإنما يلحق لأن الأصـل عـدم الـزنا (وعـم)(\&) (أهـ) الـوطء بالشبـهـهـ( ه)، و الشارع لـه تشـوف إلـى الستـر ودرء ( الحـدود)(7)،



1) قال : لو ادعى السوتة على الظليفة أو على عظيم من الملوك أنه استأجره لكنس داره أو سياسة دوابه ، فإن الشافعي يقبله ، وهذا في غاية البعد ومخالفة الظاهر ، وخالفه بعض أصحابه ، وخلافه متجه ، لظهود كذب المدعي. قوأعد الأحكام $1.7 /{ }^{\text {ق }}$
Y (Y § ( )
2) قال العز ابن عبدالسلام : فإن قيل : إنما لحقه لأن الاصصل عدم الزنا وعدم اللوطء بالشبهة والإكراه؟
قلنا : وقوع الزنا أغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة ، وكذلك الإكراه والوطء بالشبهة ، ولا يلزم على ذلك حد الزنا ، فإن الحدود تسعط بالشبهات ، بخلاف إلحاق الأنساب ، فإن فيه مغاسد عظيمة منها جريان التوارث ، ومنها نظر الولد إلى محارم الزوع ع ولا ومنها إيجاب النفقة والكسوة والسكنى ، ومنها الإنكاع والحضانة. جا المرجع السابق.
(V التصة المشار إليها ثابتة في الصحيحين ، نقد أخرجها البخاري في كتاب الفرائض ، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ، عن عائشة رضي لهّ عنها قالت : كان عتبة عُهِ إلى أخيه
 أخي عهد إليَّ فيه ، فقام عبد بن زمعة نقال : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فتساوقا
 و احتاط في الجانب الآخر (بأمره)(0) سودة(Y) رضي الله عنها بالاحتجاب

منه.
ومنها: لو أتت بولد لستة أشهر ولحظتبن من حين العقد [مـ إمكان الوطء ، فإنه يلحقه أيضأ مع ندرة الولادة في هذه المدة ، وكذلك لو زنى بها إنسان ثم تزوجت وأتت بولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد [(V)، ولتسعة أشَهر من حين الزنا والزوع ينكر الوطء، [فإنا ](A) ثلحقه به كما

 الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه") لما دأى من شبهه

بعتبة ، فما رآها حتى لقي الهـ



1) في أ • ع : أم . وهو خطأ.

تالِ الحافظ ابن حجر : وهذه الوليدة لم أقف على اسمها لكن ذكر هصعب الزيبيري وابن أخيه الزبير في "(نسب قريش") أنها كانت أمة يمانية. فتع الباري في

- (Y والد سودة أم المؤمنين رضي الله عنها . الإمصابة 17/ الا「
 (0) في أ : بأمر
 بمكه ، بعد وفاة خديجه ، وثّل زواجه من عانشّ رضي الله عنهما ، وكانت أولا تحت السكران

 أحشر في زمرة أنواجك ، وإني تد وهبت يومي لعانشّة ، فامسكها حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أنواجه رضي اللَ عنهن. توفيت رضي الله عنها ، في آخر خلافة ألمير المير



$$
. \wedge \varepsilon r / r
$$

- C (V
- (

تقدم مع ظهور صدقه بالأصل و الظلبة ، لأن الزوع يمكنه دفع هذا الضرر عن نفسه باللعان ونفي الولد ، بل يجب عليه ذلك إن ا تحققه(1)، وكذلك في
 بضرر (لا يقدر على دفعه)(٪) عن نفسه( £).
ومنها : لو وطء أمته ثم استبر أها ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطء ، فإنا لا نلحقه به على الأصح المنصوص(ه) ه، وهو مشكل ، لأن الأمة غر اش حقيقي(1) وهذه مدة غالبة لا سيما مع القول بالأصح أن الحامل تحيض(v) فكيف لا يلحق الولد بفر اش حقيقي مـع غلبة المدة ويلحقه بإمكان
الوطء في ( الزوجة)(^) مـ ندرة المدة(9).
(1 إذا تيقن الزوج أن الولد ليس منه ، وجب عليه نفيه باللعان ، هكذا تطع به الأصحاب ، وفيه وجه حكاه الروياني : أنه لا يجب النفي. والصحيع الاول الههذب
. ,
(

0) لأن فراش النكاح أتوى من فراش التسري ، إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء أوالبينه عليه وتد عارض الوطء هنا الاستبراء فلا يترتب عليه اللحوق ، ولا بد من حلفه مـ دعوى الاستبراء لأجل حق الولد .
المهنب 100/r، الروضة
(7) الأمة لا تصير فراشأ لسيدها بمجرد الملك ، ولا بالخلوة بها ، وإنما تصير فراشأ إذا وطئها بخلاف الزوجة ، فإنها تكون فراشأ بمجرد الخلوة بها ، حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة
بها لحقه الولد ، وإنٍ لم يعترف بالوطء.
( إذا رأت الحامل رَمًا يصلح أن يكون حيضأ ففيه تولان : أحدهما : أنه دم فساد ، وبه تال الشأفعي في القديم.
وأصحهما - وهو الثاني -: أنه حيض : وبه قال الشافعي في الجديد واتفق عليه أصحابه • وعلىالجديد يحرم فيه الصوم والصلاة وتثبت جميع أحكام الحيض ، إلا أنه لا تنقضي به العدة
 ^)
9) (لأن مقصود النكاح الاستمتاع والولد ، فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة ، وملك اليمين قد يقصد
 المحتاج وهو متجه. تواعد الأحكام

ومنها : لو ادعى العنين أنه وُطََِ في مدة السنة و أنكرت ذلك فالقول قوله(1)، مـ ظهور مدقها بالأصل و الغلبة تقرير للنكاع بخلاف ما إذا جرت الخلوة وادعت الزوجة الوطء و أنكر الزوع أو بالعكس فإن القول قول المنكر مع يمينه ، وإن كان ذلك أيضاً على خلاف الظاهر لأن إعمال الأصل هنا لا يؤدي إلى إبطال العقد(Y).
ومنها : لو قال : له عليًّ مال عظيم ، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول ، مـع أن ذلك على خلاف الظاهر ، والسبب فيه أن العظم يختلف باختلاف الناس في اليسار و الزهد و الرغبة ونحو ذلك ، فلما تعذر الضبط حمل على الى ما يقتضيه اللفظ لغة (وهو)(r) حمل العظمة على كونه حلالا ، أو خالصاً من الشبهة ولا ينفك مع ذلك عن مخالفة الظاهر (¿).
ومنها : لو قال لرجل : أنت أزنى الناس ، أو أنت أزنى من زيد ، فظاهر اللفظ أن زناه أكثر من زنا سـائر الناس ، و المذهب أنه لا حد عليه حتى يقول أنت أزنى زناة الناس ، أو فلان زان وأنت أزنى منه(0)،
) ( الجماع ، والأصل السلامة ودوام النكاح ع وهذا في الثيا الثيب .
أما البكر إذا شهد أربع نسوة ببكارتها فالقول قولها للظاهر ، وهل تحطف أو لا ؟ فيه وجهان
، والراجح أنها تحفـ.
المهذب ra/re، الروضة r. r.

「
£ عال العزابن عبدالسلام : اذا قال : له عليّ مال عظيم ، فابن الشافعي يقبل تفسيره بأتل ما يتمول ، وهذه خلاف ظاهر اللفظ ، وعلل الشافعي مذهبه بأن العظيم لا ضابط له ، لانه يختلف باختلاف همم الناس ... ذلما لم يكن للعظمة ضابط يرجع إليه ، رجع الشافعي إلى ما يحتمه اللفظ في اللغة حملا اللعظهة على الصفة بكونه حلالا . أو خالصنأ من الشبههة ولا يخفى ما في هذا من مخالفة الظاهر .

0) قال النوي : هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب ، وخالفهم صاحب الحاوي • فقال : الصحيح عندي أنه قذف صريح. الروضة rIE/A، وانظر الآم 90/0.

واستبعده الشيخ عز الدين(1) [رحمه الله] (Y) من جهة [ أن ] (r) المجاز (هاهنا) (£) قد غلب على هذا اللفظ ، فإذا قيل : أشَجع الناس و أعلم الناس ، لم يفهم منه إلا أشجع شجعانهم و أعلم علمائهم ، وإنما منع الشافعي من الحد لأن المجاز الر اجع عنده مساو لمقتضى الحقيقة ، فيصير اللفظ به كالمجمل(0)، فلذلك سقط الحد(7)، وهو يسقط بأقل من ذلك . و الله أعلم.

1) فقال : وفي هذا بعد ، من جهة أن المجاز تد غلب على هذا اللفظ ، فيقال : فلان أشُجع الناس وأسخى الناس ، والناس كلهم يفهون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس وأسخى أسخياء الناس ، والتعيير الليي وجب الحد لأجله حاصل بهذا اللفظ فوق حصوله بقوله : أنت
زان .

$$
\begin{array}{r}
\text { § }
\end{array}
$$

( المجمل لغة : هو المبهم ، من أجمل الامر إذا أبهم .
ويطلق على المجموع يقال : أجملت الشيء إجمالا ، جمعثه من غير تفصيل ، وأجمل الشيء جمعه عن تفرتة ، وأجمل الحساب والكلام : رده إلى الجملة ثم فصله وبينه. والمجمل : مأخوذ من الجَمْ - بغتح الجيم وإسكان الميم - وهو الاختلاط.

واصططلاحأ : هو ما لم تتضّ دلالته ، اي ما له دلالة غير واضحة.
 صץז، منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص7ז|، بيان المختصر شرع مختصر ابن الحاجب .roa/r
7) قال الشيخِ صدر الدين : منع الشُافعي قاعدته المشهورة في المجاز الراجح ، فإنه عنده مسار لمقتضي اللفظ ، فهو كالمجمل ، فلذلك سقط الحد ، وهو يسقط بأقل من ذلك. الأثباه والنظائر /R•ی.

## قاعصة）（1）．

## في الشبهات（r）الد ارئة للحدود ، وهي ثلاثة ：

إحد اها ：في الفاعل（r）：كما إذا وجد امر أة على فر اشه فظنها زوجته
أو أمته．
 شبهة］（0）ملك ، كالأمة المشتركة و أمة（ابنه）（1）أو مكاتبته ، ونظير درء －الحد بوطء أحد الشريكين درء القطع بسرقة أحد الشريكين الحر الثالثة ：شبهة في الطريق（v）بأن يكون حلالا عند قوم حر امأ عند آخرين،
（1）الظر القاعدة في قواعد الآحكام للعزابن عبدالسلام
 （Y الشبهة لغة ：الالتباس．
وشرعأ ：ما التبس أمره حتى لايمكن القطع فيه أحلال هو أم حرام ؟ وحق هو أم باطل؟ وهي أنواع ：
شبهة العقد ：وهي ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقته ، كالزواب بغير شهود ． شبهة الفعل ：وتسمى شبهة اشتباه ، وهو أن يظن الحرام حلالا فيأتيه ، كوطء المعتدة من طلاق الثلاث ظاناً أنها تـل كـه
شبهة في المحل ：وتسمى الشبهة الحكمية ، وهي أن يظن المحل محلا فإذا هو ليس كذلك ألك كما إذا وطىء امرأة في فراشه ظاناً أنها امرأته فاذا هي أجنبية شبهة الملك ：وهي أن يملك من الشيء جزءاً ، كسرقة الشريك من مال الشُركة ، ووطء الأمة
 لسان العرب O．r／Mr، المصباح المنير ص110، معجم لغة الفقهاء صTOV، القاموس الفقهي
 अ）وهو ظن حل الوطء إذا وطيء امرأة يظنها زوجته أو مملوكته． قواعد الآحكام を أي الشبهة في المحل الروضة ．
（0）ساقط من أ ، ب ، د ．
（Y）هي أ ：أبيه • وهو تصحيف．
V ا أي في السبب المبيع للوطء ، فكل جهة صدحها بعض العلماء وأباع الوطء بها ．لا حد فيها على المذهب．


كنكاع المتعة(1)، و النكاع بلا ولي(Y)، ولا شهود(r)، بشرط أن يكون ذلك الخلاف معتبرأ(\&)، وإلا فقول عطاء بإباحة إعارة الجو اري للوطء لا يكا شبهة ، لعدم اعتباره(0)، فمتى وجدت شبهة من هذه الثلاث ، أسقطت الحد
(المتعة : التتتع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك ، وتتبلغ بنكاحها إلى الوقت الذي تريد.

 أما حكم نكاح المتعة ، فقد اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة ، وهو كالاجماع بين المسلمين إلا الروافض.
ونصي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رخص فيها للمضطر كالميتة. وتوي عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه النهي.

 وإذا وطىء الرجل في نكاح المتعة جاهلا بفساده ، وإن علم أيضاً فلا حد عليه على المذهب لسُبهة العقد ، وشبهة الخلاف.

r إذا وطيء في نكاح بلا ولي فلا حد عليه على المذهب • وإن كان الواطيء يعتقد التحريم .
لخلاف الحنفية ، لآن الولاية عندهم نوعان :
ولاية ندب واستحباب ، وهو الولاية على البالغة العاتلة بكرأ كانت أو ثيباً ، فهذه يجون لها مباشرة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقأ على ظاهر المذهب إلا أنه خلاف المستا ولاية إجبار : وهي الولاية على الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقةه فهذه لا يصع نكاحها إلا بولي
 . 1 . $0 / \varepsilon$ /
ץ) إذا وطىء في نكاح بلا شُهود فلا حد عليه على المذهب وإن كان يعتقد التحريم ، لفلاف المالكية ، لان الشهادة عندهم لا تجب في العقد ، وتجب في الدخول ، وهي شرط كمال في

العقد وشرط جواز في الدخول.
 المحتأع
£ (الان الضابط لاعتبار الشبههة قوة المدرك لا عين الخلاف.

ه) تال ابن السبكي : ذكر أبن الرفعة في الكفاية والشيخ الإمام - أي والده - في باب الرهن من شرع المهذب ، ان النتل لم يمع عن عطاء ، زاد الشيخ الامام ولو صح فليس بشبهة ، ولم لضعفه ، قال : والحد لا يدرأ بالمذهب ، وإنما يدرأ بما يتسكك به أهل المذهب من الادلة ، وليس لعطاء متمسك. : ثم قال ابن السبكي : في الفقق فيما روي عن ابن عباس رضي الهّ

عن الو اطىء ، وكلها في حق من علم تحريم الزنا ، أما من جهل ذلك لعذر معتبر ، فلم يجب عليه حد(1) حتى يقال سقط بالشبهة ، و الأحكام المتعلقة
بالوطء المختلف حكمها في حال الشبهة (وعدمها) (r) خمسة :

النسب ، و العدة ، و اعتبارهما بالرجل ، فإن ثبتت شبهة في حقه ثبتا ، وإلا فلا.
و الثالث : المهر ، وهو معتبر بالمر أة . و الر ابع الحد ، وهو معتبر بمن وجدت الشبهة في حقه من الرجل و المر أة.
والخامس : حرمة المصاهرة ، فإن شملت الشبهة الرجل و المر أة ثبتت الحرمة على المذهب ، وفيه وجه أو قول ضعيف ، [ أنه ](r) لا تثبت( ؟).
وإن اختصا : يعتبر بالحدهما ، ه) فثلاثة أوجه :

عنهما في نكاع المتهة وبين ما روي عن عطاء في إباحة إعارة الجواري للوطء : إن عطاء لم يثبت النقل عنه ، وابن عباس ثبت عنه ، ولكن قيل رجع ، والآصل عدم رجوعه ، فاعتبار خلافه مستمر على الأصل ، والاخذ بقول عطاء أخذ بما لم يثبت ودل الاتفاق بعده على عدمه ، وأن متمسك ابن عباس على الجملة أقوى ، من متمسك عطاء أو أقل ضنعفاً فلا يلزم من عدم اعتبار

الآضعف عدم اعتبار الضصيف
الاشُباه والنظانر
(1) من جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالابسلام ، أى لبعده عن المسلمين لا حد عليه ، لكن إنما يقبل منه بيمينه ، أما من نشأ بين المسلمين وقال لم أعلم التحريم ، لم يقبل مثه ، ولو علم التحريم ولم يعلم تعلق الحد به ، فالصحيع الجزم بوجوب الحد عليه ، وهو المعروف في

المذهب والجاري على القواعد
 .
£ أي: أن وطه الشبهة لا يثبت صرمة المصاهرة كالزنا ، والمشهود الذي تطع به الجمهو هو
ثبوت الحرمة به .
0) أي إن اختصت الشبهة بأحدهما والآخر زان ، بأن وطنها يظنها زوجته وهي عالمة ، أو يعلم وهي جاهلة أو نائمة أو مكرهة ، أو مكتت البالغة العاقلة مجنوناً أو مراهةاً عالمة.
و الثاني : [يعتبر ](1) (بهما )(Y).

و الثالث : بمن وجدت فيه الشبهة ، ثم فيه وجهان :
أ حدهما : يختص بمن فيه الشبهة فلو كانت في الو اطىى حرمت عليه
أمها و ابنتها ، ولا يحرم عليها أبوه و ا بنه ، وكذلك العكس(r).


## فأـــــة :

أطلق في المهذب القول بأن وطء الشبهة حر ام(V)، وحمله قوم على
الشبهة في المحل كما ذكرناه ، وجزم بأن الشبهة في الفاعل لا تحريم معها ك
 القاضي حسين بأنه حر ام عند الكلام (على)(•ال) قوله : أنت علي حر ام ، قال : ولا يأثم لأنه لم يقصد ذلك(11) (وكذلك)(1r) البند) البنيجي في الكلام على قتل الخطأ (1r)، والمحاملي في كتاب اللعان ، عند الكلام فيما يسقط الإحصان(ڭ)، وابن الصباغ في اللعان ، فإنه قال في أثناء (الكلام)(10)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ساقط من أ . ب ، د. } \\
& \text { (r) في أ : بها } \\
& \text { Y } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { (0) } \\
& \text { (1) أي إن التحرم يعم الطرفين الواطيء والموطوءة كالنسب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - المرجع السابق (1Y } \\
& \text { (1٪ اللباب للمحاملي ورتة } \\
& \text { 10 (10) في ب ، د : كلام }
\end{aligned}
$$

له : و الضرب الثالث (وهو)(1) أن يطأ (في غير ملكه)(٪) وطا حر اماً ، ليس بزنا ، مثل أن يطأ بشبهة أو في عقد فاسد أو يطأ جارية ولده أو مكاتبته أو يطأ الرجعية في العدة(r)، وكذا أشـار غير هؤلاء أيخاً إلى أنه حر امء وقد قال القاضي حسين في فتاويه : [لو حلف] \& ؛) لا يأكل حر اماً ، فاكّل الميتة ، وهو مضطر حثت(ه)

وتد ذكر بعضهم فيه ثلاثة أوجه ، ( أعني)(T) وطء الشبهة ، و الثالث :
 الحرمة بوطء الشبهة كالوطء الحلال ، فهل يثبت معها المحرمية حتى تحل الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة ويكل من (حرم) (•1) على الو اطيء (بسبها) (II) والمسافرة بهن كما تحصل المحزمية بالرضاع مـ (الحرمة) (Ir (أو لا يحصل سوى الحرمة فقط ؟ فيه وجهان(Ir) وقال

الماوردي قولان :


أصحهما عند الإمام : ثبوت المحرمية ، لان الشبهة تثبت النسب والعدة فكذا المحرمية.
وأصحهما عند الجمهد : المنع الروضة IT/V.

المشهور في الشامل وغيره المنع ، لأن الحرمة ثبتت تغليظاً ، فلا تثبت



 فيهما ثلاثة أوجه :
(أحدها) (A) : يثبتان • و الثاني : لا يثبتان . و الثالث : تثبت الحرمة دون
 أعلم.

> (1) ساقط من ا
> -
> (r

> (9) ساتط من أ
> .IVA/r مغني المحتاج (V
> . (

> . $11 \mathrm{r} / \mathrm{V}$ (1 الروضن
> (1) ساقط من أ ، ب . د.

## قواعد(1) افتلف فيـها الإمامان مـالـك والشافـمي

إحد اها (r) : لا يعمل بالظن عند الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص
[يدل](r) على اعتباره في جنس الحكم( (§) أو في نوعه(ه).
وعند مالك لا حاجه إلى ذلك ، فعلى هذا يترك الظن عند الشافعي إلا أن يقوم دليل على إعماله ، ويعمل بالظن عند مالك إلا أن يقوم دليل خاص على الـى إلغائه ، وعلى هذا بنو ا اعتبار المصالح المرسلة(ף) ونحوها ، مما لم
انظر هذه القواعد في الانشباه والنظائر لابن الوكيل rq4/1.
 ساقط من أ ، ب ، د . .(
 وذلك كإمتزاع النسبين مع التقدم ، فإن امتزاع النسبين وهو كونه أخاً من الأبوين نوع من الوصف وقد اعتبره الشارع في التقديم على الاخ من الأب ، فإنه قدمه في الميرات وقسنا عليه التقديم ني ولاية النكاح والصلاة عليه ، وتحمل الدية لمناركتها له في الجنسية ، وإن خالفه

في النوعية ، إذ التقديم في ولاية النكاع نوع مغاير للتقديم في الإرث.

©) أي اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم • وتقريره أن يعتبر الشارع جنس المناسبة في نوع الحكم ، وذلك كالمشقة المشتركة بين الحانض والمسافر في سقوط القضاء ، فإن الشارع اعتبر جنس المشقة في نوع سقوط تضاء الركتين وإنما جعلنا الاول جنساً والثاني نوعاً ، لان مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض . وأما سقوط تضاء الركعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض فهو نوع واحد .

المرجعان السابقان
7) المصالح المرسلة : المان

المصلحة : نقيض المفسدة ، يقال : أهلح الشيء بعد فساده ، أي أقامه وأصلع الدابة : أحسن إليها فصلحت ، فهي لغة : الصلاع والمنفعة، أي ما يترتب على الفعل ويبعث على الصلاع • الاع يقال : دأى الإمام المصلحة في ذلك الشيء ، أي هو ما يحمل على الإصلاح. وشرعاً : عرفها العلماء بتعريفات عدذ . فعرفها الغزالي بقوله : هي غبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة - ثم قال - : ولسنا نعني به ذلك • فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق ، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلدة : المحافظة على مقصود الخلق
وعرنها الخوارزمي بقوله : هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق . وعرفهالطوني بقوله : أما حدها : بحسب العرف نهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع •

## يعتبره الشافعي(1).

الثانية : اللهو و اللعب عند الشافعي [رحمه الله] [Y) على الإباحة ، إلا
أن يقوم دليل على تصريم لهو خاص ولعب.
وعنل مالك على الحرمة ، إلا أن يقوم دليل عى (إباحة)(٪) لعب خاص أو لهو خاص(£).

كالتجارة المؤدية إلى الريح•
ويحسب الشرع : هي السبب المؤدي إلى مقصود الشرع عبادة ألو عاد ألمادة. لسان العرب
 المرسلة لغة : هي المطلقة من غير تقييد .
وشرعاً : هي أن يوجد معنى يشتر بالحكم المناسب عقلا ولا يوجد أصل متفق عليه.
وعرفهاالشاطبي بقوله : هي أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع ني الجملة بغير دليل. لسان العرب


1) نسب إلى الإمام مالك القول بالمصلدة المرسلة على الإطلاق ، وهذا غير صحيع ، لأه يقهل

بالمصلحة التي تشهه لها عمومات أدلة السُرع ، والتي لا تعارض أصلا من الـا منا أصوله.
 والمنهج.
قال القرافي : وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا ، وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا واجتهـوا وفرقوا بين المسألتين لا يطالبون شاهـألأ بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا به وفرقوا ، بل يكفون بمطلق المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة ، فهي حينّذ في

جميع المذاهب.

وقال ابن دقيق العيد : الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوعء ويليه الاهمام أحمد بن حنبل ، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتبارها في الجملة ، ولكن لهذين

ترجيع في الاستعمال لها على غيرهما .

.
(
を) النظر القاعدة في الأثباه والنظائر لابن الوكيل (99/1، الأشباه والنظائر لابن السبكي


الثالثة (1) : أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقلون حلها أو حرمتها ولا نعتقد ذلك بنا (Y) عند الشافعي وبهم(r) عند مـالك . مثاله : إذ ال ذبع اليهودي حيو انآ فوجدت كبده لا صقة بأضلاعه فهو حلال عندنا (£)، ولا عبرة باعتقادهم. وعند مالك هو حر ام علينا (ه) لا نأكله ، لان ذلك محرم عندهم ، فكانت
 الجزية وكِيماوتِيِّنا أنها ثمن الخمر ، لم نأخذها خلافاً لمالك(Y)، فإنه يبيع أخذها ، و التصرف فيها بناء على اعتقادهم(^) /(9) وكذلك الكلام في أنكمتهم وقد تقدمت الإشارة إليه(•1)، ويتصل بهذا أيضأ ذكر قاعدة مههة في تحريم المأخوذ من الغير ، في (معاوضته)(II) (وضمان)(IY) ما أتلفه أو

1) انظر القاعدة ني الأشُباه والنظانر لابن الوكيل / 1/99، الأشباه والنظائر لابن السبكي .rq.ハ
. ( أي باعتقادنا ( أي باعتقادهم.
を ( ( ) (إذا كانت ذبيحة أهل الكتاب مما حرمت عليهم فغيها أربعة أقوال عند المالكية :

$$
\begin{aligned}
& \text { الهنع ، ويه قالل ابن القاسم } \\
& \text { والاياحة ، وبه قال ابن عبدالحك } \\
& \text { والكراهة ، وبه قال أشهب. }
\end{aligned}
$$

والتفرقة بين أن يكون مما علمنا تحريمه عليهم كذي الظفر فلا يجوذ ، أو مما انفردوا بتحريمه فيجوز ، وبه قال ابن حبيب.
ودجع بعض المالكية الحل مطلقاً ، وقالوا : إن اللّ تعالى رفع ذلك التحريم بالإسلام.

 مواهب الجليل 19r/r
(

(II
ف (Ir

غصبه إذا كان ذلك حر اماً ، و الضابط فيه أنه متى كان المأخوذ معلوم التحريم عند (الآخذ)(1) باكتسابه إياه من جهة محرمة في اعتقادهما ، فإنه لا يحل [له](r) أخذه ، واحترزنا بالقيد الأول عما إذا قال : الغاصب [ أو ]r (r) الضامن أو المتلف هذا المال الذي في يدي حر ام ولم يصدقه المضمون له ، فإنه لا يحرم عليه أخذه لعدم علمه بتحريمه ، وكذلك لو قال الغاصب : هو حلال ، وقال الضمون له : بل هو حر ام ولم (يبين)( () وجه التحريم بطريقه فإن المضمون له يجبر على القبض أو الإبر اء (لأن)(0) في هاتين الصورتين لم يتحقق العلم بالتحريم • و أما التقييد بكونه في اعتقادهما ففيه احتر از عن أثمان الخمور المتقدم ذكرها، و أيضاً عما إذا 1 ر أى مسلماً يتصرف تصرفأ فاسداً في
 يجوز له ( أن يقضي)(و) دينه الذي عليه من ذلك الثمن الذي تحققـ< أنه من تلك الجهة ؟ فيه خلاف. والأصح أن ذلك التصرف متى كان ينقضي فيه تضاء القاضي [فلا يحل له الأخذ منه وإن كان المتصرف يعتقد الحل ـ وإن كان مما لا يتقضي فيه تضناء القاضي (V) ) ؛ فإن قلنا : كل مجتهد مصيب ، حل(^). وإن قلنا : (بالصحيح) (9) أل المصيب واحد ، فإن اتصل بذلك التصرف حكم (حاكم)(•1) حل ، على خلاف فيه ، منشأه أن حكم الحاكم في هذا القسم هل يؤثر في الحل ،


ويغير الأمر عما هو عليه ، أم لا ؟ كما إذا حكم الصنفي بشفعة الجو ار ، والآصع عند البغوي والرافعي والمتأخرين الحل ، ورجع الامام
 وبين المسألة المشهورة بيننا وبين الحنفية ، أن حكم الحاكم يغير ما في نفس الامر أم لا ؟ بأن تك المسألة إنما هي في المتفق على تحريمه ، لا في المسائل الاجتهادية ، فلم يغير حكم الحاكم فيها شيئاً عما حكم الله به ، بخلاف المسائل المجته فيها(r)ه
فأما إذا كان لا يعتقد واحد منهما تحريمه ولكنه في نفس الأمر غير مملوك للدافع وهو يظن ملكه إياه ، فهذا لا يوصف بالتحريم ما دام حاله مجهولا ، بناء على أن التحريم والتحليل راجعان إلى الأفعال لا إلى الأعيان ، وهو الأصحثوفيه الخلاف المتقدم في وطء الشاء الشبهة أنه يوصف بالتحريم:ولم يقل أحد منهم:إن الإثم يتصل به مع عدم العلم أصلا( ؟)، وإنما فائدة ذلك وجوب رده إلى مالكه إذا تبين حالهكوقبل العلم لا خطاب بزده ولا

ومما يترتب على ذلك أن من ر أى مسلمأ أو غيره نهب شيئأ أو سرقه أو قبض ما ليس له مما لا شبهة في تحريمه ، أو باع ميتة أو خمراً وقبض ثمنه و أحضر إليه ذلك المال بعينه ليؤديه إليه في دين له عليه أو ضمان متلف/ (0) (فلا يحل له)(I) أخذه ، ومتى قيضه عالمأ بأصله فإن حكمه حكم الغاصب له في (الإثم والضمان)(v) ووجوب الرد على مستحقه شرعاً. وهذا الحكم مما لا خلاف فيه في جميع الأمو ال غير النقود .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (1) } \\
& \text { (r) ساقط من أ ، ب ، د . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { §٪9: } \\
& \text { (0) بداية اللوحة 1r0. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

و أما النقود ، فإن قلنا : إنها تتعين بالتعيين ، فكذلك أيضاً. و القائلون
بأنها لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ يقولون بتعيينها (في)(1)
الغصب في وجوب الرد [وفي عدم](Y) حل التصرف وذلك أيضاً مما لا خلاف فيه ، و الله تعالى أعلم.

## قاعهةة(1).

الأصل في الحيو انات الطهارة إلا الكب و الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وغيره(r).

وفي الخنزير قول قديم ، وهذا في حال الحياة.
أما بعد الموت فما لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة فيه عندنا ، بل حكمه


لحوم الحمر الأهلية ، لما حرمت وكانت مذكاة تطعاً العا
و الميتات أصلها على النجاسة(0) إلا في صصر :
منها : الآدمي على الصحيح(1).
ومنها : السمك ، ومنها الجر اد(V).
ومنها : الجنين المذكاة أمه(^).


r| الحديث متفق عليه ، وهو عن سلمة بن الاكوع وفيه : (... ثلما أمسى الناس مساء اليو اليوم


 واللفظ للبخاري. صميح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب غزوة خيير الجهاد والسير باب غزوة خيبر أ
£) في أ : فيه .

.
(V أجمعت الالاة على تحريم الميتة غير السمك والجراد ، وأجمعوا على إباهة السمك والجراد ,أجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة.
 ^) (^) من ذبع حيواناً ماكولا فخرع من بطنها جنين ميت فهو حلال ، بلا خلاف.


ومنها: البعير النَّآ(1) و المتردي إذ ا قتل بمحدد(Y) في غير المنحر. ومنها : الصيد إذا قتل بمحدد أوبكلب أو جارحة(r) ولم يمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعاً( ؟).

ومـنـهـا : مـــتـة [مـا ]) (0) لا نــفـس لــهـا سـائــة ، عـلــى وجــها (7)
 نوادّ.


الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه ، يصير جميع بدنه في حكم المذبع كالصيد الذي لا يقدر عليه ، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه

Y المراد بالمحدد : هو كل ما أنهر الدم وأساله من جميع المحددات كالسيف والسكين والسهـ
 بلا خلاف.

لو تردى بعير أو غيره في بنز ونحوها ولم يمكن قطع حلقومه فذكاته حيث يصاب من بدنه .

r
والنمر وغيرها ، ومن الطير كالنسر والبازي والعقاب وسائر الصقور.
 لسان العرب




1) (الميتّ التى لانفس لها سائة هي كالذباب والزنبود والنحل والنمل والخنفساء والصراصير وأشباهها ، فاذا ماتت هذه فهل تنجس الماء وغيره من المائعات؟ في المسألة قولان : منصوص عليهما وثالث مخرج :
أحدها : تنجس الماء ، لانها ميتة ، نتكون نجسة كسانر الميتات ، وإذا كانت نجسة نجس الماء بها كسـانر النجاسات.

والثاني : وهو الأصح : لا تنجس الماء . لحديث (إذا وتع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه ، فإن ني إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء). صحيع البخاري مع الفتح كتاب
 وجه الاستدلل أنه عتِّنِّ لا يأمر بغسس ما ينجس الماء ، إذا مات فيه لان ذلك إفساد

## فأئــة

# يتعلق بالحيض عشرون حكماً (r) ؛ <br> ثمانية تترتب عليه وهي : 

البلوغ و الاغتسال و العدة والاستبر اء وبر أهة الرحم وقبول قولها فيه وترك طو اف الود اع وسقوط فرض الصلاة.

وتسعة تحرم عليها بسببه وهي :
الصلاة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر و الصوم والاعتكاف والدخول
في المسجد وقر اءة القرآن وكتابته ومسسه .
وثلاثة تحرم على الزوج بسببه وهي :
الطلاق و الوطء و المباشرة بين السرة و الركبة .
فائــــة :

وهي إذا كانت على البدن أو الثوب ولم يجد ما يغسلها به ، وإذا كان
يخاف (من)(V) غسلها عن بدنه التلف ، وإذا علم بها ثم نسيها وصلى ، وإذا

والثالث : وهو القول المخرٔع : أن ما يم لا ينجسه ، كالذباب والبعوض ونحوهما ، وما لا يعم كالخنافس والعقارب والجعلان ينجسه ، نظرأ إلى تعذر الاحتراز وعدمه. قال الحافظ ابن حجر : وقد رجهه جماءة من المتأخرين وهو قوي
وقال النوقي : وهذا القول غريب ، والمشهر إطلاق قولين ، الصحيح منهما أنه لا ينجس الماء ، للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز .
 rol/. ( ) ليست في ب ، د



「) في أ : تصلئ.

( 0 . - في د

جهل ملابسته إِياها ثم علم بذلك بعد الصالة ، وفي هاتين الصورتين قول قديم.
وأثنان لا تعاد فيهما وهما إنا كان على ثيابه دم البر اغيث وإذا بقي
أثر موضع الاستجمار .

## قاعدة(1).

 على حسب حاله حتى بالايماء ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها ، إلا في

صو :
منها : الناثم ، ومنها : الناسي ، ومنها : المكره على ترك فعلها بالكّلية
 على القول بأن العلة فيه النسك وهو ما ما صحده النووي في مناسكه الكبرى(r)، ومدع في غالب كتبه أن العلة فيه السفر( (\&). وكذلك التأخير
 المرض على وجه قوي المأخذها اختاره النووي(v).
ومنها : المشتغل بإنقاذ غريق أو دفع مائل عن نفس أو بضع أو
بالصلاة على ميت خيف انفجاره وكذلك بدفنه أِيفآ(A).
 الاعتناء للبكري |V|/ الأشَباه والنظانر للسيوطي صع ع .
 نصو ذلك فيـجب عليه الصـلاه في الوقت لـحرمته ويعيد المـجموع
r|
 ولعل ما نقل عنه العلاني هو غير الذي وقفت عليه

0) . وهو الققل القديم والجديد علم جواز التأخير بنية الجمع في المطر ، لان استدامة المطر ليست إلى الجامع ، فقد ينقطع فيوّدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر المجموع ع/\& (7
(V المعرف في المذهب أنه لا يجن الجمع بالمرض ، وقال بعض الأصحاب يجو الجمع بالمرض
"الل النوقي : القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار . وتد سبقت المسألة بدليلها . انظر ص


ومنها : من خشي فو ات الوقوف بعرفة ، على وجه(() تقدم ذكره(Y).
ومنها : العادم للماء و التر اب جميعاً(r)، على قول قديم ، حكاه جماعة ،
فمنهم من حكاه [أن الصملاة لا تجب بل تستحب وله التأخير لأن القضاء لا بد
من屯 ، ومنهم من حكاه ](%D8%9F) أنها تصرم في هذه الحالة ، ولعلهما نصان . و الر اجح خلاف ذلك ، وهو أنه تجب الصلاة في الحال ثم تمب الإعادة(ه). ومنها : فاقد الماء على بئر لا تنتهي إليه النوبة إلا بعد خروج الوقت غقد نص الشافعي على أنه يصبر حتى يتوضاً ، حكاه عن النص جمهور الخر اسـانيين(7).

ومنها : العاري بين عر اة ليس معهم إلا ثوب و احد (يتناوبونه)(V) ولا تنتهي إليه النوبة إلا بعد [ خروج ](A) الوقت نص الشافعي أيضاً في الأم(9)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) المراجه السابقة }
\end{aligned}
$$

r) بأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهـا ، أو وجد ترابأ نديأ ولم. يقدر على تجفيفه ، أو وجد ماء وهو محتا؟ إليه لنحو عطشى ونحو ذلك.
( )
0) في المسألة أربعة أقوال :

أحدها : يجب عليه أن يمطي في الحال على حسب حاله ، ويجب عليه الإعادة اذا وجد ماء أو أو تراباً في موضع يسقط الفرض بالتيمم ، ولأن الطهارة شرط من شروط الصلاة ، فالعجز عنها لا يبيع ترك الصلاة غلوِهذا القول هو الصحيع الذي تطع به كثيرون أو أكثرهم ، وصحصه الباقون وهو المنصوصأثئي الكتب الجديدة. والثاني : لا تجب الصلاة بل تستحب ، ويجب القضاء سواء صلى أو لم يصل ، وهذا القول - حكوه عن القديم ، وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين والثالث : يحرم عليه الصلاة ويجب عليه القضاء : وحكاه إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين عن القديم.
والرابع : تجب الصلاة في الحال على حسب حاله ولا تجب الاععادة ، حكوه عن القديم أيضأ .
 .1.0/1

(V ( ) ( )


ومنها ：القاعد في［السفينة］［（r）و المحبوس في بيت ضيق وليس （بهما）（ ）（ موضه（يمكن فيه القيام في الصلاة إلا و احدآ ولا تنتهي النوبة
 إنه يصلي في الوقت قاعدأ ولا يصبر ، وكذلك له نص آخر في العا العاري أثه يصلي على حسب حاله ．وخرج جماعة من الأصحاب في الثلاث قولين ، قال النووي ：أظهرهما أنه يصلي في الوقت بالتيمم وعارياً وقاعداً ولا إعادة على

الصحيح（0）．
ومنهم من فرق（بأن）（ه）أمر القعود أخف ،لأنه احتمل جنسه في
النفل بخلاف كشَ العورة و التيمم مع وجود الماء．
 لو اشتغل به لخرج الوقت ،ألحقها الإمام و الغز الي بالمساثل المتقدمة في جو از التأخير أو الصلاة بالتيمم（V）． ومنها ：إذا لم يكن معه إلا ثوب نجس ومعغه ماء يغسله به ، لكن لو اشتغل بغسله خرج الوقت ، نقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على أنه يلزمه غسله وإن خرج الوقت ولا يصلي（عارياً）（＾）．قال ：كما لو كان معه

> 1) هي أ عن .
> r (

> 「
> - \&

ه（لانه عاجز في الحال والقدرة بعد الوقت لا تؤثر كها لو كان مريضأ عاجزأ عن القيام واستعمال الماء في الوقت ، ويغلب على ظنه القدرة بعده فإنه يصلي في الوقت قاعاءأ وبالتيمك،

فعلى هذا القول لا إعادة عليه في المسانل كالها ．
צ) في أ ب ب .د : ورأى.

．



ماء يتوضأ [به] [() أو يغترفه من بئر ولا مز احم له لكن ضاق الوقت عنه ، فإنه لا يملي بالتيمم بل يتوضأ وإن خرع بالوضوء الوقت ، حكاه عنه النووي في شرح المهذب(r).
ومنها : المقيم إذ ال علم الماء في الحضر حكى صاحب البيان وجماعة من الخر اسانيين فيه وجها : أنه يصبر ولا يصلي بالتيمم وهو ضنيف جداً ، و الصحيح المشهود أنه يتيمم ثم يعيد ، وفيه قول آخر : أنه لا تجب
الإعادة(r) و الله أعلم.

فـأــــــة
قال المحاملي في اللباب(\&) : الأذان على ثلاثة أنو اع ؛ فاسد ،



> ساقط من i I
> (1)
> (r انظر المجموع (rev/r
(r المسألة فيها ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يتيمم ويصلي وتجب عليه الإعادة إذا وجد الماء .
أما وجوب الصلاة بالتيمم فقياساً على المسافر والمريض لاثشتراكهما في العجز ، وأما الإعادة غلأنه عذر نادر غير متصل ، وهذا القول هو الصحيع المشهو المقطوع به ، في أكثر كتب

الشبافعي وطرق الااصحاب.
والثاني : تجب الصلاة بالتيمم • ولا إعادة كالمسافر والمريض ، حكاه الخراسانيون وهو مشُهو عندهم.
والثالك : لا تجب الصطلاة في الحال بالتيمم بل يصبر حتى يجد الماء . حكاه صاصب البيان وجماعة من الخراسانيين وليس بشيء.
 § (
0) لا يصح أذان المرأة للرجال وبه تطع الجمهود ونص عليه في الآم. وعليه المذهب ، وفيه وجه حكاه المتولي أنه يصح كها يصح خبرها
أما أذانها للنساء فقط ، ففيه ثلاثة أتوال : المشهود المنصوص في الجديد والقديم ، يستمب لهن الاجقامة دون الآذان. والثاني : لا يستحبان .


و الكافر (I)، و المحنون(Y): ومستدبر القبلة(Y)، وقبل الوقت(£)، إلا في الصبح و الجمعة ، فإنه يؤذن لـها قبل الخطبة ، و السكر ان في معنى

المجنون.
(و المكروه(م) أذان الصنب(7).
و الصحيع ما عدا ذلك ، قال : ويبطل الأذان بستة أشياء : الارتد اد ، و الإغماء ، و التولمي عن القبلة و السكر/(V) و القطع الطويل ، وترك شبيء من كلماته عمداً أو سهوأ ، حتى يطول الفصل(^). قلت : و المحدث الحدث الأصغر يكره أذ انه أيضاً إلا أن الكر اهة في

1) لا يصح أذان الكافر على أي ملة كان ، لعدم أهليته للعبادة ، ولانه لا يعتقد الصلاة التي هو دعاء لها فإتيانه بذلك ضرب من الاستهزاء. . المراجع السابقة
(Y) لا يصح أذان المجنون والمغمى عليه ، لان كلامهما لغو ، وليسا في الحال من أهل العبادة. والسكران لا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون ، وفيه وجه أنه يصح ، حكاه إمام الحرمين والبغوي وغيرهما ، وصحصه الشيخ أبو محمد والقاضي حسين بناء" على صحة تصرفاته وليس
بشيء•

المراجع السابقة
بر) من السنة أن يؤذن قائماً هستقبل القبلة ، فلو أذن قاعدأ أو مضطجعاً أو إلى غير القبلة كره وصصح أذانه • لأن المقصود الإعلام وقد حصل ، هكذا صرع به الجمهود وتطع به العراقيون وأكثر الخراسانيين وهو المنصوص
وذكر جماعات من الخراسانيين في اشتراط القيام واستقبال القبلة في هال القدرة وجهين وحكى القاضي حسين وجهاً أنه يصح أذان القاعد دون المضطجع ، والمذهب صصة الجميع. المجموع $1.7 /$ الا 1
§) لايصح الآذان قبل الوقت إلا اللصبع بلا خلاف . المجموع
(0) في أ : والمكره
r يستحب أن يؤنن على طهارة ، فإن أذن أو أقام وهو محدث صح أذانه وإتامته لكنه مكروه ، نص على ذلك الشافعي والآصحاب والكراهة في الجنب أشد منه في المحدث • وفي الاجقامة أغظ لقربها من الصلاة.

(V
^) أي المحاملي ، انظر اللباب ورقة 0.

و أما استقبال القبلة ففي اشتر اطه (وجهان)(1) ، و المذهب الصنيع أنه مستحب وليس بشرط ، ويصت الأز ان بدونه مـع الكر اهـة ، (فالذي)(Y) ذكره المحاملي هو الوجه الآخر ، وكذلك الخلاف في اشتر اط القيام حالة
 (أيضاً.

ومن الشروط)( ؟) (التي)(0) يبطل الأذ ان بعدمـها الترتيب ولم يذكره ( أيضاً) (T) فلو أذن منكساً لم يصح(V). (V). و أما السكوت الطويل ففيه طريقان : أحدهما : القطع بأنه لا يبطل . و الثانية : طريقة الخر اسـانيين نقل قولين . قال الر افعي : أشبههما وجوب الاستئناف وهما جاريان في الكلام [ الكثير ](%5E) و النوم و الإغماء وهذه أولى بالإبطال من السكوت.
و أما الكلام اليسير ، فالمذهب أنه لا يبطل وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذ ا رفـع الصوت بـه(9). و الله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في ع : وجهين } \\
& \text { (Y } \\
& \text { r } \\
& \text { § ( ) في أ : ومن الشروط أيضاً } \\
& \text { (8) هي أ : أن . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { 9) المراجع السابقة }
\end{aligned}
$$

# [قال المحاملي أيضأ](1) : الأنمة سبعة أنو اع(Y) : 


و الثاني : من تصع إمامته في حال (دون)(1) حال ، وهو المُحْدِث

> (1
rr r منفردأ أو في المسبد أو غيره لم يصر بذلك مسلماً سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، نص عليه الشافعي ، وصرع به الجمهر ، وعليه المذهب • وصورة المسألة إذا صلى ولم

والثاني : لا يعكم بإسلامه ، عتى يأتي بالسَهادتين أو بأن يقفل أريد الابسلام تُم يأتي بهما .


والصحيح الحكم بإسلامه.
ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم • وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته ، فإن صلى خلفه جاهلا بكفره ، فإن كان متظاهراً بكفره ، لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف ، وقال

> المزني : لا يلزمه.

وإن كان مستتراً به كمرتد ونديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهودان :

رالثاني : لا إعادة عليه وصحده الرافعي والبغوي وطائفة قليلون.

§) لو بان الامام مجنوناً وجبت الإعادة بلا خلاف ، لأنه لا يخفى فلو كان له حالة الة جنون وحاله إناقة ، واقتدى به ولم يدر في أي حالة كان ، فلا إعادة عليه ولكن يستمب ، نص عليه

الشافعي واتفق عليه الآصحاب. الام /17N/، المجموع
ه) تال السيوطي : من لا تجز إمامته بحال وهم : الكافر ، والمجنون ، والمأموم ، والمشكوك
في أنه إمام.
الاشباه والنظائر ص.ع؟.
7) في أ : بعد

و الجُنُب (1)، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة(Y)، يمع الاقتداء بهم مع الجهل.

قلت : إلا في الجمعة ، إذ ا لم يتم العدد بغيره.


1 أجمعت الامة على تحريم الصلاة خلف المددث لمن علم حدثه ، فابن صلى ظلف المحدث بجنابة
أى بول أو غيره والمأموم عالم بدث الإمام أثم بذلك وصلاته باطلة بالاجماع. وإن كان بان جاهلا
 مغارتته وآتم صلاته منفردأ بانيأ على ما صلى معه ، فان استمر على المتابعة لـظة أى لم ينو الـغارقة بطلت صلاته بالاتفاق وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته ولا إعادة عليه ، لانه ليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفـ

 الصلوات ويهذا تطع الالكثرون وهو المنصوص عليه.
والثاني : في صحتها تولان ذكرهما صاحب التلخيص : المنصوص أنها صميدة


 الصلاة ؛ قال البنوي والمتولي وغيرهـا : هو كها لو بان بان مدرثاً ، ولم يفرقوا بين النجاسة الذفية وغيرها
 لأهه من جنس ما يخفى ، وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجيين فيما إذا بان كافرأ مستتراً بكره ، تال النويي : وهذا أقوى . الججوع :roa/r

- ا


 ويعثه اللّ رسولا وهو لايكتب ولا يقرأ من كتاب ، وكانت هذه الخلة إديى آياته المعجزة ، لاني
 ألفاظه.
فالأمي نسبَ إلى أمة العرب ، لانها كانت لا تكتب ولا تقرأ ، وكانت الكابة فيهم عزيزة أى عيمة. أو أنها نسبة إلى الآم ، أي أنه باق على الحال اللي ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة.

لسان العرب
 (1) لا تجهز صلاة الرجل خلف المرأة وهو مذهب جماهير العلماء ، من السلف والخلف رحمهم الّه

تعالى ، وقال أبو ثود والمزني وابن جرير : تصح صلاة الرجل خلفها فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف ، لان عليها ألما أمارة تدل على أُنها امرأة فلم يعذر في صلاته خلفها ، وتصع إمامة المرأة للنساء في المكوبة
وغيرها ، وتقف في وسط الصف معهن.

Y Y لا تصح إمامة الختثى للرجل ولا لخنثى ، لجواز أن يكون الخنثّى المأموم رجلا ذكراً والإمام
أنثى • ويصح اقتداء المرأة بالخنتّى

r ردة قبيحة في اللسان من العيب .
والارت : هو الذي في لسانه عقدة وحبسه ويعبل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. وشرعاً : هو من يدغم حرفاً في حرف في غير موضع الإدغام فيسقط أحدهما ، كقاريء المستقيم بتاء أو سين مشددة.
لسان المرب المحتاع
£) . الألثغ : اللـُغة : أن تعدل الحرف إلى حرف غيره .
والالثغ هو الذي لا يستطيع أن يتكم بالراء . وقيل : هو الذي يتحول لسانه عن السين إلى الثاء ، وقيل : هو الذي قصر لسانه عن موضع الحرف ولحق أقرب موضع الحروف من الحرف الذي يعثر لسانه عنه
وشرعاً : هو من يبدل حرفاً بحرف كالداء بالغين والشين بالثاء .
 0) صلاة القاريء ظفل الأمي أو الارت أو الالثغ فيها قولان وئالت مخرع : أصحهما : وهو الجديد ، لايصح الاقتداء به.
والثاني : وهو القديم • إن كانت جهرية لم تصح ، وإن كانت سرية صحت . والثالث : تصح مطلقأ ، خرجه أبو إسحاق المروذي وحكاه البندنيجي عنه وعن ابن بسريع. أما صلاته في نفسه فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم ، فصلاته باطلة ولا يجهز الاعتداء به بلا خلاف ، وإن لم يتمكن من التعلم أو ضاق الوقت فصلاته وصلاة من احتدى به وها وهو في مثل حاله
 أما إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقاً . فابن كان لحناً لا يغير المعنى فهي كراهة تنزيه

الر ابع : من تصح إمامته في صلاة دون صـلاة ، وهو المسافر و العبد و الصبي لا تصح إمامتهم في الجمـعة على أحد القولين(1).
الخامس : من تكره إمامته وهو ولد الزنا ومظهر الفسق و البدعة التي
لا يكفر بها (Y).

السادس : من تصح إمامته [ويختار غيره](r) وهو العبل و المكاتب
و المُدَبَّر و المُبَعَض( £)، و الأعمى على أحد القولين(ه).

السابع : من تختار إمامته وهو من سلم من هذه الآفات .
وقال فيه أيضاً : الناس في الجمعة على أربعة قسام(ף) :
الأول : من لا تنعقد به ولا تجب عليه وهو العبل و المر أة و الصبي

> وضحت صنلاته وصلاة من اقتدى به .

وإن كان لحناً يغير المعنى أو يبطله ، فابن أمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم ، فإن قصر وضاق الوتت لزمه أن يصلي ويقضي ولا يمع الاجتداء به . وإن لم يطاوعه لسانه أو لم يمضي ما يمكن التعلم فيه فصلاته وصلاة مثله صحيحة ، وصلاة صحيح اللسان خلفه كصلاة القاريء خلف الاميي ، وقد تقدمت. الام
(1) كل صبي صحت صلاته ، صحت إمامته بلا خلاف في غير الجمعة ، وفي الجمعة قولان : أهصهما : المحة . وصورة المسألة : أن يتم العدد بغيره ، وكذا إذا كان إمام الجمعة عباً

r

£ ( ) يصح الاقتداء بالعبد . لكن الحر أولى . . المرجعان السابقان
©) إمامة الاعمى صحيحة وهو والبصير سواء على الصحيع المنصوص الذي تطع به الجمهود ، ونص عليه الشافعي
والثاني : البصير أولى وهو الختيار أبي إسحاق الشيرازير والثالث : الاعمى أولى ، قاله أبو إسحاق المرانى المروني واختاره الغزالي

Y) وقال النقوي على ستة أقسام وذكر هذه الاربعة والخامس من تلزمه ولا تصح منه ، وهو المرتد. والسبادس : من تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف ، وهوال والمقيم غير المستوطن ، وفيه وجهان ، أصحهما : لا تنعقد به.
[و المسافر ](1) و الخنثى المشكل.
و الثاني : من تنعقد به ولا تلزمهه وهو المريض ومن يتعهل مَنْزولًا به .
قلت : وكذلك من في طريقه مطر ، فإنه لا تجب عليه إلا أن يحضر كالمريض ، وتنعقد به .

و الثالث : من تلزمه ولا تنعقد به ، وهو من كان د اره خارج البلد وينتهي إليـه النداء ، و المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام وهو على نية السفر

الر ابع : من تلزمه وتنعقد به ، وهو [ المقيم] [r الصحيع البالخ العاقل الذي لا عذر لها

\author{

- (1 <br> - ساتط من <br> ץ) أي المسلم الذكر الحر العاقل البالغ المستوطن الذي لا عذر له. صص
}

انظر هذه الأقسام في اللباب للمحاملي ودقة 7، المجموع ع/r. ه، الأشباه والنظائر للسيوطي

## قاعصة(1).

الجمعة هل هي صلاة على حيالها أم ظهر مقصورة ؟ فيه قولان : أظهرهما : الأول ، ويبنى على ذلك صور :
منها : لو عرض ما يمنع من قوعها جمعة من زهام أو غيره ، فهل يتمها ظهراً ؟ وكذلك إذ ا فات بغض شروطها/(r).

 تنقلب بنفسها أم لا بد من قلبها ؟ هـ فيه وجهان ، ذكرهما الإمام ؛ ورجع النووي عدم الاشتر اط(0).
وإذا قلنا : لا يتمها ظهرأ فهل تبطل أم تبقى نفلا (1) ؟ فيه الخلاف المتقدم فيمن نوى الظهر قبل الزو ال ونظائره(V).
تال الاجمام : قول البطلان لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل فليكن ذلك مخصوصاً بما إذ ا خالف(^). ومنها : إذ ا خرج الوقت وهم في أثناء الصلاة ، فظاهر المذهب أنهم يتمونها ظهرأ وجوبأ (9)، ولا بأس بينائها عليها لأنهما (صلاتا)(•1) وقت
 الأشباه والنظائر للسيوطي صז7 17.

$$
\begin{array}{rr}
\text { § }
\end{array}
$$


ه) تال النوعي : أصحهما وأشهرهما : عدم الاشتراط ، وهو متتضى كلام الجمهون . المجموع
7) في أ : أم لا تبقى نقلا ، وفي ع : أم تبقى فيه نفلا.



9) أي فاتت الجمعة بلا خلاف لأنه لا يجوذ ابتداؤها بعد خروج الوقت فلا يجوذ إتمامها كالحع. (1.

و احد ، وفيه قول آخر ：أنه لا يجوز ذلك ، بل（عليهم）（1）استئناف الظهر（r）． قال الر افعي ：وبنو ا هذا الخلاف على الخلاف في أن الجمعة ظهر
 قلت ：وفي هذا الترتيب نظر ، من جهة اختلاف التصحيح ، وكذلك
 الصحيع وبه تطع جماعة ：（إنهم）（o）يتمون الجمعة（T）（T）． و الثاني ：（يتمونها）（V）ظهرأ）（A）． وإن كان الشك عبل دخولهم في المعلاة ، قال الر افعي ：لا سبيل إلى الشروع فيها ، ولو أغفلوها إلى أن لم يبق ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر

الأم( •1). انتهى كلامه( (1).

ونقل النووي اتفاق الأصحاب على أنهم إذا شكو ا في خروج الوقت

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ني حكم هذه الصلاة طريقان : } \\
& \text { أصحهما : يجب إتمامها ظهرأ وتجزنهم. } \\
& \text { والثاني : فيها قولان. } \\
& \text { المنصوص : يتمونها ظهراً } \\
& \text { والثاني :لا يجوذ إتمامها ظهراً ، وهو قول مخرّع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y (\%) لان الاصل بقاء الوقت ، وصحة الفرض فلا تبطل بالشك. } \\
& \text { (V } \\
& \text { ^) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) فيب ، د : فيها } \\
& \text {.19を/人 (1. }
\end{aligned}
$$

قبل الدخول فيها لم يجز الدخول(1)، ونقل الشيخ صدر الدين وجها أنهم
 وفي التخريع أيضاً نظر كما ذكرنا(r).
ومنها : (لو)(r) دخل المسافر بلدة و أهلها يقيمون الجمعة ، فاقتدى في الظهر بالجمعة ، هل يقصر من حيث تو افق الصلاتين في العدد ؟ بناه بعضهم على هذا الأصل ،

إن قلنا : إنها ظهر ، مقصورة ، (فإنه يقصر) ( () وإلا فلا . و الصحيح عند الأكثرين المنع مطلقأ| (ه) (Y). قلت : ووقع لنا مـع شيخنا إمام الائمة كمال الدين رحمه الله قريب من هذه في سفر صلينا فيه إلجمعة وكنا نسير عقيبها ، فنوى بعض أصحابنا (الجمع)(V) فيها ، وصلى عقيبها العصر جمعاً و امتنع الشيخ رحمه الله من ذلك ، نظرأ إلى أنها صلاة على حيالها ، فلا يجمع إليها العصر ، ويحتمل تخريجها على الأصل ، ويقال : بالجواز إذا قيل : إنها ظهر مقصورة(^)، و الله أعلم

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) لأن شرطها الوقت ولم يتحقته ، فلا يجون الدخول مع الشك في الشرط. } \\
& \text { المجموع } 0.9 / \varepsilon
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r } \\
& \text { ع) } \\
& \text { © (1) لأنه مؤتم بمتم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القواعد للحصني ودقة . } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

الذي اتفق عليه أئمة المذهب أن السهو إذا تعدد في الصلاة كفاه عن الجميع سجدتان ، وبه قال جمهور العلماء(Y)، لأن النبي ضلى الله عليه وسلم (تسليمأ)(٪) في قصة(؟) ذي اليدين(0) سلم ومشى وتكلم سهواً وسجد سجدتين فقط.
وقد يتعدد السجود في مو اضع لأسباب اتتضت تعدده (غير)(I) تعدد


صصrV.






 السرعان من أبواب السجد ، نقالوا : تصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يده طل يقال له نو اليدين غقال : يا رسول النهّ : أنسيت أم تصرت

 أى أطول ثم رفع رأسه وكبر ، فريما سألوه ، ثم سلم ، فيقول : نبئت أن عمران بن حصين مال : ثم سلم. متفق عليه واللفظ للبغاري.

 حديث
o) ذو اليدين هو الخربّاق - بكسر الخاء المعمة وسكن الراء فباء موحدة آخره قاف - ابن

 الاستيعاب (7

منها : إذ ا سـها في الجمعة وسجد للسهو فخرج وقت/(Y) الجمـعة قبل السـلام ، فإنهم يتمونها ظهرآ على المشـهور كما تقدم(r)، ثم يعيدون سجود السهو لأنه لم يقع آخر الصلاة(£).
ومنها : إذا تصر المسافر وسـها في ملاته ، ثم نوى الإقامة قبل السلام ، أو وصلت به السفينة بلده ، فإنه يجب إنمام الصلاة ، ويعيد سجود السـهو لما ذكرنا(ه).
ومنها : المسبوت إذا سـها إمامه وسجد ، فالمذهب المشهور(I) أثه
 ثم إذ ا سـجد مـعه [وقام ](9) فأتم مـا سبق به ، فهل يعيد سجود السـهو آخر صلاته ؟ فيه قولان : أصحهما نعم ، لأن الذي أتى به أولا كان متابعة للإمـام وليس ذلك آخر صلاته(•1)، و التعدد في هذه الصور الثلاث صوري. ومنها : لو سجد [للسـهو ](11) ثم سـها بعد الرفع منه وقبل السـلام ؛
() تال النوعي : قال أصحابنا : إذا اجتمع في صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادة أو نقصان . أو بهما كفاه للجميع سجدتان ولا يجوذ أكثر من سجدتين ، وقال أصحابنا : ولا تكرر حقيقة السجود وقد تكرر صورته.
(Y بداية اللوحة الr
(
£ (६) لأن محل السجود في آخر الصلاة ، وقد تبين أن الاول لم يقع في آخر الصلاة.
(0) يعيد السجود بلا خلاف ، لان محله آخر الصلاة .
(Y) وهو الصحيح والمنصوص عليه وبه تطع الجمهر.


- في أ ، ب، د : يلزم المأموم (V
^) (لأن موضع سجود السهو آخر الملاة.
أنظر فتح العزيز ألانـ
(9)
- (1) والثاني : لا ، لأنه إنما يسجد لمتابعة الإمام ، وإلا فليس من جهته سهو وقد ارتفعت المتابعة بسلام الإمام.
(11)

فالمحيع عند الجمهد أنه لا يعيد السجود ، لانه لا يؤمن وقوع مثله أيضاً فيتسلسل ، وقال ابن القاص : يعيده ، لأن السجود إنما جبر ما قبله ، ولا يجبر ما بعده.
ومنها : لو ظن أنه سها في صلاته ، فسجد ثم تبين له قبل السلام أنه لم
يسه ، فوجهان :
أصدهما : أنه يسجد ثانيأ لزيادته سجدتي السهو من غير سبب(1).

 يسجد له ، فهل يسبد ثانياً ؟ فيه هذا الـيا الخلاف.
ومنها : لو ظن أن سهوه 1 بترك القنوت مثال ، فسجد له ثم اله تبين قبل

 و أصحهما :لا يعيد ، لانه إنما قمد جبر الخلل الو اتع في المطلاة وقد
فَائــرة المقصود : . و الش أعلم .

فيما يقوم فيه عضو الانستان مقام الغير فيما يترتب عليه من الآحكام
وفي ذلك خلاف في صود :
منها : الاستجمار بيده أو بيد غيره بدل الحجر ، فيه وجهان(o) :
( )
r (

- في أ : السهو

 الأشباه والنظائر للسيوطي صمرهو
ه (ال النوني : الاستنجاء بيد آدمي فيه كلام منتشر حاصله أربعة أوجه : الصحيع : لا يجزثه لا بيده ولا بيد غيره ، لانه عضو مـترم •
 والرابع : يجزته بيد غيره دون يذه ، وهو ضعيف أو غلط. . المجموع وهوه ولا
أصحهما : أنه لا يجزئه.

ومنها : الاستياك بأصبعه الخشنة ، [و الأصح ](1) (أنه)(Y) أيضـاً لا
تتأدى السنة بها(r).
ومنها : إذا كان في ثوبه خرق( £) يو ازي عورته فوضع يده عليه ، من غير
أن يضم الثوب فوجهان ، لكن الأصح هنا أنه يجزئه ، وتصح صلاته مـع ذلك(0)، وصحع الروياني المنع ؛ وبه جزم ابن كع و المـاوردي(٪)، قالو ا : لأن الساتر ينبغي أن يكون غير المستور ، و الخلاف جار إذ ا لبس قميصاً و اسـع الطوق(V)، ولم يزره(^) ولا شاكه بشوكة ، وكان بحيث ترى عورته منه لكن كانت لحيته عريضة استترت العورة بسبيها(9) . ومنها : لو غطى المحرم ر أسـه بيد نفسـه ، فلا فدية عليه ، وفي يد غيره
(
r r


والثاني : يحصل لحصول المقصود. والثالث : إن لم يقدر على عود ونحوه حصل ، وإلا فلا .

£ ) الخرق : الفرجَّ والثقب والشق في الحائط والثوب ونحوه ، يقال : في ثوبه خرق وهو في الأصل مصدر ، والخرتة القطعة من خرق الثوب .

( )
|Vく/く (4)
الطوق : خَمْيّ يجعل في العنق ، وكل ما استدار فهو طهق ، وطوق كل شـيء : ما استدار به وطوق القميص : جيبه ، وهو المنفذ الذي يدخل فيه اللأس.
 ^^ الزّ" : واحد الاندار ، وهو مصدر زررت القميص أزره زرًاً إذا شددت أزراره عليك وأدخلتها في العرى التي في القميص.

4) أو كان شعر رأسنه طويلا ، والأصح هنا أيضاً المحة كالمسان

[وجه ضعيف ، و الصحيح [أنه ](1) لا فدية أيضا ، لأن ذلك لا يعد تغطية(٪).
ومنها : لو سجد على يد نفسه ، لم يجزئه(r)، وفي يد غيره ]( £) قالو ا :
يجوز ذلك( ه).

قال المحاملي في اللباب(1) : الموتى أربعة أضرب : الأول : من لا يغسل ولا يملى عليه كالشَهيد في المعركة(V). (V).
الثاني : من يغسل ولا يصلى عليه ، كالكافر(^)، والسقط(9) الذي لا

سـاقط من ب . د .
Y انظر المسألة في فتح العزيز

 ٪ ( )
(0) انظر المجموع (1)

Y المتفق عليه عند الشافعية أن الشهيد لا يجوذ غسله ولا الصلاة عليه ، والشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب تتال الكفار حال قيام القتال ، سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطا ، أ و عاد إليه سلاح نفسه ، أوسقط عن فرسه ، أو رمحته دابته فمات ، أو وطنته دواب المسلمين أوغيرهم ، أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أم كافر ، أو وجد
 في الحال أم بقي زمناً ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب ، وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئًا من ذلك ، وهذا كا كله متفق عليه عندهم•






وأما الإجماع ، فقد أجمع العلماء على تحريم الصلاة على الكافر.
 9 السّقط : فيه ثلاث لغات : بضم السين وفتحها وكسرها ، وهو الولد يسقط تبل تمامه وهو . مستبين الخلق ، يقال : سقط الولد من بطن أمه سقوطأ وشرعاً : هو الذي لم يبلغ تمام أشهرهـ.


الثالث : من يصلى عليه ولا يغسل وهو من يخاف عليه أن يتفتت إذا
. غسل
الر ابع : من يغسل ويصلى عليه وهو من عد ا هؤلاء.
قلت : اتفق الأصحاب على أن الكافر لا يجب غسله ، بل يجوز ذلك لآقاربه المسلمين إذا كان ذمياً ولم يكن له أقارب كفار ، فإنهم أحق به . و أما تكفينه ودفنه إذا كان ذمياً ولم يكن له مال ولا أقارب كفار يتبرعون ، ففيه وجهان :
أصحهما : يجب ذلك على المسلمين ، وفاءً بذمته كإطعامه وكسوته .
و الثاني : أنه مندوب وليس بو اجب(Y). و اللّ أعلم .

إذا بسطط ولم تكن فيه حركة ولا غيرها من أمارات الحياة فله حالان :
أحدهما : أن لا يبلخ أربعة أشهر ، فلا يصلى عليه بلا خلاف ، وفي غسله طريق الا المذهب أنه لا يغسل ويه قطع الجمهود . والثاني : فيه تولان
والحال الثاني : أن يلغ أريعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال :
الصحيع المنصوص عليه في الام : يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه ولا تجوذ أيضاً

والثالث : أنه ينسل ويصلى عليه ، حكاه الجمهود عن نصس في القديم.



## قاعحةة）

قال الأصحاب الزكاة إما［ أن［٪）تتعلق بالبدن ، أو بالمالهمفالأول زكاة
الفطر（r）．

وإن تعلقت بالمال（ £）، فإما أن تتعلق بماليته أو بذاته ، ،

فإن تعلقت بالمالية ، فهي المتعلة بالقيمة وهو زكاة التجارة．
وإن تعلقت بذاته ، فالمال على ثلاثة أقسام ، حيو اني ، ومعدني ، ونباتي． فالحيو اني لا زكاة في شيء منه إلا في النمم． و المعدني（0）لا زكاة في شيء منه إلا في النـئ
و النباتي ، لازكاة في شيء منه إلا في المقتات ، و المر اد بذلك بـغ
المقتات ، لا كله（1）．واله أعلم．

1）انظر القاءدة في الاشباه والنظانر لابن الوكيل \／797، القواعد للحصني ورقة ．ع، الاغشباه والنظائر للسيوطي ص٪؟1． （Y）ساقط من أ
「 الروضة

ه）المعدن ：موضم الاجقامة واللزوم ، يقال ：عدن بالمكان ، إذا لزمه فلم يبرحه أي مكان كل شيء
فيه أهله ، ومبدؤه نحو معدن الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنماس وغير ذلك سمي بذلك لعدونه ：أي إتامته．
وشرعاً ：هو كل ما خرع من الارض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة．


ولا تجب الزكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة عند الشافعية أما غيرهما من الجواه كالحديد والنحاس والرصاص والمرجان والزيرجد فلا زكاة فيها على المشهود وبه تطع جماهير الاهصحاب في الطرق ك大ها ـ
وقيل : فيها تولان في وجوب الزكاة.

وفيوجه عن بعض الاصحاب ：تجب الزكاة في كل جوهر ينطبع ويصبر على المطرتة كالحديد والنحاس ونحوهما ．
 （1）يشترط في وجوب الزكاة في الزدع شرطان ：
أحدهما：أن يكون قوتاً．．والثاني ：أن يكون من جنس ما ينبته الآدميون．．فإن ذقد

# الأولى : لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة مو اضنع : 

الأول : زكاة الزروع و الثمار(1).
و الثّاني : زكاة الفطر •
و الثالث : زكاة الركاز(r).

الخامس : إذا ال كان له نصاب من الم المان ها ويقيت السخال( ؟) (زكاها)(0) بـحول الأمهات ، وإن لم يمض عليها نفسـها حول(7).

السنادس : إذا كان له مائة وعشرون شاة - مثلا - أحد عشر شـهرأ ، ثم

أهدهما أو كلاهما فلا زكاة.
(1) لا يشترط الحول في زكاة الثمار والحبوب لانها نماء في نفسها ، فتجب نيها الزكاة لوجودها.

Y (Y لا يشترط الحول في زكاة الركاز بلا خلاف.

「) لأن الحول يراد للكمال ويالوجود يصل إلى النماء ، فلم يعتبر فيه الحمل كالمعشر ، وهذا هو الصحيح. والثاني : يعتبر فيه الحول . لانه زكاة مال تتكرد فيه الزكاة فاعتبر فيه الحل

كسائر الزكوات.

๕ ) السخال : جمع سخلة ، وهو اسم يطلق على الذكر والانثثى من أولاد الغنم ساعة ما تضعه الشاة ، ضأنأ كانت أو معزأ.
 (
7) إذا ماتت الآههات كلها أو بعضها وبقي منها دون نصاب ففيها ثلاثة أوجه : الصحيع : الذي قطع به الجمهو ، أنه يزكي النتاج بحل الأمهات ، فاذا بلخ هو نصاباً أو مع ما بقي من الاههات زكاهـ والثاني : يزكيه بحول الأمهات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة . فإن لم يبق منها شيء فلا
 والثالت : يزكيه بحل الامهات بشرط أن يبقى منها نصاب ، ولو بقي دونه فلا زكاة في الجميع ، بل يبتدأ حول الجميع من حين بلغ نصابأ .


السابع : إذ ا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم ، ومو عليها أحد عشر
شهراً وهي تساوي ذلك ، ثم زادت قيمتها في الشهر الأخير إلى ثلاثمائة ، زكاها بزيادتها (Y).

فإن باعها قبل الحول ونضًّ(r) ثمنها زكى الأصل لحوله ، و الزيادة لحولها( ().

ولم يستثن ابن القاص إلا هذه الثلاث الأخيرة(ه).
ولم يستثن الشيخ أبو حامد(1) و المحاملي المعدن و الركاز ، وجعلهما المحاملي في اللباب(V) نوعين مغايرين للزكاة ، فقال : الأمو ال التي يـجب إخر اجها في حق الله تجالى سبعة : الزكاة ، وحق المعدن ، وحق الركاز ،
(1) وبهذا المثال تظهر فائدة الخلاف في المسألة التي قبلها ، لان ضم التتاع إلى الأههات تظهر فائدته إذا بلغت به نصاباً . المجموع
 العرض ، كثّمن العبد والجارية والدابة وكبر الشجرة ، أو بارتفاع الأسواق ، وسواء كانت الزيادة في القيمة حاصلة يوم الشراء أو حدثت تبل الحول بزمن طويل أو قصير حتى يوم واحد أو لحظة ، ففي كل هذا يضم الربع إلى الأصل ويزكى الجميع لحل الأصل بلا خلاف.

 والناضَ من المتاع ما تحول ورقأ أو عيناً .
 を) أي إن اشتراها بمانتي درهم فباءها في أثناء الحول بئلاثمانه ففي المسألة طريقان : أصحهما : أن المسالة على تولين .


والثاني : يزكي الجميع بحل الأصل
والطريق الثاني : أنه يفرد الربع تولا واحداً .

ه) التلخيص لابن القاص ورقة ror
 (V

و الكفارة ، و الفدية ، و الفيء ، و الغنيمة .
الثانية(1) : المبادلة توجب استئناف الحول إلا غي موضعين :
أحدهما : في التجارة ، إذ ا بادل سلعة التجارة [بمثلها أو اشترى بعين النصاب من النقدين سلعة للتجارة ، أو باع سلعة التجارةء(Y) بنصاب من النقدين(r).

وثانيهما : في الصرف(؟) إذ ا بادل أحد النقدين بالآخر على الصحيح • وقال ابن سريج : يستأنف الحول غي المأخوذ(0).
الثالثة(1) : لا ـِجتمع الزكاتان جميعاً في عين و ا حدة إلا في ثلاث مسائل
( ) انظر الفائدة في الأشباه والنظانر لابن السبكي مختصر من قواعد العلاني وكلام الأسنوي لالـي

ما ما بين المعكوفتين ساتط من أ ، ب
(Y) لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة ، وثيمة الثاني وقيمة الأول واحدة ، وإنما انتقلت من سلعة إلى سلعة فلم ينقطع الحول.
المهذب 17.1، المجموع 7/0N.
§ ) الصرف : فضل الدرهم على الدرهم ، والدينار على الدينار ، لأن كل واحد منهما يصرف عن تقيمة صاحبه.
والصرف : بيع الذهب بالفضة ، لأنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر .

والصراف والصَيْفِ : والصيرفي : هو النقاد ، من المصارفة ، وهو من التصرف ، والجمع
صيارف وصيارفة .
وسمي تبايع الذهب أو فضة صرفأ ، لصرفه عن باقي البيوع في اشتراط المماثلة والتقابض والحلول ومنع الخيار
وقيل : لصريفه : وهو صوته في كفة الميزان. وشرعاً : هو بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه.


ه) (إذا بادل الذهب بالذهب أو الوقق بالوقق ولم يكن صيرنياً يقصد به التجارة انقطع الحول. وإن كان صبيرفياً ففيه وجهان وقيل قولان.
أحدهما : لا ينقطع الحول ، كما في العروض لو بادل بعضها ببعض على قصد التجارةء. وأصحهما : أنه يثقطع


إحد اها : العبد المسلم للتجارة/(1)، تجب فيه زكاة التجارة وزكاة
الفطر معآ(r)،
و الثانية : من له نصاب وعليه دين مثله ، تجب عليه الزكاة على أحد القولين وعلى صاحب الدين زكاته ، ذكرهما المحاملي وغيره(٪).

بدإية اللوحة TMA
(1
(Y ( أي تجب على سيده زكاة الغطر لوقتها وزكاة التجارة لحولها ، لانهها حقان يجبان لسببين مختفين فلم يمنع أحدهما الآخر ، وهذا باتفاق


أصحها وهو المذهب والمنصوص في أكتئ الكتب الجديدة : لايمنع وجوب الزكاة.
والثاني : وهو نصه في القديم وفي اختلاف العراقيين من الكتب الجديدة : يمنع وجوب الزكاة. والثالث : يمنع في الأموال الباطنة - وهي الذهب والفضة وعروض التجارة - ولا يمنع في الأموال الظاهرة - رهي الماشية والزرع والثمر والمعدن ، لان هذه نامية بنفسها . وعلى القول بأن الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان : أصحهما : ضعغ ملك المديون. والثاني : أن مستحق الدين تلزمه الزكاة. فإذا وجبت على المديون أيضأ أدى ذلك إلى تثنية الزكاة في المال الوالـي المد .



 المدين لا التأدية إلى تثية الزكاة.


أما الدين الثابت على الغير فله أحوال :
أحدها أن لا يكون لازماً ، كمال الكابَ الِابَ فلا زكاة فيه.
والثاني : أن يكون لازمأ وهو ماشية فلا زكاة أيضاً . والثالث : أن يكون دراهم ودنانير ، أو عرض تجارين النا نقولان :

القديم : لازكاة في الدين بحال
والجديد وهو المذهب الصحيع المشهور : وجويها في الدين على الجملة.


و الثالث : و اجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف وهي نصاب تجب عليه زكاتها ، إذا مضى عليها الحول عنده على الأصح ، وعلى صاحبها أصها أيضأ زكاتها على القول بأنها تجب في المال الضال(1)، ذكرها الجيلي(r) في كتابه الإعجاز.
الر ابعة (r) : قال الشيئ أبو حامد في الرونق : لا تؤخذ القيمة في
 درهما ، في الجبر ان ، و الشاة عن الخمس من الإبل ، على طريق القيمة من غير الجنس ، والر ابعة : إذا اختلفت أنو اع الزروع و الثمار ، ففيها أقو ال :

أحدها : يخرع من الأغلب. و الثاني :من الأوسط. و الثالثخ: من كلٍ بقسطه .
و الر ابع : الجبر بالقيمة ، فعلى هذا الوجه تجب القيمة. و الله أعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { والنظانر اللسيوطي ص¿そ!. } \\
& \text { \& ؛ ( }
\end{aligned}
$$

## قاعصةة(1).

كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته(Y)، ومن لا ، فلا . إلا في
مسائل :
منها : الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعا على المذهب في وجوب
الإعفاف(r)، وفي فطرتها وجهان :

وصحع الغز الي(v) وجماعة الوجوب • و الخلاف جار في مستولدة الأب أيضأ) (A).

ومنها : لو كان له ابن بالغ في [ نفقته] [9) فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط ، لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ، ولا على الابن لإعساره ، ولو كان الابن صغيرأ و المسألة بحالها ففي سقوط الفطرة عن الأب وجهان :
 و الثاني : تجب لتأكدها بخلاف الكبير ، فعلى هذا تجب فطرته دون نفقته

> في ذلك اليوم(11).
 والنظائر للسيوطي ص£ ع٪.
Y بشرط أن يكون المخرع عنه مسلمأ ، وأن يكون المؤدي واجدأ لما يخرجه عنهم فاضلا عن النفقة. المهذب「




 9) ساقط من أ ، والمعنى : أي في نفقة أبيه.

- (1.
. المراجع السابقة (1)

ومنها : القريب الكافر [( الذي)(1) تجب نفقته] ](Y) وكذلك العبد الكافر و الأمة تجب نفقتهم دون فطرتهم(r).
ومنها : زوجة المعسر أو العبد إذا كانت موسرة فإن نفقتها مستقرة في ذمته ولا تجب عليه فطرتها ، بل هي و اجبة عليها على الأصت عنل الر افعي(£)، وخالفه النووي فصحع عدم الوجوب(0)، وكذلك الأمة المزوجة بعبد أو معسر ، تجب فطرتها على سيدها على الأصت ، دون نفقتها ، فإنها
و ا جبة على الزوج(7).

ومنها : [ أيضأ] (V) الضال و الآبق و المغصوب ، و الصحيع في الكل وجوب فطرتهم وإخر اجها في الحال ، وليس أحد منهم في نفقة السيد(^)، وتد تقدم في العبد الآبق إن ا انقطع خبره أن الشافعي نص على وجوب فطرته ، وعلى أن عتقه في الكفارة لا يجزيء و أن الأصح تقرير النصين . ومنهم من نقل وخرّج فيهما قولين(9).
ومنها : إذ ا (حال)(•) بين زوجته (وبينه)(11) حائل أجنبي وقت الوجوب ، فالذي يتقضيه إطلاق الأصحاب وجوب فطرتها على الزوج كالمريضة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) في ب ، د : والذي. } \\
& \text { ا } \\
& \text { (r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المجموع 170/7. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V } \\
& \text { ^) ( }
\end{aligned}
$$

> . $10 \mathrm{~T} / 7$
> (1) في أ ، د ه : كان (1) في أ : بين .
9) تقدم في القسم المحقق ص 1/TM، وانظر المسألة في الوجيز للغزالي 1/ 99، فتح العزيز

قال الر افعي : وطرد أبو الفضل ابن عبدان(1) فيها الخلاف الذي في/(r) المغصصب و الضال(r) .
قال النووي : وهذا يتأيد بأنها إذا اعتدت (عن)(६) وطء الشبهة سقطت
نفقتها ، وكذلك إن أ حبست في دين(0) ها
ومنها : البائن الحامل وفي فطرتها طريقان :
 للحمل أو للحامل ؟ فإن قلنا : للحمل ، لم تجب الفطرة ، وإلا وجبت وهو الأصح(9).
ومنها : إذا أسلم عبد لكافر ، أو أسلمت أم ولده ، ففي وجوب فطرته



تطعاً.
ومنها : إذ ا مات قبل هلال شو ال وخلف عبدأ وعليه دين مستغرق فوجوب

عبدالسَ بن محمد بن عبدان أبو الفضل الهمداني الشافعي شيخ همدان وعالمها ومفتيها ، أخذ عن أبي بكر بن لل وغيره • وكان فقيهاً وععاً جليل القدر يشار إليه بالبنان ، صنف كتاباً في الفقهء مجلد متوسط سماه ("ثرانط الأحكام" ، وله مختصر سماه "شرع العبادات". توني رحمه الله ستة rrean. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة

(r) انظر فتح العزيز 101/7، الروضة ( (0) المجموع 7/717.

(V

- (
 (1.
(1) (1) تقدم في صال|فني قاعدة الاصل المستقر أن لا يعتد لاحد إلا بما عمله أو تسبب إليه....

فطرته على الو ارث مبني على [ أن ](1) التركة هل تنتقل إليه [ إذا كان ثم

 أحدهما : أنها موقوفة ، فإن قضى الدين تبين أن التركة انتقلت إلى الو ارث بنفس الموت ، وإلا تبين أنها لم تنتقل ، وبعضهم نقله قولا من رو اية ألـا الربيع [ عنه ](0).
و الثاني : قاله الإصطخري أن التركة لا تنتقل إلى الو ارث حتى يقضي الدين ، فعلى هذا نفقة العبد واجبة [في التركة] [إ) حتى يباع ولا تجب فطرته إذ لا يجب على الميت شيء (V)،
ومنها : إذا ملك عبده عبداً وقلنا بالقديم إنه يملك ، فإن نفقته تجب في كسبه ، ولا فطرة عليه ، لأن العبد ليس أهلا للتحمل ولا تجب على السيد
لزو ال ملكه ، وإن كان قادرأ على انتز اعه(^).

ومنها : إذا كانت المر أة ممن تخدم عادة ، ولها خادم مملوك [لها ](9)،
فالمذهب أن فطرته تلزم الزوج كما تلزمه نفقته(•).
(
(Y) أي أن الدين هل يمنع انتقال الملك في التركة إلى الورثة أم ل

والصحيع الذي تُطع به الجمهر : لا يمنع . لانه ليس فيه أكثر من تعلق الدين به وذلك لا يمنع

r § ( ) الأم اللشافعي

- ساقط من ع
(r)

 9)
- (1) خادمةالزوجة إن كانت مستأجرة لم يجب علىالزوج فطرتها • وإن كانت من إمانهه وجبت لأنها مملوكته ، وإن كانت من إماء الزوجة واللزوج ينفق عليها ففطرتها واجبة عليه نظرأ إلى أنه يمونها ، نص عليه الشافعي وهو المذهب . انظر الام To/T، مختصر المزني صها 10 ، فتح

وقال الإمام(1) : الأصح عندنا [ أنهـ] [٪) لا تلزمه ، لالن الخادم من تتمة نفقة (الزوجة)(r)، وقد أخرج فطرة الزوجة ، ونسبه النوري في ذلك إلى الشذوذ( ().
ومنها : العبد المرهون ، الذي قاله جمهور أصحابنا : إن فطرته تجب
على مالكه كالنفقة(0).
وقال الإمام في النهاية و الغز الي في الوسيط : يحتمل أن يجري فيه الخلاف المذكور في زكاة المال المرهون(T). قال الر افعي : الخلاف في زكاة [ المـال](V) المرهون لم نلقه إلا في حكاية هذين الإمامين ،و الجمهود أطلقو ا الوجوب(1) ثئَ أيضاً وحكى النووي عن السرخسي (إتفاق )(9) الأصحاب عليه(•1) و الله
ومنها : إذ ا أوصى برقبة عبد لرجل ويمنفعته لآخر ،

نقل الر افعي عن ابن عبدِان:أن [فطرته على الموصى له بالرقبة بلا خلاف ، ونفقته عليه أو على الموصى له بالمنفعه؟ أو ](II) في بيت المال ؟ [فيه] (IY ثلاثة أوجه . فعلى غير الوجه الأول تفارق الفطرة النفقة ،

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { ( } \\
& \text { §) قال النوي : وهذا الذي اختاره شُاذ مردود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • (9 المراجع السابقة (Y) } \\
& \text {. ساقط من أ ، ب ، د الـرا (V }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { (110/7 المجموع (11 } \\
& \text {. (I) (IY المين المكوفتين ساقط من د (I) } \\
& \text { (IY (IY }
\end{aligned}
$$

و الأصع وجوب نفقته على مالك الرقبة ،（وكذلك）（1）الفطرة أيضاً（Y）． ومنها ：عبد بيت المال و العبد الموقوف على المسجد（٪）، نفقتهما／（؟） و ا جبة ، وفي فطرتهما وجهان محكيان عن البحر（0）：

ومنها ：العبد الموقوف على رجل معين（9）（ذكر）（•1）في العدة أن فطرته تتبني على أن الملك فيه لمَن ؟（فإن）（II）قلنا ：［ إنه ］［Ir）للموقوف عليه ، فعليه فطرته ، وإن قلنا ：للّ تعالى ، فوجهان ：
 عليه ، ونفى صصاحب التهذيب في باب الوقف وجوب فطرته على الأقو ال كهها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ني أ : وكذا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { المجموع } 119 / 7 \\
& \text { \& ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • وهو المذهب وبه قطع الجمهور }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) والثاني : أنها لا تجب . } \\
& \text {. المراجع السابقة } \\
& \text { 9) وكذا الموقوف على جماعة معينين. } \\
& \text { المجموع ع } \\
& \text { • (1) في ع : ذكره وما أثبته موافق لما في فتح العزيز . انظر 17.17. } \\
& \text { (11 } \\
& \text { • (IY } \\
& \text { (Ir } \\
& \text { (1\& } \\
& \text { (lo }
\end{aligned}
$$

ومنها : المكاتب إذا ملك عبدأ أو تزوج امر أة فإن نفقتهما تجب عليه ،
ولا تجب عليه فطرتهما ، إذا لم نوجب عليه فطرة نفسه ، وإن أوجبنا عليه فطرة نفسنه ، [ وجبت](1). قاله ابن سريع و الإمام . وقال القاضي حسين : فيه وجهان على هذا القول الم(r).
ومنها : إذا تزوع الحر المسلم بمكاتبة فهل يجب عليه فطرتها ؟ ينبني
 تجب ، يبنى ثانياً على أن الوجوب هل يلاقي المؤدي ابتداء أو على المؤدى عنه ثم يتحمله المؤدي؟ فعلى الثاني : لا تجب على الزوج فطرتها. ومنها : إذ ا ملك عبداً لا مال له غيره بعد قوت يوم العيد وليلته وبعد صاع يخرجه عن فطرة نفسه ، وتلنا بالصحيح إنه يبد أ في هذه الصورة بفطرة نفسه ، حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا تجب عليه فطرة العبد و الثاني : تجب ويباع منه بقدر الفطرة .

> ساقط من ب • ع ، د .(1
r (Y هل المكاتب تجب عليه فطرة نفسه ؟ في المسألة ثلائه أوجه وهي مشهودة ، وبعض الاصحاب يسميها أقوالا • وهي مترددة بين الاقوال والاوجه :
أصحها باتفاق الاصحاب وهو المنصوص : إنه لا فطرة عليه ولا على سيده عنه ، لأن ملكه ضصيف ، وسيده لا تلزمه نفتته. والثاني : تجب على المكاتب في كسبه تبعاً للنفةة.
 درهم ، وإنما سقطت النفقة عن السيد لاستقلال المكاتب باكسابه ، ولانها تكثر .
والخلاف في أن المكاتب هل عليه فِطرة نفسه ، يجري في أنه هل يلزمه فطرة نوجته وعبيده؟ والصحيح : لا يلزمه. ونتل إمام الحرمين إتفاق الاصدحاب على أن فطرة زوجته وعبيده ككفسه ، وفي وجويها الخلاف ،

والصحيع لا تلزمه.
 ( ) § ( )

و الثالث ：إن كان العبد مستغرقاً لخدمته ، فلا فطرة ، لتعذر تقدير بيعه ． وإن لم يكن محتاجاً إلى خدمته ، فهو كسائر الأمو ال ． قال الر افعي ؛ وهو الأصح ؛ وحكاه الغز الي على وجه آخر ، وهو أنه إن الستغرق الصاع ثيمته ، لم تجب ، وإلا وجبت ．

وقال في التتمة ：إن قلنا ：إن العبد المحتاع إليه للخدمة يباع في فطرة السيد ، فهل يباع［ بعضه ］（I）في فطرة نفسهه ؟ فيه وجهان（Y）．و الله أعلم ．


الأولى（٪）：قال ابن القاص في التليص ：الصيام ستة أنو اع ： أحدها ：ما يجب التتابع فيه وفي قضائه ، وهو صوم الشهرين في كفارة الظلهار و القتل و المجامـع في نهار رمضان ． و الثاني ：ما يجب التتابع فيه إلا لـذر السفر أو المرض ، ولا يجب في قضائه وهو شـهر رمضان و الثالث ：ما يِب فيه التفريق ، وهو صوم التمتع إذ ا لم يجهد الـهدي ، وكذلك في قضائه أيخاً ، وفيه قول ：إنه（يجب）（ ）قضـاؤه متتابعاً（0）． و الر ابع ：ما يستحب فيه التتابع ، وهو صوم كفارة اليمين إذا عدم الخصال الثلاث（T）، وفيه قول قديم ：إن تتابعه و اجب（V）．

$$
\begin{aligned}
& \text { • (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& \text { を } \\
& \text { 0 (0 لك واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع ، لكن يستحباوحكى في وجوب التتابع } \\
& \text { تول مخرج وهو شاذ ضعيف. } \\
& \text { المجموع } 1 \text { / } 1 \text { ، الروضة } \\
& \text { 9) وهي الإطعام والكسوة والعتق وهذه الثلاث على التخيير ، فإن عجز عنها المكقّر لزمه صيام } \\
& \text { ثلاثة أيام } \\
& \text { (V انظر المسألة في المهذب r.a/V } \\
& \text {.rTM/\& }
\end{aligned}
$$

و الخامس ：النذر وهو موضوع على（قدر）（1）شرط الناذر ، من تتابع
أو تفريق وكذلك قضاؤه مثله ．
السادس ：ما عدا ذلك ، فلا［ يؤمر فيه ］（r）بتتابع ولا تفريق（r）．
الثانية ：قال الشيخ أبو حامد في الرونق ：الإفطار على أربعة
أقسام（ £）：
أحدها ：ما يوجب القضاء دون الكفارة ، وذلك في حق المريض و المسافر［و النفناء ］（0）．
و الثاني ：ما يوجب الكفارة دون القضاء ، وهو الشيخ الفاني إذا عجز عن الصيام ، وكذلك العجوز．
و الثالث／（I）：ما يوجب القضاء و الفدية［ جميعاً ］（V）وذلك في الحامل و المرضع ، ومن أفطر لجوع أو عطش يخاف منهما التلف ． و الر ابع：：لا يوجب القضاء ولا الكفارة ، وهو من أكل ناسياً أو جامع ناسياً وتبعه المحاملي في اللباب（＾）على هذا ، لكنه لم يتعرض للقسم الر ابع ، وهو قوي ، لأن الناسي لا يقال ：إنه أفطر ، بل وقع منه صورة الفطر ، وقولهما（9）：غيمن أفطر للجوع و العطش إنه يلزمه الفدية ، غريب جداً ．لم يحكه الر افعي ولا النووي في كتبه ، بل صرع في شرع المهذب إنه يلزمه الفطر ويجب［عليه］（．1）القضاء كالمريض（11）، ومقتضى هذا

$$
\begin{aligned}
& \text { () أي أذه إذا اشترط التتابع لزمه ، وإذا أطلق ولم يشترط ، فله التتابع والتفريق. } \\
& \text { المهذب } \\
& \text { - ساقط من (Y } \\
& \text { r } \\
& \text { を) انظر الاغشباه والنظانر للسيوطي ص7 } \\
& \text { (0) } \\
& \text { (1) } \\
& \text { • (V } \\
& \text { ( } \\
& \text { 9) أي الشيخ أبو حامد والمحاملي. } \\
& \text { (1. } \\
& \text { TON/7 (11 }
\end{aligned}
$$

التشبيه عدم الفدية ، وحكى ابن الرفعة عن البندنيجي أنه قال : إن الشافعي (رحمه الله)(1) قال : لا فدية على الشيخ ( الهرم)(r) أصلا ، كمن
 الثالث: المجامع في نهار رمضان ، فإن عليه القضاء و الكفارة اتفاقأ (م)، ومن تعدى بالفطر بغير الجماع ، فإنه تلزمه الفدية أيضاً مع القضاء [على
 على الغرق أو نحوه ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى على ذلك ، جاز له الفطر بل يجب عليه ، وفي الفدية مع القضاء وجهان ، أصحهما : لزومها كالمرضع ، و الثاني : لا ، كالمسافر و المريض(9) (1). وقولهما في الشيخ ( الهرم)(•1) : أن عليه الفدية دون القضاء فيه كلامان: أحدهما : أن في وجوب الفدية قولا آخر ، أنها لا تجب [ عليه](11) ، وقد

1) في ع : رضي الله عنه .
Y في أ ، ب ، د : الهم .
٪) في أ : فإن الكفارة عليه. وهو خطأ .

 وسعيد بن جبير والنتهي وقتادة أنهم قالوا : 8 كارة كارة عليه.




- (V
^^) (^) من تعدى بالفطر بغير جماع لا تلزمه الكفارة ، وهل تلزمه الفدية ؟ فيه طريقان : أصخهما - ويه تطع العراقيون -: لا يلزمه.
والثاني - حكاه الخراسانيون -: فيه وجهان :
أصحهما عند جمهورهم : لا يلزمه.
 9) المراجع السابقة
(1.
(1)

تقدم نصه على ذلك في حرملة ، وكذلك قال أيضأ في البويطي إنها مستحبة ، لكن الصحيع المنصوص في سائر كتبه أنها و اجبة(1). (1). و الثاني : أن مقتخاه أن الشيخ ( الهرم)(r) غير مخاطب بالصوم ، بل بالفدية فقط(r)، وهو أيضاً مقتضى كلام القاضي حسين والبندنيجي و البغوي (£)، و الأصح الذي قاله الجمهور : إن الصوم و اجب عليه و أنه يخير بين أن يصوم وبين أن يفدي ، هكذا (نقل)(ه) ابن الرفعة ، وينبني عليه فرعان :
أحدهما : أنه لو قدر على الصوم بعد ذلك هل تلزمهـ ؟ وفيه وجهان(7).
 النووي في الروضة أنه لا ينعقد نذره(V)، ومقتضى ذلك ترجيح أنه غير مخاطب (بالصوم) • و الله أعلم .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) سبقت المسألة في ص }
\end{aligned}
$$

> ص يخاطب بالفدية ابتداءّ؟
يلزمه الصوم ، لانه لم يكن مخاطباً بالصوم بل بالفدية.

$$
\begin{aligned}
& \text { © } \\
& \text { (4) المراجع السابقة. } \\
& \text {. T09/7 . }
\end{aligned}
$$

كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه ، تد اركاً لمصلحته ، إلا في
صور :
منها : من نذر صوم الدهر فإنه إذ ا فاته [منه] ](Y) شيء لا يتصور تضاوّه فلا يلزمه(r).

ومنها : نفقة القريب من الو الدين و المولودين ، فإذ ا وجبت عليه ففات
منها يوم أو أيام ،لم يجب عليه تضاؤه(£).
ومنها : إذا نذر أن يصلي جميع الصلو ات في أو ائل أوقاتها فأخر
و احدة فصلاها في آخر الوقت(0).

ومنها : إذ ا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم ، فأتلف الفاضل
 التصدق به بالنذر ، لا بالغرم(^).
(1) انظر القاعدة في الأشباه والنظائز لابن السبكي (T/T/ T/ المنثور للزركشي Vo/r، مختصر من
 (Y
r وكذا لو كان عليه كفارة حال الذذر .
والو أفطر يومأ فلا سبيل إلى قضائه ، لأستغراق العمر ، ثم إن كان بعذر مرض أو سفر فلا فدية وإن تعدى لزمته. الروضة
を ) ولانها تسقط بمضي الزمان ولا تصير عليه ديناً في الذمة وإن تعدى المنفق بالمنع ، لانها وجبت بدفع الحاجة الناجزة وقد زالت. وفي نفقة الصغير وجه ، أنها تصير دينأ ، والصحيح الاني
ويستثنى من ذلك : إذا فرض القاضي قدر النفقة وأذن لإنسان أن ينفق على الطفل مثلا ما تدره
 الروضة 10/9، المنهاع مع مغني المحتاع
© ) المنثو في القواعد VV/r، مختصر من قواعد العلاني وكلام الاسنوي والنظانر للسيوطي ص1. (Y
(V

ومنها : إذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه (فملك)(1) عبيداً (و أخَّر)(r)
 ومنها : إذا نذر أن يحع كل سنة من عمره ، ففاته شيء من ذلك ، كما في - ميام الدهر ومنها: إذا دخل مكة بغير إحر ام ، وقلنا بأنه يجب ذلك(0)، فلا تدارك أيضأ ، لأنه إذا خرج (إلى)(1) الحل ، كان الثاني و اجباً بأصل الشُرع ، لا

بالقضاء)

> في أ : فتملك.
> (Y في أ : أو تأخر.
> (
> ع )
(0) من حج واعتمر حجة الابسلام وعمرته ، وأراد دخهل مكة فله حالان:

أحدهما : أن لا يكون ممن يتكرد دخوله كزيارة أو تجارة أو رسالة ، أو كان مكياً مسافراً
عائداً من سفره ونحو ذلك فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة ؟ ه فيه طريقان: أحدهما : أنه مستحب قولا واحدأ . وأصحهما وأشهرهما : فيه قولان :

أحدهما : يستحب ولا يجب.
والثاني : يجب.
واختلفوا في أصحهما ؛ فصحع بعضهم الوجوب ، ويعضهم صحع الاستحباب .
قال النهوي : الاصح في الجملة : استحبابه ، وقد صحصه الرافعي في المحرر •
والثاني : أن يكون ممن يتكهد دخوله كالحطابين والصيادين ونحوهم ، فعلى القول بعدم الوجوب في الحال الاول فههنا أولى . وعلى القلل بالوجوب هناك فالمذهب هنا أنه لا يلزمهم

أيضاً ، وفي وجه ضعيف يلزمهم الإحرام كل سنة مرة.
 (Y) في ع : عن . وهو خطأ.
(V اللسيوطي ص1-غ.

## قاعصة(1).

الحقوق المالية الو اجبة لله تعالى غير المتعلقة بالمال ثالاثة أقسام : الأول : ما يجب لا بسبب مباشرة من العبد ، كزكاة الفطر ، فإذا عجز

عنه وقت الوجوب لم يشبت في ذمته ، حتى لو أيسر بعد ذلك لم يجب(r). و الثاني : ما يجب بسبب من جهته على جهة البدل ، كجز اء الصيد وفدية الحقق و الطيب و اللباس في الحع ، فإذ ا عجز عنه وقت الوجوب يثبت في ذمته ، تغليباً لمعنى الغر امة ، لأنه إتالف محض(r). و الثالث : ما يجب بسبب منه لا على جهة البدل ، كدم التمتع و القر ان وكفارة الجماع في رمضان وكفارة اليمين و الظهار و القتل ، وقوله : أنت عليً حر ام ، ففي كل هذه قولان مشهور ان( \&) (لترددها) (0) بين جز اء اء الميد
 ثبوتها [في الذمة](A) و ألحق البذنيجي بها دم التمتع في الحع وفدية الطيب و اللباس في جريان الخلاف(9) و الل أعلم .
 فأكثر :
مذها : الحامل و المرضع إذا أفطرتا يجب به القضاء و الفدية ، وكذلك
 والنظائر للسيوطي صع

( を ) أظهرهما : تثبت في الذمة ، فمتى تدر على أحد الخصال لز الزمته

والثاني : لا تثبت •
0) في ب • ع ع ، د : لترددهها ، وهو خطأ.
(T) في ب ، ( $V$ - ( )

- (9) المرجعان السابقان - • (1 انظر الفائدة في القواعد للحصني ورقة

ومنها: المجامع في نهار رمضان تجب عليه الكفارة و القضاء على
الصحيح.
ومنها : قتل الميد المملوك يوجب القيمة لمالكه والجزاء لحق اله تعالى(r).
ومنها : السرقة عند تلف المسروق توجب الضمان لمالكه و القطع(r) وكذلك قاطع الطريق(گ) و أمثلة هذا كثيرة جداً ، وقد تقدم في مباحث الأسباب الابشارة إلى شيء منها(0). و الله أعلم .
(

( الواجب على السارق شييان :
احدهما : رد المال إن كان باقيأ وضمانه إن تلف ، سواء في ذلك الغني والفقير.
الروضة . الثاني : القطع.
を) انظر أحكام قطاع الطرق في الروضة . 107/1.
© انظر القسم المحقق TYI/T.

## فــ

فير الأهكامـ التيـ انتتر(1) بما حرهـ مكة عن سائر

## البلاد شرفه الله (سبـحانـه)(r) وتـمالــم

منها : أثه لا يدخله أحد إلا بحـج أو عمرة في أحد القولين ، إذا كان اللاخول لغير حاجة متكررة(r).

ومنها : اختصاصه بالطو اف و السعي وبقية أعمال النسك سوى الوقوف بعرفة .
ومنها : تصريم صيده على المحلين و المحرمين من أهله ومن طر أ عليه.
ومنها : تحريم تطع شـجره : تحريم إخر أج أحباره وتر الجز اءه فيهـه إلى غيره.

ومنها : أن لا يؤذن فيه لمشرك أصلا ، ويمنع كل من خالف دين الإسلام

$$
\begin{aligned}
& \text { من دخوله مقيماً كان أو ماراً ، ولا يدفن به أحد منهم البتة. } \\
& \text { ومنها : كر اهـة إدخال تر اب غيره و أحجاره إليه . }
\end{aligned}
$$

ومنها : اختصاصعه بنحر الهد ايا وما يجب في الحـ و الإحر ام بـه . ومنها : وجوب تصده للنسكين على المستطيع ولا يجب ذلك في موضت آخر بالإتفاق ، وبه احتج الشيخ عز الدين بن عبل السـلام لتفضيله على حرم المدينة ، وقال : لأنه إذا كان لملك دار ان و أوجب على رعيته إتيان أحدهما
 من الأخرى(0).

ومنها : وجوب قصده بالنذر اتفاقاً ، وفي مسجد المدينة [و المسجد ](7)


# ومـنـها : أن اللـقـطـة لا تـــل بـه إلا لـمـنشـد (r) عـلـى <br>  

ساقط من ب .
(Y) أي تغلظ ديته كدية قتل العمد ، فتكون مثلثة ، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة.

「


 ذهب بعض العماء إلى أن لقطة مكة لا تلتقط للتمكك ، بل للتعريف خاصة ، ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها ، بخلاف لقطة سانر البقاع ، وهذا أظهر قولي الشافعي ، وهوالمذهب.
 عرّفها" يعني كما يعرفها في سانر البقاع حولا كاملا ، حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم فلم يظهر مالكها جاز له تملكها . قال النوعي : وهذه تأويلات ضعيفة ، ومعنى الحديث : لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها ، كما في باتي البلاد ، بل لا تحل إلا لمن يعرّْها أبداً ولا يتملكها • وقال ابن قيم الجفزية : وهذا هو الصحيح والحديث صريح فيه. انظر المسألة في شرح السنة T99/V، المغني لابن تدامة V.7/0، شـرح صحيح مسلم اللنووي
 ؟) الحديث متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري في كتاب اللقطة ، باب كيف تعرغف لقطة أهل مكه ؟
 وأثنى عليه ثم تال : "إن الهَ حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسونه والمؤمنون ، فإنها لا تحل لاحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لاحد من بعدي ، فلا يُنْقر صيدها ولا ينتلى شوكها ولا تحل ساتطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل نهو بخير النظرين ، إما أن يفدى وإما أن يقيد ، فقال العباس : إلا الإنخر فإنا نجعله لقبورنا وييوتنا ، فقال رسول اللّ

 الخطبة التي سمعها من رسول اللة بكّ صحيع البخاري مع الفتح NV/0 حديث r\&ro، ومسلم في كتاب الـع باب تصريم مكة وصيدها

و الجو اب عنه (عسير)(1) (Y).

ومنها : [ أنه ]
لم يتعين بل يذبح حيث شاء ، صرع به ني التتمة.
ومنها : أنه لا دم على ( أهله في تمتع ولا قر ان)(\& ) (ه ه.
ومنها : أنه لا يِوز إحر ام المقيم [بهـ] (ף) بالحج إلا فيه ولو أحرم خارجه كان مسيئًاً (v).

ومنها : أنه لا يكره فيه نافلة في وقت من الأوقات(^).
ومنها : اخنصاص مسجده بالمضاعفة الكثيرة إلى حد لم ــجيء في غيره ،
( ) في أ ، ب ، د : عسر
Y (Y) ثال الشوكاني : قد استشكل تخصيص لقطة الحاع بمثل هذا مـع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحات وغيره الحئ
وأجيب عن هذا الإشكال بأن المعنى أن لقطة الحاج لا تحل إلا لمن يريد التعريف فقط ، من دون تملك.
قال الحافظ : وإنما اختصت بذلك عندهم لامكان إيصالها إلى أربابها ، لأنها إن كانت اللمكي فظاهر ، وإن كانت للآفاتي فلا يخلو أفق غالبأ من وارد إليها ، فإذا عرفها واجدا لاندها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها .

e ، أ
£ غي أ : أهل التمتع والقران. وهو خطأ.


(V المقيم بمكة مكيأ كان أو غيره ، ففي ميقاته للحع وجهان ، وقيل قولان : (V
أصحهما : نفس مكة .
, الثاني : مكة وسانر الحرم.
فعلى الاول : لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو مسيء يلزمه الدم • وعلى الثاني : حيث أحرم في الحرم فلا إساءة ، أما إذا أحرم خارع الحرم ، فمسيء تطعاً ، فيلزمه الدم.
المجموع / 197، الروضة KA/r.
 الحرم.


كما صرع به في الحديث أن الصلاة فيه أفضل من مائة(1) صلاة في مسجد المدينة ، فيكون ذلك بمائة ألف صلاة ، صحصه الحاكم(Y) وابن . حبان(T) وغيرهما
ومنها : اختصاصه (أيضاً) بالاستقبال في الصلوات - أعني الكعبة المعظمة زادها الله فضلا وشرفاً -.
ومنها : تحريم قتال البغاة فيه ، بل يضيًّق عليهم إلى أن يفيئو ا،وهو

مذهب كثير من العلماء(£)، واختاره الماوردي(ه) والقفال(1) وعده الماوردي(V) من جملة خصائصهه ، وعد [ القفال] [(A) من خصاتص النبي

1) لم يرد في الكتب الستة رواية مصرحة بكون الصلاة في المسجد الحرام بمائة أو مانة ألف صلاة فيما سواه ، إلا في سنن ابن ماجة حيث أخرع من حديث جابر رضي اللّ عنه أن رسول
 وصلاة في مسجدي أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" الـي
سنن ابن ماجَ كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد

وقال الحافظ ابن حجر : "إنه ورد في بعض النسخ لسنن ابن ماجَ بلفظ : "من مائة صلاة فيما سواه" أي بدهن ذكر الالفـ قال : فعلى الاالل معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة ، وعلى الثاني معناه : من مائة صلاة في مسجد المدينة . فتح الباري TV/r. TV. وأما حكم هذه الرواية ، فقال الحافظ ابن حجر : ودجال إسناده ثقات . المرجع السابق. وفي النواند : إسناد حديث جابر صحيع ودجاله ثقات . مجمع الزواند

 (


2) الأحكام السلطانية للماوددي صعاع 177 .



- (^)

جو از القتال له في حرم مكة(1)، ولكن الر اجع في المذهب خلاف ذلك ، ونص عليه [ الشافعي ](r) في غير موضع(r).
و أجاب من قال به عن الأحاديث الو اردة في ذلك بأن
(نصب القتال) (£) عليهم وقتالهم بما يعم كنصب المنجنيق(ه) ونحوه إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك ، بخلاف ما إذا تحصن الـا
 عن ألفاظ(V) الأحاديث الصحيحة(ی). والل أعلم .

1) قال النوفي : وقال التفال المروذي في كتابه شرع التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص : (الا يجو العتال بمكة ، قال : حتى لو تمصن جماعة الكفار فيها لم يجز لنا

> قتالهم فيها"، .

\& (\% في أ : نص القفال ، وهو تصحيف.
0) (المنجنيق : آلة من آلات الحرب تقذف به الحبارة ونحوها بقوة ، إلى مسافة بعيدة.


 ثم قال : ولم تصل لي إلا ساءة من نهار". وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثٔ . قال : فهذا نص لا يحتمل التأويل وقال القرطبي : ظاهر الحديث يعتضي تخصيصه مِّلَّ بالقتال ، لاعتذاره عما أبيع له من ذلك . مع أن أهل مكه كانوا إذ ذال مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد الحرام ، وإخراجهم أهله منه وكفرهم

 كالمنجنيق ، فكيف يسوغ التأويل المذكو؟؟ وأيضاً فسياق الحذيث يدل على أن التحريم لاظظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها
فتح الباري \&/A٪.

 جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ، فان هذا بلد حرمه ألّه يوم خلق السماوات والأرض ، =

# فيما يلزم بالنذر وما لا يلزم به <br> و الأنشياء المنذودة على أخرب: 

الأول : ما كان معصية ، ونذر فعلها حر ام لا ينعقد ، ولا كفارة فيه على
المذهب(Y).


= من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولايلتقط لقطته
 ولبيوتهم ، قال : إلا الإذخر ". متفق عليه ، واللفظ للبخاري صحيع البخاري مع الفتع كتاب
 ومسلم في كتاب الحع باب تحريمٌ مكة وصيدها وخلاها وشا وشرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام
 1) انظر القاعدة في القواعد للحصني ورقة IEr، مختصر من قواعد العلاني وكلام الأسنوي Y (Y ويه تُطع الجمهور ، وذلك كنذر شـرب الخمر أو الزنا أو العتل أى الصلاة في حال الحدث أو الصوم في حال الحيض ونحو ذلك.
 r

0) الحديث المشار إليه هو : " لا نذر في معصية اللّ وكفارته كفارة يمين"

أخرجه أبو داود في سنت كتاب الأيمان والنذود باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 09E/r حديث .


 يعني الطريقة الاولى ، وقوله هنا : وهو أُصح ، ليس تصحيأ للحأ للحديث ، لانه حكم عليه بأنه

غريب ، وإنما هو من باب ترجيع إسناد على إسناد فتط. والنسائي في سنته في كتاب الايمان والنذو باب كفارة النذر KE/V، من ست طـق • وكKها معلولة.


الثاني : القربات الو اجبة بأصل الشرع ، كالملوات الخمس إذا نذر فعلها ، وكذلك المحرمات به كالزنا إذا نذر تركها ، فلا أثر لذلك ، وإذا

خالف شيئأ من ذلك ففي لزوم الكفارة ما تقدم من الخلاف(Y).
وذكر في التهذيب أن الظاهر هنا وجوبها (r)، نم لو نذر في الفر انض صفات مستحبة فيها كتطويل القر اءة ونحو ذلك ، [لزمهـ] (£)، وكذلك فعلها في

من حديث عانشة رضي اللّ عنها ، وله شاهد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه النساني في سنته في كتاب الأيمان والنذو باب كفارة اللذر /7 V معلولة.

 . . . . ...rrı/V وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضني الله عنهما ما أخرجه أبو داود في سنته في كتاب الأيمان والنذو باب من نذر نذراً لا يطيقه ، ب/
 وقد صوب الشيخ الالباني كون الحديث موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . إرواء الغليل roll rll/^

والخلاصة أن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه بين علماء الحديث ، فممن صححه : الإمام الطحاوي وأبو علي ابن السكن ، نتل ذلك عنهما الحافظ ابن حجر في التلخيص ع ع/ 19ع ، وكذا الشيخ الالباني في الإرواء rIE/A حديث . TOQ، وكلام الحافظ ابن حجر في التلخيص يوحي بأنه يزى أن الحديث حسن.

وممن ضعف الحديث البخاري والنسائي ، نقل ذلك عنهما الحافظ ابن حجر. انظر الفتح . Onv/H

(Y
المهذب
r المجموع \& ( ) ساقط من أ.

الثالث : فروض الكفايات ، وهي نوعان :
أحدهما : ما يحتأ فيها إلى بذل مال أو معاناة مشقة كالجهاد ، وتجهيز الموتى ودفنهم ، فالصحيع المشهور أنها تلزم بالنذر(r)، وفي الجهاد وجه أنه لا يلزم ، مصحه الغز الي في الوسنيط في الباب الثاني في كيفية الجهاد(؟)، ولو نذر الجهاد في جهة بعينها ، فثلاثة أوجه :
 تكون التي (يعدل)(9) إليها كالمعينة في المسافة و المؤنة. وثانيهما : ما ليس فيه بذل مال ، ولا كثير مشقة ، كصلاة الجنازة ،

$$
\begin{aligned}
& \text { و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، وفيه وجهان : } \\
& \text { أضحهما :لزومها بالنذر أيضاً(•).). }
\end{aligned}
$$

الر ابع : المستحبات الشرعية من القربات وكلها تلزم بالنذر(1)، وفي

1) لو أفردت الصفة بالنذر وكان الأصل واجباً شرعاً كتطويل القراءة والركوع والسجود في الفرائض ، أو أن يصلي الفرض في جماعة ، فوجهان :

أصحهما : لزومها . لانها طاعة
,الثاني : لا . لئلا تغير مما وضعها الشّرع عليه.

(Y

- المرجعان السابقان


0) (الاختلاف الجهات.

Y (Y بل بجزئه أن يجاهد ني جهة أسهل وأقرب منها .
(V
( 1 )
9) الأصع : لا يتعين ، لكن يجب أن تكمن التي يجاهد فيها كالمعينة في المسافة. والمؤنة
 (1.
(11) نوافل العبادات المقصودة وهي المشروعة للتقرب بها وعلم من الشارع الاهتمام بتكيف العباد بإيقاعها ، كالصوم والصلاة والصدقة والحع والاعتكاف والعتق ونحوها . فهذه تلزم بلا خلاف. المرجعان السابقان.

السنن الر اتبة وجه ، أنها لا تلزم ، وكذلك في سجود التلاوة والشكر و القيام في النو افل واستيعاب الر أس في الوضوء ، و التثليث فيه ، و الصحيع في كل ذلك اللزوم(1).
و أما ما يغير المشروعية ، كنذر الصوم في السفر ، ففيه وجهان : وتطع في الوجيز(r) بأنه لا ينعقه نذوره ، ونقله إبر اهيم(r) المروزي عن عامة الأصحاب(\&). و اختار القاضي حسين و البغوي انعقاده . وقد جزم القاضي (حسين)(ه) في كتاب الأيمان أنه لو لزمته كفارة يمين فنذر تعين إحدى خصالهما لم يلزمه ذلك ، لأنه تغيير للمشروعية ، وذلك مناقض لقوله الأول ، و الوجهان جاريان فيما إذا نذر إتمام الصلاة في السفر إنا العا قلنا : ! إن الإتمام أفضل(7)، و اختلف أيضأ في صور ؛ منها: القربات الفاضلة التي لم (يجب)(V) جنسها (^)، كعيادة المرضى وزيارة القادمين ، وإفشاء السلام ، و الصحيع : لزومها بالنذر .

> (1) المرجعان السابقان.
> (Y الوجيز للغزالي (Y/r
r الفقيه ، تفقه على أبي المظفر السمعاني والحسن النيهي ، كان من العلماء العاملين ، وصارت
 طبقات الشافعية لابن السبكي 199/ع، طبقات الشانعية لابن تاضي شهبة r.0/ r. طبقات الشافعية لابن هداية الهّ ص الان 1 .
 ورقة
© (0)

(V
^ (^) القربات التي لم تشرع لكونها عبادة ، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسة رغب الشارع فيها لعظم فائدتها ، وقد يبتغى بها وجه اللّ تعالى فينال الثواب فيها ، ففي لزومها بالنذا وجها
المرجعان السابحان. :اللزوم •

ومنها : تجديد الوضوء حيث يشرع(1)، وهو أن يكمن [قد ](r) صلى
بالأول صلاة (الصبح)(r) على الأصح ، ويلزم أيضا بالنذر على الأصح ، وجزمو ا بأنه لو نذر الوضوء مطلقاً انعقد ، ولا يخرج منه بالوضوء عن حدث
 أن نذر الاغتسال لكل صلاة يلزم أيضآ(V)، وقال الر افعي(A) : ينبغي أن يبنى على أن تجديد الغسل [هل ](9) يستحب(1) أه ومنها : نذر التيمم ، و المذهب أنه لا ينعق(II).
( ) قال النوقي : اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء • وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث. ومتى يستحب ؟ هيه خمسة أوجه : أصحها : إن ملى بالوضوء الأول فرضأ أو نفلا استحب ، وإلا فلا . والثاني : إن ملى فرضاً استمب ، وإلا فلا.
 والرابع : إن ملى بالافل أو سجد لتلاوة أو شكر أو ترأ القرآن في مصحف استحب ، وإلا فلا . والخامس : يستحب الوضوء ولو لم يفعل بالوضوء الاولل شيئاً أصلا . المجموع (Y
「 بالوضوء الاولل أي صلاة فرضاً كانت أو نفلا ، كما مر في الوجه الأول من وجوه الاستمباب. وقال النوي أيضاً : أن يكمن تد ملى بالوضوء الأول صلاة ما . الروضة r.r.r.r.

0) قال النوعي : وذكر البغوي فيه وجهين ؛ أصحهما هذا . والثاني :لا ينعقد نذره.

> المجموع ^/^ع0ع.
(أي المتولي في التتمة.

( ) المرجعان السابقان.

(1) قال النوعي : وأما الغسل ، ثلا يستمب تجديده على المذهب الصميع المشهد ، وبه تطع الجمهو وفيه وجه : أنه يستحب ، حكاه إمام الحرمين وغيره. المجموع KV./ الR. (ll الرضة (T.r.r.

ومنها : إذا نذر أن لا يهرب من ثلاثة من الكفار فصاعداً ، قالو ا : إن
علم من نفسه القدرة على مقاومتهم انعقد نذره ، وإلا فلا(1). وقال الإمام عن الا يلزم ذلك مطلقاًا (r).
ومنها : إذا نذر أن يحرم بالحع من شو ال أو من بلد كذا ، لزمه ذلك على الأصح(r).
الضرب الخامس : المباحات ، كالأكل و النوم و القيام ونحوها ، فلا
ينعقد النذر بالتز امها( \&)، وهل تكون يميناً تلزم فيه الكفارة ؟ فيه ما تقلم(م (0) من نذر المعاصي • وقطع القاضي حسين بوجوبها(T). فأـدةٌ (v) :
مناط حل أكل الذبيحة هل هو جو از الذبح ، أو قصد الأكل ؟ فيه خلاف ، يظهر أثره في مسائل :


 محصه الشيخ أبو حامد(11).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\text {r }} \text { / المرجعان السابقان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تقدم في ص: } \\
& \text { ( المرجعان السابقان }
\end{aligned}
$$

• (

> (1) القواعد للحصني ورقة
> (1. • (11 المرجع السابق (1)

ومنها : الصائلة إذا فتَت بالصيال ، تردد ابن كج في حل أككها ، وقال إبر اهيم المروزي : إن لم يصب المذبح لم تحل ، وإن أصاب فوجهان ، لأنه لم يقصد الذبح و الأكل(1).
ومنها : مذكى الصبي الذي لا يميز ، و المجنون/(r) و السكر ان ، الذي لا تمييز له ، وفيه قولان(r) : اختار الإمام و الغز الي التحريم ، لأن كلا منهم لا قصد له ، فأشبه من كان بيده سكين وهو نائم فمرت على حلقوم شاة فذبحتها ، فإنها لا تحل ، (ومقتضى)(\&) [هذا ](0) القطع باعتبار مطلق القصد ، لا [قصد [(T) الاكلل ، وصحع الجمهور الحل(V)، وتطع أكثر العر اقيين به ، قالو ا : كمن تطع حلقوم شاة وهو يظنها خشبة ، فإنها تحل بالاتفاق(^)، وهذا يشكل عنى مسألة النائم المتقدمة . و الله أعلم.

 . r ) (<br>أحدهما : القطع بحل ذبائحهم ، وبها تطع الشيخ أبو حامد وجمهو العراتيين. والثاني : فيه تولان : أحدهما : الحل : والثاني : التحريم. <br>§) غي أ : ومقطع - وهو خطأ.<br>(0) ساقط من أ<br>- (9) - (V المجموع<br> 

## قاعدة(1).

في بيان الحياة المستقرة وغير المستقرة ، وانتهاء الإنسان إلى حركة المذبوح
أما الحياة المستقرة ، فتارة تُسْتَقْن ، وتارة نُظَن ، بعلامات وقر ائن
 (7) ونحوهما

ومنها : الحركة الشديدة بعد تطع الحلقوم و المريء(V) وانفجار الدم وتدفقه (1)، قال الإمام : (من)(9) الأصحاب من قال : يكفي كل و احد منهما علامة على ذلك ، قال : و الأصح أن كلا منهما لا يكفي ، لأنهما قد يحصالان بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح ، لكن قد تنضم إلى أحدهما أو كليهما قر ائن وأمار ات أخر ، تفيد الظن أو اليقين (•1)، واختار المزني وكثيرون : الاكتفاء بالحركة الشديدة(1))، قال النووي :وهو الأصح المختار ، ثم قال: والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها ، هذا هو الصحيح الذي

1) انظر القاعدة في القواعد للحصني ورقَة 1\&r، مختصر من قواعد العلاني وكلام الأسنوي .0ヘE/ケ
. (Y
ب) أي الأصحاب.
£) الخجل الاسترخاء من الحياء ، ويكون من الأل ، يقال : رجل خجل ، وبه خَجْلَة ، أي حياء.
 0) الخضب: نقيض الرضا ، وهو اشتداد السخط.
 (Y) ثي ج : الغضب والخجل
(V المريء : هو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم الذي يجري فيه الطعام والشراب ويدخل (V فيه ، والجمع أمرئه ومْرُء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) في ع : فمن. }
\end{aligned}
$$




$$
(0 \times 0)
$$

نعتمده(1)، وقد ذكر الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل و اليان وغيرهم • أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى (معه)(r) الحيو ان ، اليوم و اليومين ، بأن شق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، فإذ ا ذكيّت حلت(r). وقال قبل ذلك : إذا جرع السبع شاة ، أو صيداً أو انهدم سقف على بهيمة فذبحت ، إن كان فيها حياة مستقرة [ حلت ، وإن تيقن أنها تهلك بعد يوم أو يومين ، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة](&) لم تحل ، هذا هو المذهب المنصوص ، وبه قطع الجمهور (0)، وحكي قول : أنها تحل في الحالين ، وقول : أنها لا تحل فيهما ، ثم حكى عن [ ابن [(T) أبي هريرة(V) أنها ما د امت تضرب بذنبها وتفتح عينها تحل ، وإن صاحب البيان ضيعَف ذلك ، قال : ولو أكلت الشاة نباتأ مضرأ فصارت إلى أدنى الرمق(^)، فذبحت ، قال القاضي حسين مرة : في حلها وجهان • وجزم مرة بالتصريم(9) الما ولو شك في المذبوع هل كان فيه حياة مستقرة أم لا ؟ فوجهان ، أصحهما : التحريم ؛ للشك في الذكاة المبيحة(•1)، أما إذا انتهى

> ( ) المرجعان السابقان ، والمسانل المنثورة للنوي ص 99. • (Y ( 1 (

- ( ) ه

(V القاضي أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة ، كان أحد أنمة الشافعية ومن
 الدارقطني وغيره ، وتخرج به جماعة من الاءصحاب ، وكان معظماً عند السلاطين فمن دونه

 الشافعية لابن هداية اللّ ص r.0، وفيات الأعيان TOM.

 لسان العرب •170/1، المصباع المنير ص 91.
 . (1.
[ [الآدمي](1) إلى حركة المذبوع وهي التي لا يبقى معها الإبصار و الإدر اك و النطق و الحركة (الإختياريان)(Y)، وقد يقتل الشخص بالقدًّ نصفين فيتكلم بعد ذلك بكلمات لا تنتظم ، وإن انتظمت فليست صادرة عن رؤية و اختيار(r)، وهذه الحالة هي المسماة بحالة اليأس ، فلا يصع إسلامه فيها ، ولا شيء من تصرفاته ، قال الر افعي :لا أعلم فيه خلافأ ، ثم حكى عن كتاب القاضي ابن كع أن ردته تصح ، في هذه الصورة ، قال : لأن الكافر يؤمن حيتئذ ويوقن ، فإعر اض المؤمن جحود قبيع - ولم يعترض الر افتي عليه مـ ضعفه -، وقالو ا : إن ماله في هذه الحالة يصير لورثته ، وإنه إذا أسلم أو أعتق من يرثّه في هذه الحالة لم يز احم الورثة ولا يحجبهم(؟ ). |(0) وحكى الروياني : فيما إذا ذبح الولد فانتهى إلى هذه الحالة فمات أبوه فيها وجهأ أنه يرثه( (T)، وحكاه الحناطي(V) عن المزني ، ولا يبعد مجيئه في [ الصور ](A) المتقدمة ، وتال النووي في الروضة : هذا الوجه غلط ظاهر ، فإن أصحابنا قالو ا : من صار في حال النزع فله حكم الميت ،
(1) ساتط من ا
(Y
r

الوكيل //דیז.

0) بداية اللوحة (9) والصحيح أنه لا يرثه. الروضة re/7.
(V الحسين بن محمد بن الحسين الطبري الحناطي الشافعي ، أبو عبدالله ، كان إماماً جليلا حافظاً لكتب المذهب ، ومن أصحاب الوجوه فيه ، أخذ عن ابن القاص وأبي إسحاق المروذي، وروى عنه القاضي أبو الطيب ، ونقل عنه الرافعي في مواضع كتيرة ، من مصنفاته "الكفاية

في الفروق"، والفتاوى. توفي رحمه الله بعد الأربعمانة بقليل. طبقات الشافعية للشيرازي ص جr| ، طبقات الشافعية لابن السبكي r/ .17. طبقات الشانعية لابن قاضي شهبة \MN/ ، هعجم المؤلفين عN/\&. - (^)
(فكيف)(1) الظن بالمذبوع(r) ؟ واله [ تعالى ](r) أعلم (وهو الموفق)(٪).

1) هي ع : فيكفي ، وما أثبته مواقق لما في الروضة. r (الروضة
(r

$(0 \cdot 1)$

## قاعحةة(1).

العقود على ثلاثة أقسام :
منها : ما يعتل بلفظه ، وهو النكاح ، فلا (ينعقد)(r) بالكناية اتفاقا(r). ومنها : ما يستقل الشخص بمقصوده ، وهو الخلع و الكتابة و الملح عن دم العمد ، فابن مقصودها الطلاق و العتق و العفو ، فينعقد بالكناية قولا و احدأ (گ)، وما سوى ذلك فيها وجهان ، و الأصح أنها تنعقد بالكناية مـ النية ، إلا بيع الوكيل المشروط فيه الإثشهاد فلا ينعقد ، لأن التية لا بد منها في الكناية ، ولا اطلاع للشهود على البو اطن(0)، قال الر افعي : وقد يتوقف في هذا التوجيه ، لأن القر ائن ريما تتوفر فتقيد الاطلاع على ما في باطن الغير ، ثم أشار إلى أنه لا يلزم مثل ذلك في النكاع للتعبد بلفظه(7)، و أجاب شيخنا عن هذا ، بأن مدركه السماع ، فليس للشاهد أن يشهـ فيه إلا بما سمع ، و القر ائن ليست هما تسمع ، وليس له أن يقول : أشهـ بانعقاد العقد ، لأن ذلك ليس من وظيفة الشاهد ، فإنه حكم وليس بشهادة ، فلم يحصل للموكل غرضه(V). و اللّ أعلم.
(1) انظر القاعدة في الأشبباه والنظائر لابن الوكيل (الأشباه والنظائر لابن السبكي rEA/ - في بr ) والهبة لا يأتي على معنى النكاح ولان الشهادة شرط في النكأح ، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع الشهادة على النكاع • المهذب


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 0
\end{aligned}
$$

 كلام الأهحاب أصح ، فإنه لا انضباط للقرائن وبهذا صرع الامام . الأشباه والنظائر لابن السبكي لاب
 غير ذلك ، فيقول في الاجقرار : أثشهل على إقراره ، أو حضرت العقد بينهما ، أو عاينته أتلف ،

## قاعصة(1).

(العقود لا تقبل التعليق ، فلا)(r) يمع تحليق انعقادها على شرط ، وشذ منها صود يسيرة جاء فيها خلاف ؛
منها : إذ ا قال : إن كان أبي مآت فقد زوجتك هذه الجارية ، وكان قد مات ، حكى الر افعي فيها وجهين(r)، قال النووي : و الأصح البطلان ، لوجود صريح التعليق(؟)، وكذلك إذا قال : إن كانت ابنتي [قد ](%D9%87) انقضت
 نساثك الأريع ماتت فقد زوجتك ابنتي ، فالمذهب البطلان في الجميع(V).
 ميتأ (^)، وفي ذلك نظر ، لأنه إما أن يكون عالمأ بالحال ، أو جاهلا ، أو شاكاً :

فإن كان جاهلا أو شاكاً نقطع بالبطلان ، لأن النكاع لايقبل التعليق • وإن كان عالماً بالحال ، فينبغي أن يصح ، ولا نتظر إلى صورة التعليق ، أما تعليق شيء من متعلقات العقد ، فقد اغتفر في بعض صور ، و أصلها تعليق صفة الإحر ام إذا أحرم بما أحرم به فلان فإنه يصح قطعاً(9). وقد

> ثّم الحاكم بعد ذلك يرتب الحكم على ذلك إذا وجدت شرائطه عنده.
> أدب القضاء لابن أبي الدم ص عـع 1) انظر القاعدة في القواعد للحصني ورقة الا
> r (r
> (

> ( 0 ( ساقط من ب .
> ( )
> (V

الروضة / / ع، مغني المحتاع



فعل ذلك علي بن أبي طالب(1) و أبو(r) موسى(r) الأثبعري(؟) رضي الل

 قال : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك(1)، وبهذا يندفع ما اعترض به
(1) حديث علي بن أبي طالب متفق عليه.



 قال : "(اهد وامكث حرامأ كما أنت").

 (Y
، ع
 رضي اللّ عنه على الكوفة ، له ثلاثمائة وستون حديثاً ، روى عنه أنس بن مالك وني والك وأبو سعيد الخدري وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنهم وغيرهم • توفي رضي الله عنه سنة . مهـ. وقيل سنة
حديث أبي موسى الأشعري متفق عليه .


 لا . فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمورة ، ثم أمرني فأطللت ، فأتيت امرأة من تومي فمشطتني أو غسلت دأسي ، فقدم عمر رضي اللّ عنه فقال : إن نأخذ بكتاب الله يأمرنا بالتمام


0) ليست في أ ، ب ، د .

 رضي اللّه عنها ممن حل ، ولبست ثياباً صبياًا واكتحت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : إن أبي

$$
\begin{aligned}
& \text { حتى نحر الهدي". } \\
& \text { صحيع البخاري مـع الفتح \&17/\&، حديث 1009. }
\end{aligned}
$$

 الإنشاء و الإخبار عما وقع لا أنه علق ذلك ، (وهذا)(r) اعتر اض ليس
(ومن)(£) الصور التي تُخرَّع على هذه ما إذا باع شيئًا بما باع به فلان عبده أو فرسه ، (فإن كانا)(ه) عالمين بما باع به فلان ، صح البيع ، اتفاقاً. وإن كانا جاهلين ، أو أحدهما ، فطريقان ، يتخصل منهما ثلاثة أوجه ؛ أصحها : البطلان ،وهو المذهب.
و الثاني : يصح مطلقاً ، لأنه غرر يسهل زو اله ، فأشبه ما (لو)(I) قال :
بعتك هذه الصبرة كل صاع [ منها ](V) بدرهم.

و الثالث : [ إن ](A) علما مقدار ذلك الثمن في المجلس ، صع البيع ،
وإلا فلا (9).
وهذا يتخرع على أن زو ال المفسدة في مجلس العقد يصحع البيع ، وله نظائر ، سيأتي(.1) ذكرها إن شاء الله تعالى. ومنها : إذا قال : [بع](11) بما باع به فلان فرسه ، فإنه لا يشترط علم

 هقال : "صدقت صدقت ، ماذا قلت حين فرَضُتَ الحع ب؟" قال : اللهم إني أهل بما أهل به
رسولك ، قال : "إبني معي الهدي فلا تحل...".

1) لم يرد في أ ، ب ، د .
. r\&r-ب (r
(
(\% في أ : فمن.
2) في أ : وإن كانا ، وفي ع : وكانا.

(V
( )


(1) ساقط من د (1)
الموكل بمقد ار الثمن ، بخلاف الوكيل(1).

ومنها : لو قال : زوجتك ابنتي بما زوع به فلان ابنته ، فالنكاح صصيح ،
لأنه لا يفسد بفساد الصد اق ، و المهر باطل إذا كانا جاهلين أو أحدهما ويجب مـهر المثل(r).

ومنها : لو قال : طلقتك كما طلق فلان زوجته ، فإن علم مقد ار ما طلق به
فلان ، لزمه مثله ، وإن لم يعلم مقد اره ، لم يلزمـه إلا طلقة و ا حدة(r). و الله أعلم.


## قاعحةة) (1)

الشَروط المعتبرة في العقود ، هل (يكفي)(「) وجودها في نفس الامر ،
أم لا بد من علم متعاطيها بوجودها؟
ذكرت فيه صور كثيرة ، و أجيب في بعضها بالاثتر اط جزماً ، وفي

> بعضها ذكر خلاف ؛

فمن الأول : ما إذ ا باع صبرة بصبرة جز افاً ، (وخرجتا)(r) متماثلتين ، فإنه لا يصح إتفاقأ (¿).
ومنها : إذا تزوج امر أذ وهو لا يعلم أنها أخته أم أجنبية ، أم معتدة
أم لا ؟ (لا)(ه) يصع أيضاً وإن تبين الحال(1).

ومنها : إذا ولىى الإمام قاضياً وهو لا يعلم اتصافه بأهلية القضاء ، لم تصح توليته ، وإن كان في نفس الأمر متصفاً [ بها ](A) (A) (A).
ومن الثاني : ما تقدم في قاعدة(9) وقف العقود فيمن باع مال أبيه ، ألو أو زوع جاريته وهو يظن حياته فكان ميتاً ، و أن الصحيع فيهما الصحة ، وكذلك لو عقد النكاح بشهادة خنثيين ، فبانا ذكرين(•1)، قال النووي في زياد اته : الأصح صحة العقد(11). ويمكن الفرق بين المسائل الأول وهذه ،

> (1) انظر القاءدة في القواعد للحصني ورقة • (Y
> • § ) لا يجوذ بيع الربوي بجنسه جزافاً ، ولا بالتخمين والتحري ، لأن التساوي شرط ، وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد .

(0) في ب •د : لم


- (V
( )

(1.
(1) الروضة 1 /

بأن عقود الريويات الشرط في صحتها العلم بالمماثلة ، وقد قال (الإمام الأعظم) (1) الشافعي رحمه الله : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة(Y). (فما) (r) لم يكن الشرط متحققاً حالة العقد ، لم يـجز الإقد ام عليه ، فلا يصتح [لذلك ](%C2%A3)، وكذلك مسألة النكاع ، احتياطاً للأبضاع لا يجوز تعاطيها إلا بعد العلم بالإباحة ، فبطل العقد لفو ات الشرط ، ومثله أيخاً المسألة الأخرى ، لأن أمر القضاء شديد ، و الضرر فيه عظيم ، فاحتيج إلى الاحتياط فيه بأن لا يقدم على التولية إلا بعد تيقن الشروط المقتضيـة له . و الله أعلم(0).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { © ) تم الجزء المحقق والحمد للَ الذي بنعمته تتم الصالحات. }
\end{aligned}
$$



## فــهــرس الآيــات



- الذين يظنون أنهم ملاقو ا ريهم) البقرة 7٪ -- هوالك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحر امهِ البقرة ir. 197
 ro^ YYV
r.
 -النساء
النساء 1
المحصنلت من العذ ابي النساء
 المائدة 1 - ؤإنما جز اوءا الذين يحاريون الهُ ورسوله ويسعون في الأرض فسادأ....) المائدة سه

 الأعر اف lov

Eo9 lov الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.... -- التوبة
\&v.
--
 IYY
 -
ron r النور
-
النور \& \&
v


فـهــرس الأحــاديــث والأالــار
ro.
Yoq
101
19
Y19
rov
170.11Y

M\&q
roq

YiA
m.

Par

- إذ ا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء - اذ ال شك أحكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً - إذا تال الإمام "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" - إذ ا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغدسه كله - أر أيتِ لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ - اعرف عفاصنها ووكاءها ثم عرّغها سنة - أفطر الحاجم و المصجوم - آمز بـلال أن يشفع الأذ ان ويوتر الإقامة - أمرَت بريرة أن تعتد بثلاث حيض - أمر رسول الله مكئَّ بقتل الكلاب - أن أبا بكر رضي الله عنه قسم المال بين الناس بالسوية ( أثر)
- أن أبا بكر رضي الله عنه كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى
البحرين
- أن ابن عمر كان إذ ا دخل في الصلاة كبًّ ورفع يديه
- إن الدين يسر
- إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسـوله - أن النبي مكئِّهُ ا حتجم وهو محرم
- أن النبي مِّئّهُ جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر - أن النبي عَّيّهُ ضرب في الخمر بالجريد والنعال - أن النبي مُّليّه كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف - أن النبي عيلّيّ، و أبا بكر وعمر رضي اللّه عنهما كانو يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين - أن رسول الله مئِئِّ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر
rYq
raq
Y．．أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة －أن في كتاب رسول اللهِ مِّئَّ وفي كتاب عمر في الصندقة －إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم（ أثر）
ros
و الحرب ( أثر)
roo －جاء أعر ابي إلى النبي مِّقِّهُ فقال ：إني ر أيت الـهلال －جعل رسول اللهع مِّئِّ ثلاث أيام ولياليهن للمسافر
－ VY ryv
 －تقطع يد السارق في ريع دينار －توضأ النبي مكئَ
 －انظرن من إخوتكن من الرضاعة أن الذهب．．．
ivr －بعث عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الصلاة
 －تحيَّضي في علم الله ستة أيام －أول من جمُّع بنا في المدينة أسعد بن زر ار ارة
－أن رسول اللَ
- صعلاة في مسـجيى هذ أفضل من ألف صلاة فيما سو اه إلا
\&97
- عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات
 قوم باليمن
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت على رسول الله عِّ - عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امر أة فمات عنها ولم يفرض لـها الصد اق فقال : لـها الصد اق كاملا..
 - غسل يوم الجمعة و ا جب على كل محتلم - فإذ ا صليتم العشاء فإنه وتت إلى نصف الليل - فإذ ا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق - فإن دماءكم و أمو الككم و أعر اضنكم بينكم حر ام - فإن شـهد شاهد ان مسلمان فصومو ا و أفطرو - فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون

الصفصة
Yoo

الحــدــث
فإنه يقبل منه وليس معه شيء
－قدمعلي رضي الله عنه على النبي عيّيَّهِ من اليمن فقال ：
011
بم أهللت؟
011
ror
ror
队๕q
Yoq
－كانت السجدتان ترغيماً للشيطان


 －كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير 179 Y．६ كيف أنت إذ ا كانت عليك أمر اء يؤخرون الصلاة؟ rov

を91
〔9v
rol
ro． 179．101
－لا يحل لمسلم أن يـهجر أخاه فوق ثلاث ليال －لايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أ حجار －لعلك أردت الحـج؟
－ليس فيما أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا فيما أقل
rot
rot
を $£ 9$
rol
من مائتي درهم صدقة
－ليس فيما دون خمس ذول مدقة من الإبل －ما هذه النير ان؟ على أي شيء توقدون؟ －من ابتاع شاة مصر اذ فهو بالخيار ثلاثة أيام
mo
－من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف

110
YYI YそV
个＊
Y．．
lov
｜VI
IVY

1
lov
ron
18.

พะィ
ros
VE
ror
－من أدرك ركعة من الصعلاة فقد أدرك الصعاة إليها أخرى
 －من جاء منكم الجمعة فليغتسل －من غسًّل ميتاً فليغتسل －من مات وعليه صوم صام عنه وليـه －من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ．．． －من وطىء حائضـأ فإنه يتصدق بدينار －من يرد الله بـه خيراً يفقهه في الدين －هلالك ا نتفعتم بإهابها －و الذي نفسي بيده لأقضين بينكما＇بكتاب الله
－وصلى بي الحشاء إلى ثلث الليل

－الوقت بين هذين
－يسرو ا ولا تعسرو
－يقيم المـهاجر بمكة بعد تضاء نسكه ثلاثاً

فـهـــرس الأعـلام

الصفحة
0.860 .1

\&.7.r^l.rvq.rvoclly.l.r
iv.
17.

171

197.17•618761rv

| r¢r | - أبو خلف الطبري |
| :---: | :---: |
| ray crun | - أبو الكيب ابن سلمة |
| EYา.ヶา4 | - أبو عاصـ العبادي |
| 107 | - أبو علي السني |
|  | - أبو علي الطبي |
| \& $\wedge$ ¢ ، A. | - أبو الفضل ابن عبد انـ |
| 171 | - أبو القاسم الد الدكي |
| $1 \cdot r$ | - أبو المظفر السمعاني |
| 011 | - أبو موسى الأثنعي رضي الله عنه |
| I7Y | - أبو الوليد بن الجارود |
| r9.61v.،171,107615\%.9r | - أبو يعقوب البويطي |
| EY061l0.1.1 | - الـ إن أبي الدم |
| Irv | - ابن أبي ليلى |
| 0.7 | - ابن أبي هريرة |
| 91 | - ابن الحاجب |
| E1.6THEGYYO | - ابن الحداد |
| M19\% | - ابن خزيمـة |



## الـعــــم

- ابن الرفعة - ابن سريج - ابن الصباغ - ابن الصعلاح - ابن القاص - ابن القطان - ابن كج
- ابن اللبان - ابن المرزبان - أحمد بن حنبل ( الإمام) - الأستان أبو إسحاق الإسفر ائيني -- الإمام أبو شـامة - الإمام الجويني GYY, YYY,YIY,19.6100.61E9








```
الص\mp@code{a}
،&OE{E{%G{1,GYAGEYMGEYY
0.060.{60.Y6{^E.{^Y\&7%
    ir.
    IVo
111
mal،ml%
17%149
r.YGY^{_YEVGYYQ,YMY
،MTV.MYA.MYM,MYI_M.M
،&19،rN9,rNY,rY\،rYo
0.r60.16{NN&&Ar6&{7
〔&NV،&rq،&-E/Y&N6YMY
                                    〔91،{^人
&9A.17V/1&A.1.0
rvorr..
MY&
&VV
r.r
&9%
17%\1&%^^7
- تأب الدين الفز اري
- ال
- ال
                                    -
                                    -
                                    - حرملة
                                    - الحسن بن محمد الزعفر اني
                                    -
                                    Ymq
```

                                    - الآمدي
    ```
```

                                    - الآمدي
    ```


```

                                    -
    ```
                                    -
                                    - البخاري
                                    - البخاري
                                    - - بروع بنت و اشق رضي الله عنها
                                    - - بروع بنت و اشق رضي الله عنها
                                    - البغوي
                                    - البغوي
                                    - ال
```

\＆9A．17V61

## rrocr．．

rys
\＆vV
r．r
\＆97
 189
raq،111 ruq
rY\＆
\＆VV
r．r
\＆q9
－ $1 \& 9$
$0 . V$
$0 . V$
$1 \wedge \varepsilon$

```
                                    \(1 \wedge \varepsilon\)
``` \(0 . V\) \(1 \wedge \varepsilon\)
教

الـعــــــــ


11.
ivo
ral ،mir 179149
r．Y．YAE，YEVGYYQ，YIY





〔91،〔A人
\(\mu Y \eta_{6} \mu Y Y\)
צד






،rqA.rqorrqr.rqY.ralırno




\[
01 \cdot 60.9
\]

117
 291


§rY
EAYGE-1,rYYGrY.
r.r
\&ry
los

- الد الرمي - ذو اليدين - الر افعي - الربيع الجيزي - الربيع المر ادي - الروياني - زمعة - السرخسي - سليم الر ازي - سودة أم المؤمنين رضي الله عنها - الشاشي ( القفال الكبير) - الشافعي محمد بن إدريس

\section*{الصفحة}
 （17•610N6107．10061ミ9．1ミヘ （177617061726174617Y6171 （IVE،1VF61V1／1V•6179،17V Y．．．｜19．．1AN（AV61A7．1VO GYMAYYVGYY，YIIGY•QGY－1


 010

Y9．6Y1Y610061\｛761．1／9069§


ral：rAAGYVVGYYG،YYAG1\＆A

rvorr99
§706rA9،rYY

を9r．〔ro〔70，Y99
\＆1．
\(\mu\)
mi
ETV،\＆1\％6YY＾
－الشيخ أبو حامد الإسفر ائيني
－الشيخ أبو محمد الجويني －الشيخ برهان الدين الفز اري －الــُّمُصدر الدين ابن الوكيل
 ـ الـــُوت －صاحب التقريب القاسم بن محمد بن علي －صعاحب العدة الحسين بن علي بن الحسين الطبري

－الصيدلاني

```

        الص
    ```



```

        0.7.0.r.0.1.6^N
        IVvollr
    ```


```

            1^9/1r.
    

```
        {\varepsilon\varepsilon
    6YVVGYENGY&VGY&olVE،IOV
```



```
    &47،&74
```



```
    YMq
    6{006{r4،r.Y,YQ*,Y&1,Y/Y
```




```
    0.V60.06{YY({Y)
        M\varepsilon
        EIV
        10V
```




الصفحة




 012 \{rv

1-1

- الهروي محمد بن أحمد


## فهرس الكتب الواردة في المتن :

| الصفحة | اسم الكتاب |
| :---: | :---: |
| EY0，1lobl．Y | －أدب القضاء لابن أبي الدم |
| £vV | －الإعجاز للجيلي |
|  | －الأم الشافعي |
| \＆．1 | －الأمالي لأبي الفـي |
| E1A6100 | －الإمـلاء للشافعي |
| \＆ヘr¢rlocreq | －البحر للروياني |
| 「Ez（\％）． | －البسيط للغز اليو |
| 0．76500،r796Y．r691 | －اليـيان للعمر اني |
|  | － |
|  |  |
| $0 . Y$ |  |
| Y\＆＾ | －تعليقة البندنيجي |
| r79 | －تعليقة القاضي حسين |
|  | －التخيص لابن القاص |
|  | －التهذيب للبغوي |
| M1A | －الجر جانيات للروياني |
| MYE，r．06YYY，IVE，100610．061 | － |
| rva | －الذخائر لمجلي |
| 10. | －الرسالة لالشافي |
|  | －الروضة للنووي |
| \＆ヘฯ\％\＆VV6rq． | －الرونت للشيخ ألبي حامد |
| $0.96 \sum \sum 1$ | －الشامل لابن الصباغ |
| £AT\％\｛00，Y．r |  |


| الصفحة | اسم الكتابِ |
| :---: | :---: |
| 171 | - صحيع البخاري |
| iry | - صحيع مسلم |
|  | - العدة للحسين بن علي بن الحسين الطبري |
| $r \cdot Y$ | - نتاوى ابن الصّلاع |
|  | - فتاوى القاضي حسين |
| §1. | - فروع ابن الحد الد |
| 107 |  |
| 189 | - كتاب الـحجّة للشافعي |
| r.r | - الكفاية للحازمي |
|  | - اللباب للمـحاملي |
| \|v1 | - المؤمل لأبي شـامة |
| \&19 | - المحرد للر انحي |
|  | - مختصر البويطي |
| EMN6107 | - مختصر حرملة |
| 攺乏 | - مختصر المزني |
| YVA | - مشكل الوسيط لابن الصِلاح |
| ry\% | - المعاياة للجرجاني |
| Eor | - المناسك الكبرى للنووي |
|  | - نهاية المطلب لإمام الحرمين |
| 0.1 .510 |  |
|  | - الوسيط للفـّ |

فهو

## فهرس الكلمات الغريبة

| الههفة | الكلمة | الصفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الأضجية | 151 | الإباحة |
| AV | الإعادة | r.v | الإجبار |
| $r$ ¢ | الإعفاف | Nr. | الاهتهاد |
| rar | الإعواز | $\wedge$ | عالإلما |
| 1^1 | الأغبط | Y77 | الأجير المشتر ك |
| rıo | الإقرار | Y77 | الأجير المنفرد |
| 179 | الأقط | ror | احتوش |
| r99 | الإنطا | IrV | الإحسرام |
| £ 7 . | الألثغ | YıA | الإحصر |
| rre | أم) الولد | ror | الأغخرس |
| と09 | الأهي | 101 | الأذان |
| rvo | الأغلة | r. 9 | الأراذل |
| re. | الإياس | \& 7. | الأرت |
| 1ry |  | YI. | الإرث |
| 1.. | البئر | rry | الأرش |
| <n9 | الباز | l1r | اللاستثناء |
| $19 \%$ | البرات | r9A | الاستصحاب |
| $r . q$ | البدنة | $1 \cdot \varepsilon$ | الاستنباط |
| rır | البنر | M1 | الاستنساق |
| 9. | البراءة الأصلية | 1.0 | الإسناد |
| $19 \%$ | البراغيث | 1を1 | الأهل |
| IrA | البرج | rir | إصلا |
| rva | البر كة |  |  |


| الصفحة | الكلمة | الهفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 19 | التقويم | Yri | البضع |
| 119 | التمتع | Y7． | البغاة |
| 11 V | التواتر | rrr | البغل |
| rry | التوق | 141 | بنت لبون |
| 人v | التيمبم | 171 | البيع |
| \＆\＆q | ar | rar | بيع التلجئة |
| YOT | الـبران | MYを | بيع العينة |
| 1＾7 | Juld | 97 | البينة |
| $r \cdot 7$ | ابلجز اف | rır | التأبير |
| rvo |  | IYY | التبييت |
| YOT | ع | 101 | إلتويب |
| rro | 1 | Y77 | التحف |
| 11 V | البـم الغفير | 9 ¢ | التخمين |
| Y． | الـباية | $\varepsilon \cdot 0$ | التداخل |
| rro | －1 | $1 \cdot Y$ | التز كِية |
| YIV | 218 | $\wedge \varepsilon$ | التسلسل |
| r7A | － | rq． | التصرية |
| r． 9 |  | 9. | التعارض |
| $Y$ ¢ ¢ | －1． | roq | التعزير |
| r．A | 20＋1 | r7e | التغريب |
| $r v v$ | －19＋1 | rrı | التخليظ |
| lor | 枵 | $1 r \wedge$ | التفويض |
| 11 V | الما | 99 | التقليد |


| الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| £17 | خيار التروي | 11 ¢ | الحر｜ |
| loy | اللدبا | Y71 | （1） |
| rr． | اللّرٌ | $r$ ¢ | － |
| 9. | اللديل | $17 \%$ ． | الحلهازة |
| rar | الدهليز | $9 Y$ | ＂1 |
| 112 | اللدوران | YII | الحضانة |
| YrE | اللدية | $1 H^{\prime \prime}$ | ال大 |
| 192 | اللديباج | rry | حقن الدم |
| Yrr | الذبيحة | rin | 4 |
| YVr | الذّف | Y7E | 近 |
| rre | ذوي القربى | Ar | － |
| 99 | الرأي | IrA |  |
| $17 \varepsilon$ | الر خصة | 197 | المنـث |
| rvv | الر | 97 | الحيض |
| riv | الردة | 0.0 | ل－11 |
| rvv | －الرضز | £79 | الحبرق |
| IrA | الرضاع | 人1 | ［14 |
| 102 | الر كاز | $11 r$ | ال－4 |
| 107 | الرمت | $11 \varepsilon$ | － |
| Y．Y | الرمل | 1＾1 | abl |
| roo | الرهن | 110 | －1ا |
| ¢79 | الزر | Y7． | الخوارج |
| 1VA | الز كابِ | Yro | الـ |


| الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．Y | الشهادة | Y） | الزمانة |
| YIV | الشين | $\varepsilon \cdot v$ | الز يادة المتصلة |
| Y7． | الصائل | Y7\％ | السبب |
| 11 V | الصحابي | reo | السبّبي |
| rı． | الصبرة | qr | السبع |
| riv | الصدقة | £ Vr | السخلة |
| £Vo | الصرف | 197 | السراية |
| No | الصهلة | rı人 | السر جين |
| $9 \Sigma$ | الصوم | Y17 | السرقة |
| rry | الههيد | $\varepsilon \vee$ ． | السقط |
| rrv | الضّ | 1.1 | السلم |
| r． 9 | الضروريات | rry | السهم－ |
| 110 | الضمان | $r \cdot \varepsilon$ | السوأة |
| YIV | الضنا | rrq | السو！ |
| 10 | الطهارة | r＾q | الشبكة |
| 97 | الطهر | ¢rı | السُبهة |
| £ 79 | الطوق | 90 | الشر |
| $<1 \%$ | الطّوْلِ | 9 r | الشرع |
| rry | الظباء | YTV | الشُ كة |
| rVr | الظغر | 1.7 | الشفهة |
| 人r | الظذ | 10\＆ | الشفق |
| rrr | الظهار | 9 r | اللـك |
| IVA | العارية | r＾人 | الشبل |


| الصفحة | dا الكلمة |  | الكلمبة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| IVV | الغنيمة | Y1E | الحاقلة |
| rvA | الغور | $\wedge \varepsilon$ | العبادة |
| $\wedge \wedge$ | الفتيا | 171 | العتق |
| $1 \cdot \varepsilon$ | الفحوى | 91 | الحجز |
| ray | الفر | 1.1 | الحدالة |
| 1\&1 | الفرع | rri | الحدة |
| rq. | الفضولي | YI. | الحصبة |
| $\wedge$ | الفقه | Y M | الaقار |
| $\varepsilon \cdot 7$ | القائف |  |  |
| $\wedge$ | القاعدة | $1 \leqslant 1$ | العلة |
| Irv | القبا | rri | العلوق |
| 〔11 | القثّاء | 119 | الحمر000 |
| rve | قِّل المطأ | IVV | اللعنوة |
| rve | قتل شبه العما | r£. | العهدة |
| rve | قّلل العمl | r.V | العوض |
| Yoy | القرء | rry | الزبطة |
| 19 V | .القّراض | rro | الغرة |
| Mr | القران | $r \cdot V$ | الغريم |
| 197 | القرض | YミV | الغزو |
| 9 V | القرعة | $\|Y\|$ | الغسل |
| 9 V | القسمة | 171 | الغصب |
| Y. 9 | القّصاص | 0.0 | النضب |
| $1 \cdot r$ | القضاء | $r \cdot r$ | الغلة |


| الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| rry | البكتن | 9. | القلة |
| Nr | الجخهها | r7A | القّمار |
| Ero | البحمل | $r$ ¢ | القود |
| rre | البوس | r^9 | القوس |
| r97 | الحلاباة | $\wedge \wedge$ | القيانى |
| r17 | المارب | $\wedge \wedge$ | القياس البلي |
| ¢ ¢ 9 | المبد | YrV | الكتابة |
| VE | الحض | $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | الكتابة الفاسدة |
| 11r | 位 | r7 | الكف6ارة |
| 119 | النحمصة | rva | اللكوارة |
| rry | المبرة | rer | الك |
| rı. | المنر | 197 | الإجا |
| rry | المراهق | $\varepsilon \cdot r$ | اللان |
| 0.0 | اللريء | Y91 | اللقدطة |
| 17 V | المرسل | $r \mid \varepsilon$ | المؤنة |
| 19 V | المساة | $19 \%$ | ها لا نفس له سائلة |
| $\wedge 7$ | المتحاضة | r77 | المباشرة |
| Nr | \|l | 190 | المبض |
| $r$ ¢ | المmتور | rlo | التحهيرة |
| $18 r$ | المشاورة | 17 V | المتصل |
| ro. | المشار كة | $\varepsilon r v$ | المتجة |
| \&¢ | اللصالح المر سلة | $r \cdot V$ | المثلي |
| YTV | المضاربة | rur | البحاز |


| الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10 | النجاسة | Y．＾ | الالضطر |
| 10. | النذر | ｜r｜ | المضمضة |
| rrr | النسب | 1ro | الططلق |
| 170 | النسخ | $\wedge \varepsilon$ | aloll |
| rr． | النسل | £VY | اللحدن |
| Y71 | النشوز | 「1人 | الالعسر |
| 19 | النسيان | Yar | peall |
| $\wedge 7$ | النص | YAV | المفازة |
| YVr | النطفة | r．＾ | اللفلس |
| rry | النفر | 1ro | القيد |
| Y．V | النفةّ | Yr7 | 有 |
| 112 | $c^{\text {النكا }}$ | 91 | المaنو |
| rvo | النكاية | YVT | blel |
| 90 | النية | 1ro | المنبوب |
| r．i． | الdبة | \＆9 | المنشـ |
| rq． | المدنة | IVY | المنaّ |
| rar | الهزل | rvr | اللهايأه |
| 90 | الواجب | Irr | ههر السر |
| Yr£ | الوثيني | rry | اللواشي |
| rvr | الوجور | lor | الميتة |
| rrv | الو حشي | \＆¢ 9 | النادٌ |
| rr． | الوديعة | \＆Vを | الناض |
| rvo | الورم | YOA | النبيذ |


| الصفحة | الكلدة |
| :---: | :---: |
| 1Yo | الوسوسة |
| No | الوضوء |
| 11を | الوطء |
| 190 | الوقف |
| rq\& | وقف الانعقاد |
| ras | وقف التبين |
| Yiv | الو كالة |
| YI. | لولاء |
| $\|Y\|$ | الوغ |
| $r \cdot V$ | الولي |
| 197 | اليمين |

## فــهــرس الـهــراجـع

1- الإبهاج في شرع المنهاج تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي ت (Vor)هـ، وولده عبد الوهاب بن علي السبكي ت (VVI)ـــ دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى \&•ءاهـ.
r- الاجتهاد من كتاب التلخيصن تأليف: إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني د

الأولى ^•گاهــ

$$
\begin{aligned}
& \text { 百 الإجماع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى ^•\&اهــ. }
\end{aligned}
$$

६- الإحسان في تقريب صحيح ا بن حبان
تأليف: الأمير علاء الدين الفارسي ت (Vra)هــ. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ^•\&هـ

> هـ الأحكام السلطانية
 ومطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الثالثة rar|هـ.

ף- الإحكام في أصول الأحكام
تأليف: سيف الدين، علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ت (ابس7)هــ. بدون ذكر الطبعة و المطبعة و التاريخ.
v- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي و الإمام
 القاهرة. الطبعة الأولى 1919م

1- إحكام الفصول في أحكام الأصول تأليف: ألبي الوليد بن سليمان بن خلف الباجي ت (\&V\&)هـ . تصقيق: عبد الله مـمد الـجبوري. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى 4•\&اهـ.

9- أحكام القرآن
تأليف: محمد بن عبد الله بن العربي ت (rڭه)هـ. تعليق: محمد عبد القادر عطا. د ار الكتب العلمية، بيروت. عام ^•ڭاهـ.
-1- أدب القضاء أو الدر المنظومات في الأثغية و الحكومات. تأليف: القاضي شـهاب الدين إبر اهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم
 الطبعة الأولى V•\&اهـ.
تأليف: ابن الد ار الشاطوف، قاسلى أنو بن عبد الله الفروق الأنصاري

إ- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
 طبعة وتاريخ.
rا- إرو اء الغليل في تخريع أحاديث منار السبيل
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الثانية 0 •\&اهـ
£ا- أسد الغابة في معرفة الصحابة

تأليف: عز الدين بن الأثير ت (־ז7)هـ. مطبعة السعادة، مصر. الطبعة الأولى ه•\&اهـ.

ها- الأشباه و النظائر في قو اعد وفروع فقه الشافعية تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت (911)هــــ د ار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى r.ءاءهـ.

17- الأشباه و النظائر
 تحقيق: أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض. دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى أاءهـ.

اV الأشباه و النظائر
تأليف: ابن الوكيل، محمد بن عمر بن مكي ت (VIT)هـهـ. تحقيق: د. أحمد بن محمد العنقري (الجزء الأول)؛ و د. عادل بن عبذ الله الشيخ (الجزء الثاني). مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة الأولى آاءاهـ.

1^1- الأثباه و النظائر
تأليف: زين الدين بن إبر اهيم المعروف بابن نجيم ت (•9vهــه دار الفكر،


19- الإصابة في تمييز الصحابة


تأليف: محمد بن أحمد بن سـهل السرخسي ت (•\&9) هـــ ـ د ار المعرفة بيروت.

أ्| أصول الفقه الإسلامي تأليف: د. وهبة الزحيلي. دار الفكر. الطبعة الأولى چ.ءاهـ.

YY- أصول الفقه الإسبلامي تأليف: أبي النور زهير. المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. عام ه.عاهـ.
سץ- أضو اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

تأليف: الشيخ محمد الأمين بن محمد بن محمد المختار الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية. القاهرة. عام ساعاهـ.
Y६- الاعتناء في الفرق و الاستثتاء

تأليف: محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري ت (AVI)هـ. مركز إحياء التر اث العلمي بجامعة أم القرى. الطبعة الأولى ^•\&اهـ.
هو

Y - أعلام الموقعين عن رب العالمين
تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ت
(VO1)

تائ أعلام النساء في عالمي الإسلام و العرب
تأليف: عمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة ألاوrarـهـ.
^^ا الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
تأليف: شمس الدين، محمد بن أحمد الشربيني ت (97V) هـــ مطبعة مصطفى الحلبي عام
rq- الأم

r-r. الأمو ال
 دار الفكر، القاهرة. ومكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الثالثة اءطاهـ.

اس- الإنصاف في معرفة الر اجع من الخلاف
 حامد الفقي. دار إحياء التر اث العربي. الطبعة الثانية ..ءاهـ.
rr- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتد اولة بين الفقهاء تأليف: قاسم القونوي ت (9VA)هـ. تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. دار الوفاء، جدة. الطبعة الأولى ج•ءاءـــ
rr- إيضا أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين

(ب)
 تأليف: أحمد شاكر. مكتبة دار التر اث القاهرة. الطبعة الثالثة و9هاهــ.
r- البحر الر ائق شرح كنز الدقائق
 مصر. عام غזّاهــ.
r- البحر المحيط في أصول الفقه
 عبد القادر بن عبد اللها، ومر اجعة: عمر سليمان الأشقر. دار الصفوة. الطبعة الثانية (٪)

६- بد أتع الصنانع في ترتيب الشر ائع تأليف: أبي بكر بن مسعود الكاساني ت (ONV)ـهـ. دار الكتاب العربي، بيروت. الطبعة الثانية ب.؛اهـ.

ه- بد ايـة المجتهد ونهاية المقتصد
تأليف: مصمد بن رشد القرطبي ت (090)هـ. دار المعرفة، بيروت، لبنان. الطبعة الثامنة 7 باءهـ.

צ- البداية و النهاية
تأليف: أبي الفد اء، الحافظ إسماعيل بن كثير ت (VV\&)هـه. تحقيق: أحمد مليح وآخرون. دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى ه•ڭاهـ.

V- البرهان في أصول الفقه
تأليف: إمام الحرمين، عبد المكك بن عبد الله بن يوسف الجويني ت (EVA) المنصورة عام
^- البسيط في المذهب
تأليف: أبي حامد، محمد بن محمد الغز الي. تحقيق: إسماعيل حسن علو ان.
رسـالة "ماجستير" في الجامعة الإسبلامية. عام

9- بيان مختصر ابن الصاجب
 لـ مـ مـد مظهر بقا. مركز البحث العلمي وإحياء التر اث الإسبلامي. الطبعة الأولى 7 •ڭهـ
(ت)
.
تأليف: زين الدين، قاسم بن قطلوبغا ت (AV9)هـ. تحقيق: محمد خير رمخان يوسف. د ار القلم للطباعة و النشر، دمشق. الطبعة الأولى rاڭاهـ.
ا1- تأج العروس من جو اهر القاموس

تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. تحقيق: عبد الستار أحمد. مطبعة حكومة الكويت. عام الهواهـ
r| ا تاريتخ بغد اد

تأليف: أبي بكر أحمد بن علي، الخطيب البغد ادي ت (rّ؟)هـ. د ار الكتاب

# r| تاريخ التر اث العربي تأليف: فؤ اد سيزكين. الهيئة المصرية العامة. عام ا9VAام. 

؟1- تاريخ الطبري

تأليف: محمد بن جرير الطبري ت (+ا (r)هـ. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية ^•عاهـ.
ا- تاريخ الفقه الإسلامي تأليف: محمد علي السايس. مطبعة محمد علي صبيع و أولاده. القاهرة.
17- التبصرة

تأليف: أبي إسحاق إبر اهيم بن علي بن يوسف الشير.ازي ت (\&V7)هـ. تصقيق: مصمد حسن محمود هيتو.
اV- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
تأليف: إبر اهيم بن الإمام عليبنعبد الله بن فرحونىالمالكي ت (V99)هــ. د ار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى|•ن| هـ
^ا^- تحرير ألفاظط التنبيه أو لغة الفقه
تأليف: أبي زكريا، يحيى بن شرف النووي ت (IVY) (I). تحقيق: عبل الغني الدقر. د ار القلمء دمشق. الطبعة الأولى ^•\&اهـ.

19- التحصيل من المحصول
تأليف: سر اع الدين محمد بن أبي بكر الأرموي ت (YAY)هــ. تحقيق: د. عبد

الحميد علي أبي زنيد. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى ^•ڭاهـ.
r.

تأليف: أحمد بن حجر الهيثمي. الطبعة الميمنـة، مصر.
اY- تخريع الفروع على الأصول

تأليف: شهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني ت (70 (7) الـهـ. تحقيق: د. محمد أديب صالح. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الخامسة V•\&اهـ.

Yr- تذكرة الحفاظ
تأليف: أبي عبد الله شمس الدين الذهبي ت (V\&)(V)ــــ دار إحياء التر اث العربي.

شץ- ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذ اهب الأربعة تأليف: د. عبد الوهاب إبرهيم. مركز بحوث الدر اسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. الطبعة الأولى ^•ڭاهـ.

ت
تأليف: مناع القطان. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثانية ب.\&اهـ.

0ب- التعريفات
 لبنان. الطبعة الثالثة ^•؟اهـ.
צr- التفريع

تأليف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب اليصري ت (rVA)ـــ

تحقيق: د. حسين بن سالم الدّهماني. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى ^•־اءـ.
rv- تفسير القرآن الكريم
تأليف: ألبي الفد اء، إسماعيل بن كثير ت (VV\& ) هــ . د ار المعرفه، بيروت، لبنان. الطبعة الأولى 7.ءاهـ.
r^- التفسير الكبير تأليف: فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين الر ازي ت (7•7) هـه دار الكتب العلمية، طهر ان. rq- التقرير و التحبير تأليف: محمد بن هحمد المعروف بابن أمير الحاج ت (AVQ)هــــ د ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة الثانية ب•غاهـ.
.r- تقريي الوصول إلى علم الأصول
 للختار بن الشيخ مصمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية، القاهرة. الطبعة الأولى عاءاهـ.

الr- التخيص
تأليف: أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري. "مخطوط"
rr- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر افعي الكبير تأليف: أبي الفضل، شـهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالاني ت (NOY)هـ. تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. مكتبة ابن تيمية،
rسـ التلويع على التوضيح

القاهرة، عام

$$
\begin{aligned}
& \text { غ ع- التمهيد في تخريع القروع على الأصول } \\
& \text { تأليف: أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ت (VVY)هــــ تـيقيق: د. } \\
& \text { محمد حسن هيتو. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثالثة ¿،\&اهــ. }
\end{aligned}
$$

هr- التنبيهات المجملة على المو اضع المشكة
 الزهر اني. مكتبة الـلوم والحكم. الطبعة الأولى

> ฯr- التنبيه في الفقه الشافعي

لابر اهيم بن علي بن يوسف الشير ازي ت (\%V7)هـــ عالم الكتب، بيروت. الطبعة الأولى r. $ا$ اهـ.
vr- تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة
 الطبعة الأولى 9. 4 اهــ.
^r- التهذيب
لحسين بن مسعود البغوي. الجزء الأول؛ تحقيق: د. عبد الله السهلي. رسالة دكتور اه في الجامعة الإسلامية.
4r- تهذيب الأسماء و اللغات

لأبي زكريا، يـيـي بن شرف النووي ت (YVY)هـ. د ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
-ع- تهذيب التهذيب
للحافظ، شههاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ت (NOr)هـ . مطبعة مجلس د الئرة المعارف. الطبعة الأولى

ا§- تيسير التحرير
لمحمد أمين أمير بادشاه. مطبعة مصطفى الحلبي.
(世)

1- الجـامـع لأحكام القرآن
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي ت (771)هـ. د ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة الأولى ^هrهاهـ.

؟-الجامـع الصحيع، سنن أبي عيسى الترمذي ت (YYQ)هـ. تصقيق: أحمد محمد شاكر. مطبعة البابي الحلبي، مصر. الطبعة الثانية ^4Mاهـ.
ץ - جلاء العينين بتخريع رو اية البخاري في جزء رفع اليدين

لأبي محمد بديع الدين شاه السندي. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت لبنان. الطبعة الأولى 9•צاهــ.
ع- جمـع الجو امـع

لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت (VVI)هـ. مطبوع مـع حاشية البناني: د ار إحياء الكتب العربية، مصر.

0- الجو اهر المضية في طبقات الحنفية.
لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي ت (VV)هـــــ تحقيق: عبد الفتاح الحلو. مطبعة عيسى الحلبي. القاهرة. عام ^9جاهــ.
( $\tau$ )
ا- حاشية البناني لعبد الرحمن بن جاولة ت (199)هــ، على شرع جلال الدين المحلي على جمع الجو امع.
طبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

للشيخ زكريا الأنصاري. دار إحياء التر اث العربي، بيروت.
r- حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدرديري. مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

६- حاشية رد المحتار
لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ت (IYOY)هـــ دار


ه- حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرع الإيضاع في مناسك الحع، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. د ار الحديث للطباعة و النشر، بيروت. الطبعة الثانية هـ؛اهــــ

ج- حاشية تليوبي وعميرة على منهاج الطالبين

للإمام شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة. هطبعة البابي الحلبي، القاهرة.
v- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
 معوض، و الشيخ عادل بن أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى عاءاهـ.
^- حلية العلماء في معرفة مذ اهب الفقهاء
 ياسين أحمد إبر اهيم. مكتبة الرسالة الحديثة. الطبعة الأولى ا911م•

## (i)

1- خبايا الزو ايا
 الله العاني. نشر وز ارة الأوقاف الكويتية. الطبعة الأولى r.
r- الخر اج
 دار الإصـلاع للنشر والطبع و التوزيع

ヶ- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال
لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري ت (بعد الهوهمـهـ. تحقيق: محمود عبد الوهاب فايد. مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة.

६- خير الكالام في القر اءة خلف الإمام

للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. دار كتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة
الأولى 0 •هـهـ
(」)
ا- درء تعارض العقل و النقل
لشيخ الإسلام أحمد بن عبل الحليم بن تيمية ت (YYA)هـــ ت تحقيق: د. محمد رشاد. مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام الام
r- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد جاد الحق. دار الكا الكتب الحديئة. القاهرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { r- الديباع المذذهب في معرفة أعيان علماء المذهب }
\end{aligned}
$$

التر اث للطبع و النشر، القاهرة.
(j)

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- الذخيرة في الفقه } \\
& \text { لشهاب الدين، أحمد بن إدريس القر افي ت (7A£) المـ. وذارة الأوقاف } \\
& \text { و الشئون الإسلامية بالكويت. الطبعة الأولى. }
\end{aligned}
$$

( 」)
ا- الرسالة
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
r- روضة الطالبين وعمدة المفتين
للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ت (7V7)هـ. إثشر اف زهير الشاويش. المكتب الإسالامي، بيروت. الطبعة الثالثة اءاهــ

$$
\begin{aligned}
& \text { r- روضة الناظر وجنة المناظر } \\
& \text { لأبي محمد، محمد بن عبل الله بن قد امة ت (.جاجهـ. مكتبة المعارف، } \\
& \text { الرياض. عام ع.عاهـ. }
\end{aligned}
$$

## (j)

1-ز اد المحتاع بشرع المنهاج

لعبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي. ر ا جعه عبل الله بن إبر اهيم الأنصاري.
r- ز اد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله مـحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ت (Vol)هــ تحقيق: شعيب الأرناؤوط و أخيه عبد القادر. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثالثة r.عاهـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { r- الز اهر في غريب ألفاظ الشافعي } \\
& \text { لمـمد بن أحمد الأزهري ت (rVI)هـ. مطبوع مـع مقدمة الحاوي للماوردي. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (س) } \\
& \text { 1- سبل السلام شرع بلوغ المر ام } \\
& \text { لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ت (l|Ar)هـ. تصقيق: إبر اهيم عصر. } \\
& \text { طبعة د ار. الحديث. }
\end{aligned}
$$

r- السر أ الوهاج على متن المنهاب للنووي
للشيخ مـمد الزهري الغمر اوي. دار المعرفة للطباعة، بيروت لبنان.
r- سنن البن ماجة
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت (YVO) هــــ تعليق: مصمد فؤ اد عبد الباتي. مطبعة د ار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
๕- سنن أبي د اود

لأبي د اود سليمان بن الأشعث السجستاني ت (YVO هــ. إعد اد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. نشر وتوزيع محمل علي السيد، حمص.
ه- سنن الد ار تطني

لـإمام علي بن عمر الد ارقطني ت (0^r)همـ. دار المحاسن، القاهرة.

> ף- السنن الكبرى

بيروت.

V-
لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي النسائي ت (r.r.r)هـــ الطبعة الأولى

> ^- سير أعلام النبلاء

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت (V\&A)هـ. تحقيق: شـيب الأرناؤوط وجماعة. مؤسسـة الرسالة، بيروت، لينان. الطبعة الأولمى r.ڭاهـ.

## (ش)

ا- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية
لمحمد بن مخلوف. دار الكتاب العربي، بيروت. طبعة مصورة عن الطبعة الأولى غو \&اهـ. المطبعة السلفية.


ش- شرح تنقيع الفصول في اختصار المحصول في الأصول
 سـعد. دار الفكر. الطبعة الأولى

ع- شرع حدود ابن عرفة، الموسوم الـهد ايـة الكافية الشافية لأبي عبد الله مصمد الأنصاري الرصاع ت (६^)هــ. تصقيق: أبي الأجفان


ه- شرع السنة
لالإمام الحسن بن مسعود البغوي ت (17ه) هــ . تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومممد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الثانية ب.عاهـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 7- شرع العمدة في بيان مناسك الحع و العمرة } \\
& \text { لشيخ الإسلام، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحر اني ت (VYA)هــ. تحقيق: } \\
& \text { صالع بن محمد الحسن. مكتبة الحرمين، الرياض. الطبعة الأولى 9، 1اهـ. }
\end{aligned}
$$

N- N للدكتور عبد الكريم الأثري. مكتبة الدار، المدينة المنورة. الطبعة الأولى .-ه1\&•0

9- شرع الكوكب المنير

لابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز ت (9VY)هـــ . تحقيق: د. مـحم
الزحيلي و د. نزيـه حماد. دار الفكر، دمشق. عام •؟اهـ.
.ا- شرع اللمـع في أصول الفقه
للشير ازي، إبر اهيم بن علي ت (\&TV)هــــ تحقيق: د. علي بن عبد العزيز اليعمري. دار البخاري، عام
:ا- شرع معاني الآثار
للططاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ت (YY) (Y . . تحقيق: محمد زهير النجار. د ار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الثانية
"ا- شـرع منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عليشٌ. المطبعة الكبرى عام \&1Yqهـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { צا- شرح الورقات في علم أصول الفقه } \\
& \text { لجلال الدين، محمد بن أحمد المحلي الشافعي ت (AT\&)هــ. مطبعة } \\
& \text { المساحة. } \\
& \text { ٪ أ- الشورى و أثرها في الديموقر اطية } \\
& \text { للاكتور محمد عبد القادر أبو فارس. } \\
& \text { (ص) } \\
& \tau^{\text {cl }} \\
& \text { للجوهري، إسماعيل بن حماد. تحقيق: أحمد عبد الظفور عطار. دار العلم } \\
& \text { للملايين. الطبعة الثالثة ¿؛؛اهـ. }
\end{aligned}
$$

r- صحيح البخاري مطبوع مع فتح الباري
 الباقي. دار المعرفة، بيروت.
ץ- صحيح سنن أبي د اود

لمحمد بن ناصر الدين الألباني. مكتب التربية العربي لدول الخليج.
الطبعة الاولى 9•\&اهـ.

## ६- صحيح مسلم

للإمام مسلم بن الحجاع القشيري النيسابوري ت (ITYهـــ دار الفكر، بيروت.

ه- صفة الفتوى وآد اب المفتي و المستفتي
لأحمد بن حمد ان الحر اني الحنبلي ت (790)هـ. المكتب الإستلامي، بيروت
1- طبقات الحنابلة

للقاضي أبي الحسين، محمد بن أبي يعلى. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
r- الطبقات السنية في تر اجم الحنفية

لتقي الدين بن عبد القادر ت (0.1.) هـ . تحقيق: د. عبد الفتا مـمد الحلو. د ار الرفاعي للنشر و الطباعة عام r.ءاهـ.
r- ط-
لابن قاضي شـهبة، أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ت (101) هـــ. تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. د ار الندوة الجديدة، بيروت. عام V•\&اهـ.

ع- طبقات الشافعية
لأبي بكر بن هد ايـة الله ت (1٪ المـ. مطبوع هـع طبقات الفقهاء للشبر ازي. د ار القلم، بيروت لبنان.

ه- طبقات الشافعية الكبرى
لتات الدين، عبد الوهاب بن علي السبكي ت (VVI)هــــ تـحقيق: مـحمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة. الطبعة الأولى

## 9- طبقات الشافعية

لجمال الدين، عبد الرحيم الأسنوي ت (VYY)هـ. تحقيق: عبد الله الجبوري.

إحياء التر اث الإسلامي بالجمهورية العر اقية. الطبعة الأولى rی٪اهـ.

> v- طبقات الفقهاء
 لبنان.
^- طبقات فقهاء اليمن
لعمر بن علي بن سمرة الجعدي ت (ه1)هـهـ. تحقيق: فؤ اد سيد. دار القلم، بيروت، لبنان.

9- الطبقات الكبرى
 بيروت. الطبعة الأولى اڭاڭاهـ.
-ا- طرح التثرين في شرح التقريب
لأبي زرعة العر اقي ت (AYY)هـ. د ار الفكر العربي.
( $\varepsilon$ )
1- العبر في خبر من غبر
 دار الكتب العربية، بيروت، لبنان. عام ه•\&اهـ.

> r- العبودية
 الطبعة السادسة r.ءاهـ.
r- عو ارض الأهلية عند الأصوليين
للاكتور حسين خلف الجبوري. معهد البحوث العلميه، وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى. الطبعة الأولى ^•\&اهـ.
( $\dot{\varepsilon}$ )
ا- غمز عيون اليصائر شرع الأثباه و النظائر لابن نجيم
اللحموي، أحمد بن محمد الحنفي ت (1،1) الهـ. د ار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى ه•اهـ.
(i)

1- الفتاوى الإبسلامية
دار الإفتاء المصرية، القاهرة. عام •־اهـــ

$$
\begin{aligned}
& \text { ץ- فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة } \\
& \text { لإمام يحيى بن شرف النووي ت (IVI)هـ. تحقيق: محمد الحجاز. داد } \\
& \text { البشائر الإسلامية، بيروت. الطبعة الخامسة الاءاهـ. }
\end{aligned}
$$

r- فتاوى ومسائل ابن الصلاح، ومعه أدب المفتي و المستفتي
 عبد المعطي أمين قلعة جي. مكتبة المعارف، الرياض. الطبعة الأولى .-4)

६- فتح الباري شرح صحيع البخاري
للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت (Aor)هـهـ. ترقيم محمد فؤ اد عبد الباقي. دار المعرفة، بيروت، لبنان.
ه- فتح العزيز شرح الوجيز

للر افعي، عبد الكريم بن محمد ت (צrاד)هـ. مطبوع مـع المجموع. دار

 Vا الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمر اغي، عبد الله مصطفى. بيروت. الطبعة الثانية £وrاهـ.
X- فتح المغيث شرح ألفية الحديث

لشمس الدين، محمد بن عبد الرحمن السخاوي العر اقي ت (4.Y)هـ. مكتبة ابن تيمية، القاهزة.
ه- فتع المنان شرع زبد ابن أرسلان
 الأولى 4.4 هــ.
-1- فتع الوهاب شرع منهج الطلاب

11- الفتيا ومناهج الإنتاء

لمحمد سليمان عبد الله الأثقر. الناشر: الدار السلفية. الطبعة الثانية
.
אا- الفروق
 لبنان.
r| الفقه الإسلامي و أدلته للدكتور وهبة الزحيلي. دار الفكر. الطبعة الثانية ع.ءاهـ.

عا- الفقيه و المتفقه
 الكتب العلمية، بيروت، عام هوrاهــ

10- فهرس دار الكتب المصرية


1\$- فو اتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
لعبد العلي، محمد بن نظام الدين الأنصاري ت (IFYO)هـ. مطبوع بهامش المستصفى. المطبعة الأميريـة، بولاق \&YYاهـ.

IV فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية "الفقه الحنفي"
لمحمد مطيع الحافظ. مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق. نشر دار أبي بكر، عام 1٪اهـ.

للعلامة، أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي. دار المعرفة، بيروت.
"
لأبي الفيض مـمد بن ياسين بن عيسى المكي ت •اءاهـ. دار البشائر

# الإسلامية، بيروت. الطبعة الأولى اڭاهـ. 

(ق)

> 1- القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

لسعدي أبي حبيب. دار الفكر، دمشق. الطبعة الثانية ^•ڭاهـ.

> r- القاموس المحيط

للفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ت (AIV)هـ. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثانية v.\&اءــ.
لب- القو اعدي، أبي بكر محمد بن عبد المؤمن ت (Arq)هـهـ . (مخطوط).
६- القو اعد

للمقري، أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ت (Vه)هــ. تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد. مركز إحياء التر اث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة.

ه- قو اعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين، عبد العزيز بن عبد السلام ت (••جهمـ. دار الكتب العلمية، بيروت.

7- القو اعد الفقهية، تأريخها و أثرها في الفقه
للاكتور محمد بن حمود الو ائلي. مطابع الرحاب بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى v•\&اهـ.

للندوي، علي أحمد. د ار القلم للطباعة و النشر، دمشق. الطبعة الثانية .
^- القو اعد في الفقه الإسلامي
للحانظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ت (V90)هـ. د ار المعرفة، بيروت، لبنان. توزيع دار الباز، مكة المكرمة.

9- القو انين الفقهية
لابن جزي، مـمد بن أحمد الكلبي ت (V\&1)هــــ د دار الكتاب العربي، بيروت.
الطبعة الثانية 9، عاهــ.
(ك)
ا- الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف
للحافظ ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني ت (^هو)هـ. مطبوع مـ تفسير الكشاف للزمخشري في آخر الجزء الر ابع.
r- الكامل في التاريخ

لأبي الحسن علي بن مصمد الشيباني المعروف بابن الأثير ت (•به)هـ. طبعة د ار صادر بيروت.
r- كشف الأسر ار شرع المصنف على المنار
 بيروت، لبنان. الطبعة الأولى ج•\&اهـ.
§- كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون لحاجي خليفة. منشور ات مكتبة المثنى، بغد اد.
0- الكفاية في علم الرو اــة
 القاهرة. عام lavr.م.

צ- كف الرعاع عن محزــمات اللـهو و السماع لأحمد بن علي بن حجر الـهيثمي ت (9.9)هـ. تحقيق: عبد القادر عطا. د ار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى و•\&اهـ.

لأحمد بن مـحمد بن أحمد المـحاملي ت (٪ \&) )هـ. (مخطوط".
r- لسان العرب

لجمال الدين، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ت (VII)هــ. د ار الفكر. الطبعة الأولى •اءاهـ.

$$
(\hat{\rho})
$$

1- المبسوط

لمحمد بن أحمد بن سـهل السرخسي ت (٪9) )ــــ. مطبعة السعادها الطبعة الأولى.

لشيخ ز الده محمد بن سليمان. الطبعة الأولى، تركيا. عام 9هrاهـ.
r- مجمع الزو اند ومنبع الفو ائد
لنور الدين، علي بن أبي بكر الحصيني ت (A•V)هـ . طبعة العندسـي، القاهرة. عام

を- المجموع شرع المـهذ
للإمام يـيى بن شرف النووي ت (IVT)هـ. د ار الفكر.

0- مجموع فتاوى شيخ الإسـلام أحمد بن تيمية ت (YYA)هـ.
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النـدي. إشر اف الرئاسة العامة لشئون الحرمين.

7- المجموع المذهب في قو اعد المذهب
 بن عبد الرحمن. رسالة دكتور اه في الجامعةة الإسعلامية. عام ه•عا- ج•عاهـ.
v- المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين الر ازي ت (7•7)هـ . تحقيق: د. طه جابر العلو اني. مطبوعات جامعة الإمام مصمد بن سعود الإسـلامية. الطبعة الأولى !•گاهـ.

1- المحلىى
لابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد ت (7ه؟) هـ . تحقيق: لـنة إحياء التر اث العربي. دلار الآفاق الجديدة.

-ا- مختصر المزني
 الطبعة الأولى ^•عاهـ.

11- مختصر من قو اعد العلائي وكلام الأسنوي
لابن خطيب الدهشة، نور الدين محمود بن أحمد ت (६ץر)هـ. تحقيق: د.مصطفى محمود. مطبعة الجمهور، الموصل. عام غ^91م.

Yا- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدر ان. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثانية 0•عاهـ.
rاه المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ت (1V9)هــ. دار صادر، مطبعة السعادة.
£ا- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. دار القلم، بيروت.

10- المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ته•غهـ.

> זا- المستصفى من علم الأصول

للإمام أبي حامد، محمد بن محمد الغز الي ت (0.0)هـ. الطبعة الألولى، المطبعة الآميرية، بولاق. مصر المحمية. عام عبYاهـ.


11- المسودة في أصول الفقه
للآل تيمية. تحقيق وتعليق: محمد محي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي، بيروت.

19- مشكل الوسيط للغز الي
 "(مخطوط").
. لأحمد بن محمد علي الفيومي المقري ت (•VV)ـــ. مكتبة لبنان، بيروت، عام .
اY- معالم السنن شرح سنن أبي د اود
 العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة الأولى الاءاهـ.
Yr- المعاملات المادية و الأدبية

لعلي فكري. الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة.
rr- المعتمد ني أصول الفقه
لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ت (Yسڭ)هـــ تحقيق: محمد حميد الله. دمشق. عام هرזاهـ.

๕ צ- معجم البلد ان
للشيخ شهاب الدين، أبي عبد الله المحمدي. طبعة د ار صادر، بيروت. عام .هirvy

0r- معجم لغة الفقهاء
لمحمد رو اس قلعه جي و د. حامد صادق. دار النفائس، بيروت، لبنان. الطبعة الأولى ه•ءاهــ.

צب- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى. دار إحياء التر اث العربي.
rV
لابين الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا ت (0هr )هـ. تحقيق: عبد السلام هارون. مطبعة مصنطفى الحلبي. القاهرة. الطبعة الثانية
rı- المعجم الوسيط

إخر ا ج: إبر اهيم مصنطفى، و أحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد

ra- معرفة السنن و الآثار
لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت (ڭه^)هـ. د ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الطبعة الأولى
.
 الجمهورية العربية و الكليات الأزهرية.

اس- مغني المحتاج إلى مـرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشرينين الخطيب ت (979)هـ. المكتبة الفيملية، مكة المكرمة
rr- مفتاح العلوم
ليوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي. تصقيق: أكرم عثمان يوسف. مطبعة
د ار الرئاسـة، بغد اد. الطبعة الأولى r.عاهــ.
بr- المفرد ات في غريب القرآن

للحسن بن مـحم المعروف بالر اغب الأصفهاني ت (ه|Y)هـ. تحقيق: محمد

غז- مقالات الإسـلاميين و اختلاف المصلين
 الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية و^پاهـ.
هr- المقدمات الممهدات
 أحمد عر اب. دار الغرب الإسلامي. طبعة ^•\&اهـ.

凡r- الملل و النحل
 مطبعة البابي الحلبي. القاهرة. عام 79باهـ.
المناسك من الأسر ار -rv

لعبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي ت (•ب\&)هـ. تحقيق: د. نايف العمري. دار المنار. القاهرة.
^r- مناقب الإمام الشافعي

لفخر الدين، محمد بن عمر بن الحسيني ت (7.7)هـ. تحقيق: أحمد حجازي سقا.

9-

القاهرة.
-ـ- المنثور في القو اعد
 دار الكويت للصحافة. الطبعة الثانية ه•ڭاهــ.

ا؟- المهذب في فقه الإمام الشافعي


> r\&- المو افقات في أصول الأحكام

rع- مو اهب الجليل من أدلة خليل لأحمد بن أحمد المختار الشنقيطي. دار إحياء التر اث الإسلامي. قطر.

عام
(ن)
ا- النجوم الز اهرة في ملوك مصر و القاهرة للعلامة ابن تغرى بردى، جمال الدين يوسف. مطابع كوستا.
r- نزهة النظر
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت (AY0)هــــــ دار ابن الجوزي. الطبعة
الأولى 9. 9 اهـ.
r- نزهة النو اظر على الأشباه و النظائر
لمحمد أمين المعروفـ بابن عابدين ت (IYOY)هــــ مطبوع في هامش الأثباه و النظائر لابن نجيم. دار الفكر، بيروت، لبنان.
\&- نشر البنود على مر اتي السعود


هـ النظم المستعذب في شرح غريب الههذب
لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي. دار الفكر. هطبوع بهامش المهذّب للشير ازي.

צ- النكت على نزهة النظر في توضيع نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني ت (nor) هـ . تأليف: علي بن حسن علي بن عبد المجيد. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى
V- نهاية السول في شرح منهاج الأصول
لجمال الدين الأسنوي ت (VVY) (V). عالم الكتب.

$$
\begin{aligned}
& \text { ^- نهاية المـكا } \\
& \text { لمحمد بن أبي العباس الرملي ت (\& (1.1)هـ. }
\end{aligned}
$$

9- نهاية المطلب في در اية المذهب
لإمام الحرمين، عبل الملك بن عبد الله بن يوسف ت (\&VA) )ــــ . (مخطوط".
-ا- نو ادر الفقهاء
لمحمد بن الحسن التميمي الجوهري ت (••ه) هـ . تحقيق: د. مـحمد فضل المر اد. د ار القلمَ دمشق. الطبعة الأولى عا\&اهـ.

11- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار


## (-

هدية العارفين
للشين إسماعيل باشا البغد ادي طبع بعناية وكالة المعارن الجلية في مطبعتها البهية. إستانبول. عام 1900م. منشور ات مكتبة المثنى، بغد اد.
(و)
ا- الوجيز في إيضاح قو اعد الفقه
للدكتور مصمد صدقي. نشر مكتبة المعارف، الرياض. الطبعة الثانية .-ه!
r- الوجيز في فقه الإمام الشافعي
لأبي حامد محمد بن محمد الغز الي ت (0.0)هـــ دار المعرفة، بيروت.
الطبعة الأولى "دون عام 99٪هــهـ".

> r- الود انئع طنصوص الشر ائع
> لأبي العباس أحمد بن سُريج ت (Y•Y)هـ. تحقيت: د. صالـع بن عبد الله الدرويش. رسالة دكتور اه في الجامعة الإسـلامية عام 9ه٪اهـ.
؟- الوسيط في الفروع

لأبي حامد محمد بن مـمد الغز الي ت (0•0)هـ . تحقيق: علي محي الدين علي
القره. طبع في العر اق. الطبعة الأولى ₹•ڭاهـ.

ه- الوصول إلى الأصول
لأحمد بن علي بن برهان البغد ادي. تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد. مكتبة المعارف. الرياض. عام r.ءاهـ.

צ- وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان
لأبي العباس، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. د ار صادز، بيروت، لبنان.

فــهــرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| 1 | - |
| r | - |
| $r$ | - خطة البحث |
| v | - شكر وتقدير |
| $\wedge$ | - تمهيد في القو اعد الفقهية ، وفيه أربـة مباحث |
| $\wedge$ | - المبحث الأول : تعريف القو اعد الفقهية لفة و اصطلاحاً |
|  | - المبح الثاني : أوجه التشابه و الاختلاف بين |
| 1. | القو اعد الأصولية و القو اعد الفقهية وفيه مطلبان |
|  | - المطلب الأول : أوجه التشابه و الاختلاف بين القو اعد |
| 1. | الفقهية و القو اعد الأصولية |
|  | - المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط |
| 11 | الفقهي |
| Ir | - المبح الثالث : لمحة موجزة عن أهمية القو اعد الفهِية |
| 10 | - المبحث الل البع : أهم المؤلفات في القو اعد الفقهية |
| 19 | - القسم الأول : القسم اللر اسي وفيه فصلان |
| 19 | - الفصل الأول : في المصنف و الكتاب ، وفيه مبحثان |
| 19 | - المبحث الأول : تعريف موجز بالمصنف وفيه أربـة مطالب |
| 19 | - المطلب الأول : اسمـه ونسبه |
| 19 | - المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم |
| $r$. | - المطلب الثالث : بعض شيوخه وبیض تلاميذه |
| Y1 | - المطلب الر ابع : بعض مؤلفاته وبفاته |
| $r \mu$ | - المبحث الثاني : التعريف بالكتاب وفيه خمسة مطالب |
| $r \mu$ | - المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسته إلى المؤلف |
| ro | - المطلب الثاني : مصادر الكتاب |
| r1 | - المطلب الثالث : محتويات الكتاب |


| الصفحة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| r | - المطلب الر ابع : منهج المؤلف في الكتاب |
| ro | - المطلب الخامس : وصف النسخ |
|  |  |
| rv | الالثباه و النظائر لابن نجيم وفيه ثلاثة مباحث |
| rv | - المبحث الاول : تعريف موجز بابن نجيم وفيه أربعة مطالب |
| rv | - المطلب الأول : اسمه ونسبه |
| rv | - المطلب الثاني : |
| rv | - المطلب الثالث : بعض شيوخه وبعض تلاميذه |
| rs | - المطلب الب ابع : بعض : |
|  | - المبحث الثاني : التعريف بكتاب الأثباه و النظائر لابن |
| rq | نجيم وفيه خمسة مطالب |
| rq | - المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف |
| $\varepsilon$. | - المطلب الثاني : مصادر الكتاب |
| 〔^ | - المطلب الثالث : محتويات الكتاب |
| - | - المطلب الر ابع : منهج المؤلف في الكتاب |
| -1 | - المطلب الخامس : نسخ الكتاب وطبعاته |
|  | - المبحث الثالث : في المقارنة بين الكتابين وفيه سبعة |
| ov | مطالب |
| ov | - المطلب الأول : المقارنة بين الكتابين من خلال المنهج |
|  | - المطلب الثاني : المقارنة بين الكتابين من حيث الموضوع |
| \% | و المحتوى |
|  | - المطلب الثالث : المقارنة بين الكتابين من حيث الأسلوب |
| 72 | و الترتيب |
| \% | - المطلب الر ابع : أوجه الاتفاق بين الكابنابين |
| $v \sim$ | - المطلب الخامس : أوجه الاختلاف الانين الكتابين |

- المطلب السادس : مميز ات كلل من الكتابين - المطلب السابع : تأثر ابن نجيم بالعلاني - قاعدة : إذ ا اجتهد المجتهل في قضية فله ثلاثة أحو ال الو - الحالة الأولى : أن يغلب على ظنه شيء فيعمل به - الحالة الثانية : أن يظهر له شيء فيعمل به ثم يتبين خلافه - الحالة الثالثة : أن لا يظهر للمجتهر شيء - قاعدة : إذ ا اجتهه المجتهل في و اقعة ثم حدثت مرة أخرى الا - مسئلة الاجتهاد في القبلة عند الصلاة - مسنألة إذا ثبت عند الحاكم عد الة شاهد ثم شهـه مرة أخرى - قاعدة : الاختلاف في أن المصيب من المجتهدين المختلفين
$1 . r$
ir.

وا احد أو كل مجتهه مصيب ؟

- الصحيع عن الإمام الشافعي التصريع بأن المصيب من النجتهدين و احد، وينبي على هذا الأصل فو الئلد - أحدها : اتفق الحلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها
- الثانية : إذا كان متمكناً من الاجتهاد في مسألة لم يجز له تقليد غيره فيها
- الثالثة : أن المجتهد إن ا غلب على ظنه شيء فعمل به ثم أد اه اجتهاده إلى نقيضبه يعمل بالاجتهاد الثاني - الر ابعة : مر اعاة الخلاف مهما أمكن - ما يرجع إلى قاعدة الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد
- قاعدة : اتفقو ا على أن تعارض الدليلين القطعيين في الحكم الو احد محال
- تعارض الأمار ات الظنية وتعادلها
$|r|$
Iry
iry
$1 m$
im
Irg
iro
iro $1 \times 7$ irv $18 \wedge$ 149 179 149
- إطلاق الشافعي وغيره المسأله على قولين - الاحتمالات التي يحمل عليها قول الشافعي - الأول : ما عرف تقدم أحدهما وتأخر الآخر - الثاني : أن يذكر الشافعي رحمه الله القولين في المسألة - الثالث : أن يكون لكل قول محل غير محل الآخر - الر ابع : أن يذكر أحد القولين على وجه المصلحة - الخامس : أن يكون أحد القولين مطلقأ و الآخر مقيداً - السادس : أن يكون القول الآخر على وجه الاحتياط - السابع : أن يذكرهما على وجه التخيير بينهما - الثامن : أن يذكرهما على سبيل الحكاية عن الغير - التاسع : أن يختلف قوله لاتباع القياس - العاشر : أن يكون ذلك عن اختلاف الأصحاب في فهم مر اده - لا اعتر اض عليه فيما تقدم من الوجوه وور ائها وجوه أخر - الوجه الأول : أن يختلف قوله بحسب اختلاف الدليل - الوجه الثاني : أن ينص على القولين في موضعين متفرقين - الوجه الثالث : أن يطلق الشافعي ذكر القولين في المسألة
- ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل بما شاء منهما
- المسائل التي يفتى فيها على القديم - التدقيق أن هذه المسائل كلها ليست خارجة عن القاعدة، ففي بعضها ما للشافعي في الجديد قول على مو افقة القديم
- ومنها : ما يكون قد صح الحديثعلى وفق القول القديم - ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله من وجوه متعددة صحيحة أنه قال : إذ العح الحديث فهو مذهبي


## الموضوع

- الأحاديث التي يقع أقو ال الشافعي على مخالفتها ثلاثة
- أحدها : ما ذكره الشافعي وصح عنده وتركه لمعارض ر ا اجع عنده
- وثانيها : أن يعلق الشافعي رحمه الله القول بذلك على صحة الحديث - الوجه الر ابع : أن لا يكون له نص في المسألة بنفي ولا إثبات ويصح فيها حديث
- الوجه الخامس : أن ينص على شيء ويثبت الحديث على خلافه
- قاعدة : في الفرق بين الفتوى و الحكم وما يدخلان فيه - قاعدة : التقليد كاف لمن عجز عن الدليل - قاعدة : كل ما كان طريقه الظن فإن شرط العمل به الترجيح عند التعارض
- فائدة : في الترجيح بكثرة الرو اة - فصل : فيما يستثنى من القو اعد المستقرة - قاعدة الحقوق الو اجبة على الإنسان - الضرب الأول : حققق الله تعالى وهي على أقسام - القسم الأول: ما يتقدم من حقوق الله تعالى بعضها على بعض
- القسم الثاني : الذي يتساوى فيه حقوق الله تعالى - القسم الثالث : المختلف فيه هل هو متساو أو متفاوت - الضرب الثاني : حقوق بعض العباد على بعض متساوية ومتفاوتة
- فائدة : ترك المسكن و الخادم لمن يليقان بحاله
- الضرب الثالث : اجتماع حقوق الله تعالى وحق العباد وهي على ثلاثة أقسام
- الأول : ما قطع فيه بتقديم حقوق الله تعالى - الثاني : ما تطع فيه بتقديم حق العباد رفقاً بهم - الثالث : ما اختلف فيه - فائدة : فيما يسري من التصرفات إلى غير محاهلا وفيه صور - قاعدة : فيما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث - قاعدة : فيما يتعبر بالأبوين أو بأحدهما - فائدة : يترتب على النسب اثنا عشر حكماً - قاعدة : الآصل استو اء الأب و الجد في الأحكام وخرج عن ذلك صور اتفق عليها و أخرى جرى فيها خلاف - فائدة : في الأسفار التي تلحق بالجهاد - فائدة : أولاد الإخوة بمنزلة آبانهم إلا في ثمان مساثل
- قاعدة : ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم
r.
r.
r7l
rir إعطاؤه حكمه من كل وجه
- البدل مـع مبدله على أتسام
- فائدة : ما علق جو از البدل فيه على فقد ان المبدل عنه ووجود البدل - قاعدة : في الجو ابر و الزو ا جر و الفرق بينهما - الزو اجر قسمان - الأول : مايكون زاجراً عن الإصر ار على المفاسد - الثاني : ما هو ز اجر عن مثل مفسدة ماضية وقعت منه - الجو ابر تقع في العباد ات و الأمو ال و النفوس والأعضاء

- تاعدة : في تحرير إعو از المثل ومقد ار ما يجب عنده

من القيمـة

- فاثدة : مذهب الشافعي أن الضمان في الأمو ال هو في مقابلة فو ات اليد
r9^
$r .1$
$r \cdot \varepsilon$
$r \cdot v$
$r \cdot \wedge$
$m$.
HII فائدة : البناء على فعل الغير في العباد ات فيه صور miz

M1s

M\&
miv
riv
mil
Mus
Mr
4
$r \varepsilon r$

- قاعدة : إذ ا كان الأصل في الأعيان بقاء ملك أربابها عليها
- قاعدة : في انقسام ربع المعاملات إلى أشياء - فائده : مـا يحتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف ؟
- قاعدة : فيا يستقل به الو ا حد بالتملك و التمليك وفيه صور - فائدة : طرق بيع مال الغير
- قاعدة : المتولي على مال الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة ؟ - قاعدة : الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله - مسألة : تحمل الإمام سـهو المـأمومين إذ ا وقع السـهو في حال القدوة - مسألة : تحمل الإمام عن المأموم قر اءة الفاتحة إذ ا أدركه ر اكعاً
- مسألة تحمل الغارم الذي غرم لااصصلا - مسألة : تحمل الزوج عن زوجته صدقة الفطر وكذلك عن
القريب و العبد
- فائدة : فيما يقع فيه الإجبار من الجانبين وهو مسر
- قاعدة : تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية؟ - فائدة : الاسم إذ ا أطلق على شيئين أحدهما بعد الآخر - قاعدة : غي أنو اع التوثق المتعلق بالأعيان - فائدة : قد يظن أن الولد لا يلتحق إلا بستة أشهر

| الصفحة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| $r$ r | - فصل : اختلف كلام الأصحاب في مسائل الحمل |
| rev | - قاعدة : في المقدر ات الشرعية وهي ثلاثة أقسام |
| $\mu \Sigma \nu$ | - الأول : مـا قطع فيه بأنه تحديد وهو الغالب من صوره |
| mil | - الثاني : ما قطع فيه بأنه تقريب |
| \%71 | - و الثالث : ما اختلف فيه هل هو تقريب أو تحديد وفيه صور |
| שצr | - قاعدة : فيما يعتبر فيه مسافة القصر من الأحكام |
| M9\% | - فائدة : الرضا باللإعسار بالنفقة لا يمنع الفسـخ به بـد ذلك |
| mu | - قاعدة : اختلاف الأصحاب في أن العبرة بالحال أو بالمآل باب متسع وخلاف مطرد، و التصحيح في ذلك مختلف ، |
| צף | وبيانه بصور |
|  | - مسألة : إذ ا أسلم في شيء عام الوجود فانقطع جنسه قبل |
| תیM | المحل |
|  | - مسألة : إذ ا حلف ليأكل هذ الرغيف غداً فتلف قبل مجيء |
| ran | الخد |
| תی\% | - مسألة : المكاتب إذ ا لم تحل نجومهه هل يعطى من الزكاة؟ مسألة : الفارم اذا كان الدين الذي عليه مؤجلا هل يعطى |
| ran | من الزكاة |
| 49 | - مسألة : في المعضوب و المستحاضة |
| rv. | - مسألة : إذ ا رمى صيداً فأبان عضواً منه |
| rv. | - مسأللة : لو نذر التضحية بمعيبة |
| $r v$. | - مسأللة : إذ أسلم عبد لكافر |
| $r v$. | - مسأله : إذ ا اشترى معيباً فلم يعلم بالعيب حتى ز ال |
| rvi | - مسأللة : لو وطيء زوجته في العدة من طلاق رجعي ثم ر اجعها |
| rvo | - مسائل في اليّع |
| r^乏 | - مسائل في الإيلاء و النكاع و الإقر ار |

الموضوع

нля
rıa
$\mu q$.
rar
rar
rar
rar
$m q z$
maz
Maะ - وثانيها : تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور 490 - قاعدة : المستند في الشيء الغالب في أنه لا يضر التصريع بـ

- قاعدة : فيما يثبت على خلاف الظاهر وفيه صور - قاعدة : في الشبهات الد ارئة للحدود وهي ثلائة - إحد اها : في الفاعل - و الثانية : شبهة في الموطوءة - و الثالثة : شبهة في الطريق - الأحكام المتعلقة بـالوطء المختلف حكمها في حال الشبهة وعدمـها خمسة

الصفحة
\＆rq
\＆o．

Eor
§oo
\｛01
E7r

ะ7ฯ

〔7
§V．
EVr قاعدة ：قال الأصحاب ：الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال
\& $V$
Evo

- الثانية : المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين - الثالثة : لا يجتمـع الزكاتان جميعاً في عين و ا حدة إلا في ثلاث مسائل - قاعدة : كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ومن لا فلا
- فائدتان
- الأولى : الصبيام ستة أنو اع - الثانية : الإفطار على أربعة أقسام
- قاعدة : كل من وجب عليه شيء ففات لزمـه قضاؤه - قاعدة : الحقوق الو اجبة لله تعالى غير المتعلقة بالمال ثلاثة أقسام
- فائدة : في المو اضع التي يوجب شثيء و ا حد حكمين فأكثر
 - قاعدة : فيما يلزم بالنذر وما لا يلزم بـه - الأشياء المنذورة على أضرب - الأول : ما كان معصية - الثاني : القربات الو اجبة بأصل الشرع - الثالث : فروض الكفايات - الر ابع : المستحبات الشرعية - فائدة : مناط حل أكل الذبيحة هل هو جو از الذبح أو تصد الأكل ؟
- قاعدة في بيان الحياة المستقرة وغير المستقرة

| الصفحة | ! |
| :---: | :---: |
| $0 \cdot 9$ | - قاعده : العقود على ثلاثـ4 أفسام |
|  | - قاعدة : العقود لا تقبل التعليق فلا يصح تعليق |
| 01. | انعقادها على شرط |
|  | - قاعدة : الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وحكا |
| 018 | نفس الأمر أم لا بل من علم متعاطيها بوجودها |
| 019 | - فهرس الآيات |
| 019 | - نهرس الأحاديث |
| oro | - فهرس الأعلام |
| ork |  |
| orv | - فهرس الكلمات أفريبة |
| $0 \leqslant 4$ | - فهرس المر' |
| - ^0 | - فهرس الموضوعات |


[^0]:    1) سرد هذه القواءد الدكتر محمد بن عبالغفار ، انظل القسم المحقق من كتاب المجموع المذهب
[^1]:    ary
    $\%$

[^2]:    الدليل لغة هو المرشد (1

[^3]:    (1) ناطه نوطأ من باب قال : علقه ، ونطته به : علقته به ، والنوط ما يتعلق به ، واسم موضع . التعليق المناط

    $$
    \begin{aligned}
    & \text {. } \\
    & \text { معجم مقاييس اللغة } \\
    & \text { \& في أ : ممن . }
    \end{aligned}
    $$

    $$
    \begin{aligned}
    & \text { ( } \\
    & \text {. الروض (V }
    \end{aligned}
    $$

[^4]:    (1) قال النووي : فإن كان صنيراً ، فالاصصع أنه كالكبير . (Y (Y لأه لا يملك رفع النكاح بالطلاق ، فكيف يجبر على مالا يملك رفعه ؟ ولأن النكاع يلزم ذمة العبد مالا فلا يجبر عليه كالكتابة.
    (r
    §) أي لم يجبر على إجابته ، لأنه يملك بيعه وإجارته فلم يلزمه تزويجه كالامة.
    e) لان النكاح يرد على منافع البضع ، وهي معلوكة له ، ، وبهذا فارقت العبد .
     المحتاج

    - ساقط من ( $V$ (
     ه ( المهجة : الروح والدم ، وقيل دم القلب ، وخرجت مهجته : أي روحه ، ،
    

